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LE CENTENAIRE DES ( ANNALES ,

Les Annales, n6es en 1834, sous l'inspiration de
M. Etienne, secretaire general, ont termin6, a la fin
de 1'ann6e 1933, leurs cent ans d'existence, age raremeat atteint par une revue, et personne, pas meme
leur directeur, ne s'en est aper<u; et comment n'auraitil pas ete trompe quand ii voyait le numero 99 marqu6
sur le tome correspondant? Un examen attentif lui a
montre que ce nummro est de deux unites en retard
sur le nombre d'annies; retard du a ce que le tome 2
englobe a la fois les ann6es 1835 et 1836 et a ce qu'en
1844 les Annales ne parurent pas. Le tome 99, de
l'ann6e 1934, serait en r6alite le tome Ioi si, depuis
1834, chaque annee avait eu son numero d'ordre.
M. Etienne confia l'impression des Annales k
E.-J. Bailly, qui la garda quatre ans. Apres Bailly
vinrent Adrien Le ClIre (tomes 5-36), Firmin-Didot
(t. 37-43), l'imprimerie Saint-G6enrosus (t. 44-46),
Pillet et Dumoulin (t. 47-52), D. Dumoulin et C";
D. Dumoulin continua seul, et son fils, notre aimable
imprimeur actuel, recueillit la succession.
SDans un avis plac6 en tete du premier volume,
M. Etienne dit les motifs qui le diterminerent a la

publication des Annales :
( Les baendictions que la divine Providence r6pand
sur la Congregation de la Mission et sur ses entreprises, pour la gloire de Dieu et le salut des ames,
semblent imposer le devoir d'en conserver le souvenir

et de le transmettre a ceux qui viendront apres nous
comme un monument de la protection du Ciel sur les

-6enfants de saint Vincent. C'est aussi un devoir de leur
faire connaitre a tous les effets de cette divine protection comme un motif perp6tuel de reconnaissance.
C'est dans cette vue que l'on a jug6 expedient de faire
un recueil des lettres 6difiantes ecrites par les enfants
de saint Vincent employes dans les Missions 6trangeres. Ce recueil interessera certainement la pi6te de
tous les membres de la Congregation de la Mission;
et ce sera comme une suite de faits historiques qui
perp6tuera des exemples de zele et de divouement
propres t donner des imitateurs a ceux qui se sont
consacr6s au sublime ministare de la propagation de
la foi. )
Pour r6pondre a ce but limite, les Annales s'intitulerent : Annales de la Congrigation de la Mission ou
Recueil de lettres ediftantes ecrites par les prtkres de cette
Congregation employes dans les.Missions etrangkres.
Seules, par cons6quent, avaient droit d'entr6e aux
Annales les lettres de missionnaires envoyes en certaines regions. Quand ce titre fut choisi, les Filles de
la Charit6 n'avaient pas encore p6netr6 dans les
Missions 6trangeres. Le temps vint oii leur cornette fit
son apparition en Orient. Elles aussi savaient tenir la
plume. Fallait-il conserver un titre qui les excluait de
toute collaboration aux Annales? Ce n'eft &t6 ni
correct ni avantageux Aussi, le titre de 1834 devint-il
en 1873 : Annales de la Congrigation de la Mission ot
Recueil de letres idifiantes icrites par les pritres de
cette Congrigationet par les Filles de la Charitd.
Mais meme ainsi l6argi, le titre disait trop peu.
Annales de la Congrigation de la Mission, pourquoi?
N'6taient-elles pas aussi bien les Annales des Filles
de la Chariti? Ne convenait-il pas, d'autre part, de
remplacer prltres de cette Congrigation par membres de
cette Congrigation, englobant dans cette expression et

-7les clercs et les fr&res coadjuteurs? I1 y avait dans ces
deux cat6gories des personnes capables d'6crire des
lettres int6ressantes, comme le montrerent plus d'une
fois les clercs chinois de Macao.
Au reste, avec les annies, les Annales cessirent
d'&tre un simple recueil de lettres. La partie documentaire et historique empi6ta de plus en plus sur la
partie 6pistolaire. Aussi, en 1922, le titre de 1873 fut-il
remplac6 par Annales de la Congrigationde la Mission
et des Filles de la Charidt. C'6tait plus simple et plus
exact.
Les Annales parurent d'abord tous les quatre mois.
II fut d6cide en 1844 qu'un quatrieme num&ro serait
ajout6. Le tome Io I'annonce en ces termes : ( Plus de
dix ans se sont 6coules depuis la publication des pre-,
miers num6ros de nos Annales. Cette pensee si heureuse de communiquer a toute la Compagnie les
lettres les plus interessantes de nos confreres qui travaillent dans les Missions etrangeres a produit les
plus beaux r6sultats; elle a porte la consolation dans
le coeur de tous ses membres en les fsisant assister et
participer en quelque sorte a tous les travaux et a tous
les succes de nos Missions, r6pandues sur toute la
surface du globe. Aussi, les d6put6s de la derniere
Assemblie genirale, persuades de tout le bien que
pouvait faire la lecture de nos Annales, demandirentils que la publication, restreinte jusqu'alors a un
certain nombre de maisons de la Congregation, devint
generale pour toutes indistinctement. Pour mieux
remplir ce vweu universel de la petite Compagnie, nous
avons cru devoir donner a cette publication un pen
plus d'6tendue. Le developpement toujours croissant
de nos Missions etrangEres et les benedictions que la
divine Providence daigne r6pandre avec tant d'abondance sur les travaux de nos confreres nous en fai-

-8saient, d'ailleurs, une heureuse necessit6. Depuis la
reunion surtout des deux families de saint Vincent
dans plusieurs de nos Missions du Levant, il est une
foule de faits tres edifiants que nous eussions et6
obliges, a notre grand regret, de passer sons silence,
faute d'espace. Dorinavant done, chaque volume de
nos Annales sera compos6 de quatre numbros, an lieu
de trois. )
On serait port6 a croire que les Annales furent
reques partout avec joie et reconnaissance. 11 y eut
des exceptions. Des critiques se firent entendre dans
la suite, si bien que le comit4 de redaction jugea bon
d'intervenir en 1874 par l'avis suivant, place en t&te
du tome 39 :
CPlusieurs missionnaires et Filles de la Charite
nous ont exprime a diverses reprises une pens6e qui,
si elle 6tait fond6e, serait de nature a porter un prejudice notable aux Annales de la Congr6gation.
« Cette pensee a et6 formulee de diff&rentes
manieres, qui reviennent a dire que l'humilit, semble
blessee par le r6cit des travaux et des succes des missionnaires et des sceurs, et qu'ily aurait a les divulguer
quelque chose de contraire ! cette vertu si chore au
coeur de saint Vincent et qui doit l'&tre aussi & ses
enfants. Se fondant sur cette conviction, des missionnaires ou des soeurs qui pourraient nous adresser des
r'cits tres 6difiants et pleins d'inter&t pensent qu'il
vaut mieux n'en rien faire, pour 8tre plus assures que,
Dieu seul connaissant tout le bien qui se fait, les
bonnes ceuvres seront plus agr6ables a sa divine
Majest6 en restant cachees a tous les yeux.
a II en est meme qui, ayant ecrit des lettres pleines
de details precieux et 6difiants, out demande, voire

mme exige, que leurs lettres ne fussent pas inser4es
dans les Annales.

-9, Ce sentiment, qui semble an premier abord
empreint d'un caractere de veritable humiliti, est-il
bien en rialiti ce qu'il parait 6tre? II est facile de
comprendre que de la riponse a cette question depend,
pour ainsi dire, entierement le sort de nos Annales.
Elles seraient, en effet, bien gravement compromises
s'il y avait quelque chose de contraire a l'une des
vertus fondamentales de notre 6tat dans la pratique,
suivie jusqu'i ce jour, de porter Iz. connaissance des
deux communaut6s les fruits des travaux entrepris et
les succes obtenus par les enfants de saint Vincent,
r6pandus sur toute la surface du monde.
( Or, il se trouve que la question a deji 6t& pos&e
du temps meme de saint Vincent. Notre Bienheureux
Pere fut vivement 6mu de l'objection qui lui avait 6tC
pr6sent6e par un des premiers missionnaires de la

Congregation, M. Dehorgny; et, le 20 juin i653, il lui
adressa une r6ponse qui fait voir quel prix il attachait
h ce que l'on se communiquit les r6sultats des travaux
entrepris pour la gloire de Dieu, et qui donne en
meme temps des indications pr&cieuses sur la maniere
dont doivent se faire ces sortes de communications.
( Saint Vincent, dans cette lettre, semble s'etre un
instant d6parti de sa mansu6tude habituelle; il parle
d'un ton d'autorit6 qui ne lui est pas ordinaire, voulant sans doute montrer par IA que le sentiment qu'il
combat offrait un danger d'autant plus reel qu'il affectait de se montrer revEtu des apparences de la vertu.
qu'il aftectionnait par-dessus tout.
4 Dans beaucoup d'autres endroits de sa correspondance, notre saint Fondateur prie les missionnaires de
le tenir au courant de tout le bien qu'ils font, et lui,
de son c6t6, malgre ses immenses occupations, semblait se faire un devoir de,consacrer,dans ses lettres
aux missionnaires, des pages entiires pour leur
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'onner des nouvelles des differentes maisons de la
Compagnie et des ceuvres des Filles de la Charite,
tant il etait convaincu que ces sortes de communications 6taient propres a animer au bien les uns et les
autres'.
i Remarquons que saint Vincent nous dit, dans !a
lettre cit6e plus haut, qu'il ne faut rien affirmer qui
ne soit utile et viritable. En deux mots, nous trouvons,
clairement exprimees, les conditions auxquelles doivent
satisfaire les lettres destinees a 6tre inserees. )
Ces critiques ne provenaient sans doute que d'une
infime minorite de missionnaires; la plupart approuvaient et les Sup6rieurs encourageaient, si bien que
les Annales prirent de 1'extension. De 1834 a 1842, le
nombre de pages n'atteint jamais 5oo; en 1843, nous
arrivons A 512; en 1845, a 692; en 1849, a 708; puis
la courbe tant6t monte, tant6t descend. Les chiffres
de guerre et d'apres guerre sont les plus 6lev6s: 1054,
o56, IoII. 11 fallut ensuite
166,
1223, 1175,
descendre'au-dessous de 900, car, vu le rencherissement de la vie, les frais de revient depassaient le prix
d'abonnement; et, en augmentant le prix d'abonnement, on risquait d'6loigner un bon nombre d'abonn6s.
Les d6veloppements ne tinrent pas seulement au
nombre de pages, mais aussi a la vari6et des sujets
traites.
Des les premieres ann6es, on avait estim6 utile
d'adjoindre aux lettres des missionnaires un apercu
gen&ral sur les Missions 6trangeres, on des etudes
historiques sur les 6tablissements; c'est ainsi qu'on
trouve :
Au tome 4 : Notice sur l'origine, les progres et I'dlat
actuel de la Mission dans les ftats-Unis d'Amhrique ;
i. L'objection ici signal6c est amplement refut6e dans sles Anal:,
t. 59, p. 5 et suiv.

-
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Au tome 8 : Etablissements des swurs dans le Levant;
Au tome 9 : tablissement des swurs & Santorin ;
Au tome 22: Notice sur la Congregation de la Mission et la Compagnie des Filles de la Charitiau Brisil,
et Notice sur les Filles de la Charitiaux Etats-Unis;
Au tome 23 : Notice sur les deux Congregations au
Mexique ;
Au tome 27 : Notice sur les Missions des iles Bourbon
et Maurice;
Au tome 36 (annie 1871 : Notice de diverses maiso;s particulierespendant la guerre (Z8 7 o-IP7 1). Relation du siege de Paris.La Commune :
Au tome 39: Notice sur les derniers moments de
M. Ettenne.
A partir du tome 35, les pays de Missions n'ont
plus une place exclusive dans les Annales'.
Avec l'ann6e 1893 (tome 58) commencent les cartes,
les gravures, les notes bibliographiques et la publication des Actes du Saint-Sieg., en attendant que s'ajoute (tome 65) la rubrique : Nos difunts.
Les Annales ont publiC l'histoire de la Congregation de la Mission (1660-1731), par M. Lacour (t. 62
et suiv.); par M. Perboyre, 1788-1827 (t. 72 et suiv.);
par M. Allou, 1617-1874 (t. 89 et suiv.). Sont encore
en cours de publication I'histoire de la Congregation
(1874-1919) par M. Robert (t. 91 et suiv.), et celle des
Filles de la Charit6 par M. Milon (t. 91 et suiv.). Des
suites d'articles, r6unis parfois en brochure, donnent
1'histoire d'une province, d'un 6tablissement, d'un
personnage eminent par ses vertus, sa dignit6 ou ses
travaux.
Les Annales sont uae mine in6puisable de renseix. Sur les amilioration
voir le tome 71, page 5

apport6es par M. Milon dans les Armales,
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gnements, la plus precieuse sans contredit pour I'histoire de notre Congregation. Pour se retrouver A travers cette masse de materiaux, un fil conducteur est
n6cessaire, une table m&thodique s'impose. On y
songea des 1'ann6e 1886. Une premiere fut compos6e
et annex6e au tome 51. Le travail fut repris en xgoo.
Mais depuis 19oo, trente-quatre ans se sont ecoul6s;
il ccnvient que les cent premiers volumes de la collection aient leur table; nous la priparerons, ou plut6t
nous la pr6parons; mais, comme elle doit englober le
tome 1oo, un an au moins sera n&cessaire avant sa
publication.
A propos de ce centenaire, pourquoi ne pas rappeler que les Annales sont, ou plutbt devraient etre
l'ceuvre collective de tous et de toutes? I1 est a
souhaiter que les missionnaires de 1935 et des ann6es
suivantes retrouvent la plume de leurs devanciers.
Que de lettres int6ressantes dans les premiers tomes!
Quand reverrons-nous des Poussou, des Leroy, des
Mouly, des Elluin, des Torrette, des Baldus, des
Leleu, des Peschaud, des Bore, des Perboyre, auteurs
de ces recits captivants qui enchanterent nos annies
de s6minaire? Nos missionnaires se plaignent souvent
que les jeunes ont moins de goft qu'autrefois pour
les Missions 6trangeres. Que ne font-ils eux-memes
ce qui est en leur pouvoir pour attirer de nouvelles
recrues ? Les Annales leur sont ouvertes ; elles seraient
heureuses et honorees d'avoir leur collaboration; tout
le monde y gagnerait; pourquoi done se confiner dans
le silence?
Les Annales sont 6galement ouvertes a tous ceux
qui, edifis par les vertus de saints confreres, morts
en odeur de saintet6, souhaiteraient voir le parfum
d'6dification se r6pandre sur toute la Compagnie. II
leur appartient d'envoyer les renseignements n&ces-
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saires. S'ils n'en piennent pas la peine, la responsabiliti de l'omission retombera sur eux, non sur le
directeur de la revue. Par leur faute, au fur et a
mesure que les temps passeront, le souvenir de ces
vineres d6funts s'enfoncera dans l'oubli.
Ce silence rend de plus en plus lourde la tAche du
directeur des Annales, qui se voit oblige de supplier
par son travail personnel A la d6faillance de ceux qui
pourraient et parfois devraient 6tre ses collaborateurs.
D'autres causes portent quelque prejudice aux
Annales. La langue franqaise n'est plus parl6e dans
nos maisons aussi universellement qu'autrefois. Les
provinces sentent de plus en plus le besoin, certes
bien 16gitime, de crier des revues locales en langue
du pays, et c'est A ces revues naturellement que vont
les preferences pour les envois de lettres et d'articles.
Et voici qu'a Paris meme sont n6s deux p&riodiques
excellents ayant chacun leur raison d'etre et leur
caractere special : le Bulletin des Missions franfaises,
revue illustree A l'usage du public, et l'Acho de la
Maison-Mk re des Filles de la Charitt, revue d'idification et d'oeuvres, oa les Superieurs disent leur mot
pour 6clairer et guider'.
Ces publications, que ceci ne soit pas interpr6t6
comme une plainte, r6tr6cissent forc6ment le champ
des Annales. Les Annales n'ont plus le monopole, ni
meme la priorite des informations. Ce qu'elles publieraient, d'autres le publient avant elles; il est si facile
a des revues mensuelles de devancer une revue trimestrielle!
Ces inconvenients inevitables n'empecheront pas les
Annales de vivre en bons termes avec leurs deux
x. L'Acho. remonte k I'annae 1926. C'est le directeur actuel des
Soeurs qui en a eu la premiere idee; c'est lui qui en a trace le programme et prepare l realisation.
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aimables voisins pendant :e second siecle de leur
existence, siecle qu'elles traverseront, esp&rons-le,
sans rien perdre de leur jeunesse et de leur vitalit6.
On peut compter pour cela sur le zele des secretaires gindraux de l'avenir; car c'est au secr6taire
g6n6ral qu'est confiI le soin de les diriger. Apres
Jean-Baptiste 8tienne (i834-1843), elles eurent a leur
t&te M6dard Salvayre (1843-1851), puis Jean-Joseph
Doumercq (i85 -i1856), Joseph-D6sir6 Wargnier (i8561858), Jean-Augustin Devin (i858-i866), Eugtne Bor6
(1866-1874), Jean-Baptiste P6martin (1874-1883), Vincent Tarrasson (1883-1892;, Alfred Milon (1892-1914),
Edouard Robert (1914-1927), Pierre Coste (1927).
La plupart de ces noms sont connus et quelques-uns
illustres. Tous ont march6, animes d'un meme sentiment: l'amour des deux families de saint Vincent de
Paul; a la poursuite d'un meme but : attacher les
enfants de ce grand saint a leur belle vocation par
une connaissance plus complete des personnes et des
ceuvres.

HISTOIRE DES FILLES DE LA CHARITt
Par M. MILON (Suite)

CHAPITRE XIII

LES FILLES DE LA CHARITE EN AMERIQUE ET AUX
ILES PHILIPPINES
SOMMAIRE. - I. Le nouveau monde; les iEtats-Unis ;union de
la Communauti de Madame Elisabeth Seton aux Filles de
la Charitd (i85o). - 2. Au Mexique (1844); les variations
politico-religieuses 1'expulsion (1874). - 3. Dans les colonies espagnoles : Cuba, Porto-Rico, les Philippines. 4. Am6rique Centrale. -5. Amdrique du Sud: Br6sil, Chili,
Colombie, Equateur, Bolivie, Perou, Argentine, Paraguay,
Uruguay.

Un nouveau monde, le (c Nouveau Monde n, comme
on s'exprime, avait 6t, decouvert par Christophe
Colomb en 1492. L'Espagne et le Portugal veillrent,
pourrait-on dire, sur son berceau, lui enseignerent
leur langue et firent son 6ducation. Mais, les unes
apres les autres, ces jeunes nations, ayant grandi,
s'emparerent de leur propre conduite. L'ind6pendance
des Etats-Unis date de 1776; la Colombie et les Etats
qui la composaient alors proclambrent la leur en 1819,
le Mexique en 1821, le Bresil en 1822. Tous ces pays
forment aujourd'hui des nations distinctes.
Ces peuples, qu'ils soient sous le regime de la religion d'Etat ou sous le r6gime de la s6paration de
1'Eglise et de l'ltat, reconnaissent la part bienfaisante de la religion sur leurs progres dans la civilisation. Rappelons brihvement sur chacun d'eux ce qui
touche a notre sujet.

-
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de l'Am6rique du Nord, c'est

en 1806 que se fonda une pieuse communaut6 de
Sceurs de Charit6, sous la conduite d'une Am6ricaine,
Mine Elisabeth Seton. De cette pieuse association,
une partie, quatre cents religieuses, s'unit a la grande
communauti de Saint-Vincent-de-Paul. Voici quelques
details (Annales, t. 65, p. 394 et suiv.) :

Elisabeth-Anne Bayley, fondatrice des Sceurs de
Chariti aux Etats-Unis, naquit i New-York le 28 aout
1774, deux ans environ avant la declaration de l'Independance americaine. Ses parents, protestants de religion, Americains de naissance, appartenaient & la
haute classe de la societ&. Elisabeth 6tait a peine
ag6e de trois ans que la mort lui ravissait sa bonne
mere; son pere, le docteur Richard Bayley, homme
d'une grande probite, d'une brillante education et
d'une rare bienveillance, fut pour elle un guide sage
et tendre, dont la paternelle sollicitude lui procura
une parfaite education, completement en rapport avec
son rang dans la societ6. D'un naturel doux et ardent
a la fois, douee de talents sup6rieurs, Mile Bayley tira
le plus grand profit de ces pr6cieux avantages. A
1'exemple de ceux qui 1'entouraient, elle s'attacha &
1'Eglise (6 piscopale) protestante, dans laquelle elle
avait 6t6 baptise ; mais jamais la fausse pite, ni les
prejug6s, ne trouverent acces dans ce noble cceur.
A 1'age de vingt ans, elle 6pousa M. Guillaume
Seton, honorable n6gociant de New-York; mais la
mort 1'enleva quelques ann6es apres, le 27 d'cembre
i8o3, dans un voyage qu'il fit, avec sa famille, en
Italic, pour sa sant6, que des revers de fortune avaient
fortement alt6r6e. Elisabeth restait veuve avec cinq
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enfants en has age, et presque abandonnbe dans un
pays 4tranger.
Au temps de cette cruelle s6paration, Mme Seton
trouva dans la famille des Filicchi, a Livourne, des
amis g6nereux et devoues qui l'accueillirent avec sympathie. Par leurs discr&tes et affectueuses attentions,
ils pr6parerent la conversion d'Elisabeth Seton, qui
abandonnal'Eglise 6piscopalienne protestante en i8o5,
pour entrer dans I'Eglise catholique. Elle le meritait,
car sa priere a Dieu 6tait celle-ci : a Seigneur, si je
suis dans le droit chemin, faites-moi la grace d'y persev&rer; mais si je suis dans l'erreur, ah! 6clairez
mon intelligence, pour que j'entre dans la voie veritable ! n
Devenue catholique, son zile s'accrut encore, et
durant son s6jour a Baltimore, sons la conduite du
v6ner6 M. Du Bourg, qui 6tait venu de France, et qui
appela, en 1816, les pretres de la Mission aux EtatsUnis, elle dirigea une soci6t6 de Dames. C'6tait 1'essai
de la communaut6 des Soeurs de Charit6, qu'elle fonda
a Emmitsburg, A quelques milles de Baltimore, sous
le nom de Communaut6 de Saint-Joseph (i8o9). Le
respectable M. du Bois (Jean), pr&tre francais, n6 a
Paris, et qui desservait le village d'Emmitsburg, fut
pour la nouvelle famille religieuse un guide iclairi
et d6voui.
Les maisons allaient augmentant graduellement en
nombre, et le vceu ardent de Mme Seton 6tait de s'unir
a la famille de saint Vincent de Paul. Ce voeu, qui fat
sur le point de se r6aliser en I81o, 6choua d'abord
par un concours de circonstances imprevues. Et, le
4 juin 1821, la courageuse servante de Dieu rendit son
Ame. (c Quand vous arriverez comme moi a votre dernitre heure, dit-elle alors aux Soeurs qui l'entouraient,
vous comprendrez quel bonheur c'est d'etre enfant
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de l'Eglise. , Et elle alla recevoir sa r6compense.
Sous la direction du sage M. Deluol, la communaut6 grandit; et, le 15 aout 1849, il rebut officiellement l'avis que la demande touchant l'union a la grande
famille de saint Vincent present&e par I'une des branches de la pieuse association fond6e par Mine Seton
6tait accueillie. 11 en informa les Soeurs par une circulaire, et, le 25 mars i85o, furent realis6s leurs disirs.
Du haut du ciel, tlisabeth Seton s'associait certainement a la joie de sa famille de la terre.
Ce coup d'ceil jet6 sur le passe confirme la prediction que fit un jour a Mme Seton l'eminent cardinal de
Cheverus, instruit de son projet. C'etait le 13 avril 1809.
( Que la providence de Dieu est admirable! lui
6crivait-il. Je vois dbjA de nombreux choeurs de vierges
vous suivre au pied de l'autel, votre sainte compagnie
se disperser dans les diff6rentes parties des EtatsUnis, r6pandre partout la bonne odeur de Jesus-Christ,
enseigner toutes, par leur vie angelique et leurs pieuses
instructions, a servir Dieu avec un coeur pur et saint.
Je ne doute point, ma chere et v6nerable Sceur, que
Celui qui a commenc6 cette ceuvre ne la mine a sa
perfection. »
Cinquante ans aprs l'union avec la France, c'esta-dire, par consequent, en 19oo, la Communaut6 des
Soeurs d'Ambrique cel6brait ce cinquantenaire sous la
pr6sidence d'un autre cardinal, le cardinal Gibbons.
L'orateur charg6 derappeler les anciens souvenirs se
reporta vers le passe et montra comment Elisabeth
Seton, guidee par les Sulpiciens venus de France,
avait 6tabli, non pas dans la grande citi voisine, Baltimore, mais dans la paisible solitude alors d'Emmits-

burg, sa petite famille religieuse de Saint-Joseph.
i. M. Patrice Mac Hale, pretrc de la Mission (Annales, t. 65, p.405.)
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L'eloquent orateur d6crivait ainsi les debuts, puis les
accroissements; son r6cit complete les renseignements
qui pr&ecdent.
( L'oeuvre si extraordinairement projet6e commenqa sans d1lai. Le terrain actuel fut achete, et

Mme Seton, avec quelques compagnes, prit possession de la petite maison de pierre, oh elles v6curent,
prierent, travaill&rent et instruisirent les enfants
pauvres du voisinage. Le jour de la fete du Saint
Sacrement, en x8og, la petite communautt apparaissait pour la premiere fois a un office public en un

habit religieux. Le io aoit, le P. du Bois dit la premiere messe a 1'6glise Saint-Joseph; et le meme jour,
il ouvrit la premiere retraite des Soeurs. Sans doute, le
sceau de l'Iglise fut imprim6 sur cette ceuvre, car
le premier archevique de Baltimore 1'avait b6nite et
approuv6e.
, Le silence pastoral de la vallke fut enfin rompu
par les doux murmures de la priere et de la louange,
et le Seigneur vint demeurer corporellement en ce lieu
et y regner dans l'humble splendeur du Sacrement.
<,Ces commencements 6taient, humainement parlant, assez faibles et imparfaits; le berceau etait
obscur, cache an milieu des collines du Maryland,
loin des grandes routes du commerce et des assemblies remuantes des hommes. La grande ville semblait offrir les meilleures opportunites pour l'exercice
de cette forme speciale de charit6 que Mme Seton
m6ditait; mais la prudence tout humaine ne montre
jamais comment une oeuvre de Dieu doit etre conduite L'Esprit souffle 1a oh il veut.
( Et maintenant, un nouveau chapitre s'ouvre dans
l'histoire de Saint-Joseph. Les saints pr&tres qui,
jusqu'a present, avaient guide les destinies de la
petite Soci6t6 etaient des hommes qui avaient bu
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dans les traditions de la charit6, pr6sent6es par saint
Vincent de Paul et fiddlement gardees par ses enfants
spirituels. Ces pr&tres avaient vu la ruine de presque
tout ce qu'il y avait de plus sacre dans leur belle
France, mais ils savaient bien que la plus grande
Sinondation ne pouvait iteindre le feu sacre » que
le zile de ce grand ap6tre de la chariti avait tenu
allum6 et r6pandu jusqu'aux extr6mit6s de la terre.
II itait de la nature C( ce feu de s'6tendre. I1 ne pouvait pas rester sans activite. Fallait-il, des lors, s'6tonner que ces saints pr&tres francais, compatriotes de
saint Vincent de Paul, cherchassent a greffer la
tendre plante de Saint-Joseph sur l'arbre grandiose
et f6cond planti d'abord sur le sol de France par
I'ap6tre de la charit ? Ils virent clairement que 1'expansion et le d6veloppement de leur oeuvre recevraient
une nouvelle impulsion par l'union; que la Socitei des
Smeurs se pinetrerait par 1l des traditions vivantes et
participerait aux grandes oeuvres des Filles de la
Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul.
( En cons6quence, le R6evrend 6veque Flaget, de
Bardstown, dans le Kentucky, alors sur le point de
partir pour visiter l'Europe, entreprit de n6gocier
l'union de cette nouvelle fondation avec les Soeurs
frangaises. Il fut assez heureux pour obtenir Ie consentement du Superieur g&inraI, qui d6elgua sans
retard trois sceurs &Emmitsburg, pour y instruire la
communaut6 des habitudes et de l'esprit des Filles de
la Charite. Mais le gouvernement francais fit opposition et d6fendit aux Soeurs, qui 6taient deji a Bordeaux, de quitter la France. Mgr Flaget revint sans
les Sceurs, mais il apportait un exemplaire de leurs
Regles, et il 6tait accompagni d'un jeune clerc,
Simon-Gabriel Brute, qui, plus tard, fut leur eloquent
interprete.
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c En 1811, le P. du Bois devint Supeieur des
Sceurs de Saint-Joseph, charge qu'il remplit durant
quinze ans. II traduisit les Regles et les donna a sa
communaut6.
" En v6rit6, il ne
m'appartient pas d'interpriter
les desseins de la Providence; neanmoins, on me permettra de faire une remarque sur 1'insucces 6prouv6
lors du projet d'union de la petite communaut6 avec
la France, en 18io, une ann6e apres la fondation de
Saint-Joseph.
c C'a tonjours ite la politique de l'Iglise - une
politique dirig6e par Dieu, a mon avis, - de s'adapter
aux temps et aux circonstances, aux races et aux
nations. Pour elle, Grec et barbare, captif et homme
libre, sont un en J6sus-Christ; mais elle les prend et
les forme, non en d6truisant le caractere qui les distingue, mais en le surnaturalisant.
u M&me dans ces premiers jours de 1'Eglise ambricaine, commenqait a exister un esprit americain, une
expression ambricaine de la verit6 immuable. Le premier &veque americain en est un type splendide. II
etait catholique et romain jusqu'au fond de l'ame,
mais il n'6tait pas moins un representant typique
d'une nouvelle nation qui sortait de son berceau.
II 6tait peut-etre alors avantageux, dans les desseins
de la Providence, que le petit oiseau de Saint-Joseph
essayAt pour un moment ses ailes et 6prouvit ses
forces. 11 prit son essor et prospera et se fortifia; de
sorte que, quand la mere de la petite communaut6 fut
appelee a sa r6compense, en 1821, a 1I'ge de quarante-sept ans seulement, la nouvelle famille avait
deji prouv6 ses droits a l'existence.
u Par les Regles de saint Vincent, I'esprit de ce
grand saint catholique pen6tra dans la communaut6
naissante et lui donna la solidit6 et la consistance; en
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meme temps sa situation et son entourage lui imprimerent un caractere national.
- Quarante ann6es s'ecoulbrent depuis la premiere
tentative d'union avec la Communaut6 de France, jusqu'au jour oh le successeur de saint Vincent de Paul
accueillit dans sa famille les filles spirituelles de
1lme Seton. Le P. Etienne, avec la prudence de son
bienheureux Pre, se hU.a lentement. II attendit la
Providence. La Providence parla de nouveau par le
successeur des du Bourg, des David, des du Bois,
par la voix de la hi6rarchie am6ricaine, ayant a sa t&te
l'archeveque Eccleston de Baltimore. Le P. Deluol,
le ven6rable Sup6rieur des Sceurs am6ricaines, reussit
enfin A effectuer l'union que le P. du Bourg s'etait
efforc6 de procurer quarante ans auparavant.
" Le temps 6tait favorable. Le v6n6rable Superieur
n'aspirait pas a delaisser son fardeau, car il avait
pour ses flles spirituelles un amour de pere; mais il
aspirait a les voir unies a la Soci6t6 de Saint-Vincentde-Paul r6pandue dans le monde entier.
( Apres que tous les preliminaires n6cessaires
furent termin6s, l'union formelle avec la France fut
enfin accomplie, et le 25 mars 185o, les Soeurs attachies k la maison de Saint-Joseph firent leur voeu
d'obeissance au successeur de saint Vincent de Paul,
fondateur des Filles de la Charit6.
(( La Regle du Saint n'6tait pas nouvelle pour les
Sceurs de Saint-Joseph : elles I'avaient observ6e pendant quarante ans, et c'est le caractere de cette Rigle
de s'accommoder a toutes les conditions et a toutes
les circonstances. Saint Vincent 6tait un saint de bon
sens. Sa communaut6 porte l'empreinte de son bon
sens surnaturel et de la prudence qui caracterisa
toutes les ceuvres de l'ap6tre de la charit6. L'union, en
consequence, fut une transition facile. L'esprit de
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saint Vincent avait d6ja penetr6 dans Saint-Joseph;
car les z6les sup6rieurs sulpiciens n'avaient rien 6pargn6 pour l'inspirer.
, Les filles de la Mere Seton furent des lors incorporbes a cette Scciet6, qui avait &etformte, faconn6e
et organis6e par un pieux et humble pretre, vers le
milieu du dix-septiEme siecle; soci6t6 qui 4tait la premiere de son espece et qui s'etait montree digne de
saint Vincent, digne de lhumanit6 souffrante qu'elle
sert, digne de 1'Eglise, d'oii iui viennent la vie et la
force. Le monde est sa demeure; elle se recommande
a i'humanit6 partout, parce qu'elle sert partout I'humaniti. n
En 1900, le Supirieur general 6crivit, a l'occasion
de ce cinquantenaire, aux Sceurs de CharitA des EtatsUnis 1:
a Mon coeur me presse de vous offrir mes f6licitations pour un 6venement qui ne fut pas moins honorable pour la compagnie tout entiere des Filles de la
Charit6 qu'avantageux aux filles de 1'admirable Mere
ilasabeth Seton.
- Louez done Dieu, mes chores Filles, de votre
incorporation a la famille de saint Vincent, et profitez
de cette occasion pour vous renouveler dans l'amour de
votre vocation et dans le d6vouement pour les oeuvres
qui vous sont confides. Aimez bien les pauvres, et si,
dans certains ktablissements, vous avez i donner des
soins corporels ou intellectuels k des personnes riches,
voyez-les toujours en Notre-Seigneur, qui s'est fait
pauvre pour nous, mais qui a exerc- aussi son zele
envers les riches, comme Zach6e, la famille de Lazare
et autres. )
Lorsque, en 19oo, les Sceurs de Charite des Etatst. Annales, t. 65, p. 247.
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Unis c6l6braient le cinquantenaire de leur union a la

grande communaut6, elles avaient deji senti la benediction de Dieu descendre sur elles par I'accroissement de leur nombre et par celui de leurs ceuvres.
En i85o, au moment de l'union, elles ont trentehuit etablissements, elles en avaient maintenant plus
de cent; en 185o, elles itaient quatre cents, elles
sont maintenant plus de mille six cents.
Elles sont a Baltimore, a Boston, a Chicago, a
D&troit, a Saint-Louis du Missouri, a la Nouvelle-

Orlkans en Louisiane, a San-Francisco en Californie
et encore en d'autres villes.
En 1888, cette situation prospire r6clama le partage
des 6tablissements de Filles de la Charit6, sur le vaste
territoire des Etats-Unis, en deux provinces, la province occidentale et la province orientale.
Mais quand, ici, presque tout semble prosp6rit6,
ailleurs s6vit le vent de l'6preuve. Nous voulons parler
de la contr&e voisine des Etats-Unis, le Mexique.
*

*

*

Appelees au MEXIQUE en 1844, dix Filles de la
Charit6 partaient d'Espagne, et, le 4 novembre, elles
arrivaient sur la terre de Vera-Cruz. Le I5, elles
6taient a Mexico. Elles se mettent imm6diatement a
I'ceuvre et commencent par une &cole de petites
filles. La sceur Agnes Cabre meurt aussit6t pour inaugurer la mission, et en accomplissement de l'offrande
qu'elle a faite sur mer de sa vie pour la conservation
de celle de ses compagnes. Voili celles-ci aguerries.
Eclate alors la r6volte de Pareden. Elles se rendent
sur le champ de bataille de Puebla, leur premier
champ de bataille. Au blocus de Puebla, invities par
Santa-Anna a soigner les blesses, elle acceptent, a la

-

25 -

condition de soigner les blessis des deux partis. La
condition est agre6e. Mais, cette fois, elles ne payent
que de bonne volont6 : avant leur arrivee A Puebla,
le siege 6tait levi. Elles retournent alors a leurs fonctions ordinaires. Vers la fin de janvier 1855, elles
ouvrent un s6minaire interne ou noviciat A Mexico et
s'installent h l'h6pital de Saint-Jean-de-Dieu. Elles
ont bient6t cinq 6tablissements a Mexico : leur maison
centrale (s6minaire et pensionnat), trois h6pitaux et
une maison de femmes aline'es. Hors de la capitale,
elles s'6tablissent successivement & Lilio et k Lagos,
oil elles dirigent h6pitaux et 6coles; a Guanaxuato et
a la Colonie des Anges; pour le soin des h6pitaux de
Notre-Dame-de-Belen et de Saint-Pierre; enfin, k
Monterey, oi elles tiennent une maison de charite. (MAYNARD,

III, 287.)

Telle 6tait la situation en 186o.
La conquete du Mexique date de Ferdinand Cortez,
qui entra & Mexico en I521, et la domination espagnole dura depuis cette 6poque jusqu'A 1821, date de
la periode d'independance. Cette terre etait impz gnbe

de foi par les Espagnols, mais c'6tait aussi une terre
ravag6e par les discordes civiles et oii il fallait s'attendre a voir se succ6der les orages.
Les Filles de la Charit6, apres avoir, pendant quinze
ans, exerc6 leur ministere debienfaisance an Mexique,
virent leur existence menacee lorsque, en 186i, on
supprima entierement les convents I Mexico. Une
circulaire du ministre les sauva alors du naufrage

gen6ral. Mais elles devaient y etre enveloppees
quelques ann6es plus tard.
En 1870, il y avait trois cent cinquante Sceurs de la
Charite an Mexique, dont trois cents 6taient mexicaines.
C'est le 8 d6cembre 1874, sous le president Leredo,
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qui avait succide a Juarez, que fut votee contre elles,
comme contre les autres communaut6s religieuses, la
loi d'expulsion. Alors se deroulrent toutes les tribulations qu'amenent de semblables circonstances.
Un recit de ce temps-li (voy. Annales, t. 73, p. 406.
raconte le d6part en ces termes :
(( Le pfemier delai d'un mois qui 6tait accord6 aux
Filles de la Charite allait expirer. Le paquebot francais, qui mouille a Vera-Cruz le 15 de chaque mois,
devait emporter, le 18 janvier 1875, les premieres
voyageuses. II fallait disposer leur depart. Nous
avions d6ji dirig6 beaucoup d'entre elles vers le port
ou A proximit6.
c A l'arrivie du navire, le til6graphe nous avertit
qu'il pourrait recevoir cent soixante-huit sours, et
nous nous occup&mes de completer ce nombre. La
Compagnie des chemins de fer, dont la g6nerosit6
nous a toujours transportees gratis sur toutes ses
lignes, voulait bien tenir a notre disposition, pendant
plusieurs jours, les wagons n6cessaires. II fallait
enfin se mettre en route.
c Notre avant-garde comprenait la plus grande
partie des jeunes soeurs. Les premiers adieux furent
tristes et coiterent bien des larmes...
I1 en fut de m8me lors du second depart.
SA Vera-Cruz, lors du premier et du second d6part,
non seulement nous reScmes de la bonne soci6t6 de
Vera-Cruz la plus affable hospitalit6, mais encore on
nous combla des plus delicates attentions. Beaucoup
de ces dames vinrent nous recevoir a la station du
chemin de fer, et, plus tard, nous accompagnerent
jusque sur le quai.
( Le 17 fivrier 1875, nous quittames le port a bord
du navire la Ville-de-Brest; nous 6tions cette fois
cent douze soeurs et deux postulantes. Ce jour-la, la
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derniere cornette avait disparu du territoire mexicain. n
Tel est le rcit d'une sceur, t6moin de 1'exode.
A l'ipoque oi nous 6crivons ces ligues, en 1920,
apres des alternatives d'accalmie et de troubles, le
Mexique est encore agit6 par les discordes politiques
et les dissentiments religieux.
*

Mentionnons ici les trois grandes colonies espagnoles d'alors : Cuba, 'ile de Porto-Rico et I'archipel
des Philippines.
Le 3 d6cembre 1847, six Filles de la Charit6 s'embarquaient k Cadix, et le 8 janvier suivant, elles
prenaient possession de la direction de 1'hospice de
La Havane, principale ville de l'ile de Cuba. Elles y
ouvrirent ensuite plusieurs maisons, tant h6pitaux
qu'6coles et orphelinats. Elles s'6tablirent aussi, dans
cette grande ile, a Santiago de Cuba et en quelques
autres localit6s.
II en fut de m&me, et pour les memes oeuvres, dans
l'ile de Porto-Rico, et sur les limites de l'Oceanie,
dans I'archipel des Philippines, a Manille, a Cavite,
a Nueva Caceres.
Pour ces trois colonies, I'ev6nement capital fut F'insurrection des indigenes contre la m6tropole en 1895,
et I'intervention des Etats-Unis d6clarant, en 1898, la
guerre a I'Espagne, guerre a la suite de laquelle ces
grandes iles passerent sous la protection on sons la
domination des Etats-Unis. Au milieu des horreurs
de la guerre et des incertitudes du changement de
r6gime politique, on se repr6sente les anxi6t6s des
sceurs. Fallait-il, en face d'une situation si profond6-.
ment modifiee, demeurer, ou bien fallait-il retourner
en Espagne? Quelquefois, des seurs retournirent en
Espagne; dans l'ensemble, elles demeurerent.
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En 1899, il restait deux cent dix-neuf seurs dans
'ile de Cuba.
De La Havane, la seur Tellechea, Fille dela Charit6, sup6rieure de la maison de la Biexfaisance, 6crivait a la Superieure gienrale a Paris, le 20 dicembre
1899, apres la guerre entre les Espagnols et les EtatsUnis d'Amirique (Annales, t. 65, p. 253) :
, Depuis que les Espagnols ont &et forces de se

retirer, la religion catholique est en d6cadence. Le
mariage civil est a l'ordre du jour, et beaucoup se
marient aussi a l'6glise protestante. Les personnes

meme qui paraissaient avoir une vraie pi6ti disent
que les protestants observent mieux leur religion que
les catholiques, et qu'on peut se sauver dans toutes les
religions si l'on conserve la foi. Nous esperons que ces
pauvres gens reviendront de ces erreurs; pour le
moment, ils se laissent emporter par la nouveaute qui
les s6duit.
,< Nous avons eu bien a souffrir dans notre maison
pendant la guerre, et maintenant les ressources nous
manquent. La grande misere a laiss6 sans asile quantit6
de pauvres families. On nous a amen6 cinq cent quarante-huit enfants, garcons et filles; quatre-vingt-dixsept ouvriers sans abri se sont aussi refugies a la Bienfaisance, oi se trouvent d6ji la creche et les.vicillards.

Autrefois, nous ne manquions de rien, parce qu'on
affectait

a la maison une partie du revenu des imp6ts;

mais maintenant nous ne touchons rien, le g6neral
ayant donn6 l'ordre de supprimer les imp6ts jusqu'a
i'am6lioration de 1'Ftat de 'ile; de sorte qu'il nous
manque meme le n6cessaire pour nourrir notre personnel. L'administration nous a donne quelques fonds
pour les depenses de la communaut6 : c'est bien pen,
mais dans les autres maisons on est encore plus a court.
,<Nos Sceurs sont bien a leur devoir. Elles souffrent,
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comparant I'abondance des ann6es pr6c6dentes avec
la misere qui nous entoure; cependant, nous sommes
bien r6sign6es k la volont6 de Dieu. Nous ne savons
pas si nous resterons dans cette ie; rien n'est encore
decide; les uns disent qu'elle restera ind6pendante;
les autres, que les Americains n'y renonceront pas et
qu'ils se disposent A prendre les armes.
( Nos pauvres seraient exposes i se faire protestants
aussit6t que les Soeurs quitteraient les maisons de
bienfaisance, et cette pensee nous fait endurer patiemment bien des souffrances. )
Aux iles Philippines, la situation fut non moins
difficile.
Les Filles de la Charit6 sont aux iles Philippines
depuis l'annwe 1862; elles y furent appel6es par le
gouverneur espagnol pour la direction des h6pitaux.
Les premieres Sceurs envoybes d'Espagne 6taient au
nombre de quinze. L'h6pital militaire de Manille,
capitale des iles Philippines, fut le premier 6tablissement confiL aux Filles de la Charit6. La saeur Tiburcia, sup6rieure de cet h6pital, fut plac6e a la t&te de
cettenouvelle province de Soeurs qui allait s'organiser,
et les Filles de la Charit6 s'ac-iirent les sympathies
des Espagnols et des indigenes, du clerg6 regulier et
du clerg6 seculier. Ce fat comme le grain de s6nev6
qui se multiplie; pen aprbs, on demanda instamment
d'autres Sceurs pour de nouvelles fondations; aussi,
en I870, le nombre des Sceurs 6tait mont6 de quinze a
cent cinquante; en 1894, il 6tait de cent quatre-vingts
et il a continu6 sans doute de s'accroitre. (Annales,
t. 59, p. 38o.)
Lorsque, aprbs la guerre de 1898, les iles Philippines passerent sous la domination des Etats-Unis, ce
fut un temps d'anxi&t6 pour les Sceurs; a la place diu
r6gime de la protection par l'tat allait succ6der celui
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de la neutralit6 : comment procederait-on dans les
coles pour y enseigner la religion ? On r6ussit a
s'adapter a la nouvelle situation. Les heures de classes
furent des heures de classes, mais, en dehors de ces
heures-la, on enseigna la religion. Des Filles de la
Charit6, pour rendre leur ministere utile, notamment
dans les h6pitaux, se mirent a apprendre la langue
anglaise que parlent les Americains des £tats-Unis.
De la ville de Manille, maison de la Concordia, la
vice-Visitatrice de la Province des Filles de la Chariti
ecrivait a la Sup6rieure g6nerale a Paris, vers la fin
de l'annee 899, ces quelquesrenseignements (Annales,
t. 65, p. 264) :

< La guerre acharn6e et ses tristes consequences, la
faimet la misere, se font tristement sentir. Nous avons
la consolation de pouvoir recueillir les pauvres et beaucoup d'orphelines qui sont restees sur le pave. Parmi
les enfants des families plus ais6es, quelques-unes
seulement peuvent nous donner une petite pension;
mais, avec le produit de l'ouvrage et avec le riz que
nous donnent les Am6ricains, nous pouvons faire face
a nos besoins, bien que les vivres soient trbs chers.
,, Tandis que l'on ne voit partout que la ruine et la
destruction de tout ce qu'il y a de bon dans ce pays,
des d6marches sont faites pour ouvrir l'h6pital de
Cavite et une 6cole publique, et on veut confier a nos
Saeurs ces deux maisons; je ne sais si ce projet pourra
se r6aliser, mais on le desire vivement. Nous esperons,
ma Mire, que Notre-Seigneur nous aidera a accomplir
les desseins qu'll a sur nous, bien que l'avenir soittris
sombre. )
Quelques semaines apres, la m6me soeur 6crivait a
la Superieure gen6rale, de Manille,le 31 decembre 1899,
les details suivants (Ibid.) :
, Nous avons maintenant ici un surcroit d'ouvrage
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occasionn6 par 1'arriv6e des prisonniers espagnols, qui
font piti6 a voir et ne finissent pas de raconter les
peines et les privations qu'ils ont eu a endurer pendant leur exil. A mesure que les Amiricains
s'emparent des villes, ils leur donnent la liberti et les
aminent eux-memes A Manille sur leursbateaux. On a
rouvert trois h6pitaux pour les recevoir et un quatrieme pour les malades que l'on attend, de sorte que
tous les prisonniers sont soign6s par nos Saeurs.
< Comme toutes les Sceurs des h6pitaux 6taient
parties pour 1'Espagne, nous avons df faire appel a
celles des icoles pour se charger de cette oeuvre, et
toutes ont r6pondu avec un elan qui nous a procure
une bien douce consolation, en prouvant le bon esprit
dont elles sont animbes. Dieu soit beni, qui. dans nos
peines, veut ainsi nous consoler! Le service des prisonniers ne dulera pas longtemps; ils ont hate de
quitter ce pays, d'oi ils emportent de si tristes souvenirs, et on profite du d6part des bateaux pour les faire
partir pour la peninsule. Les pauvres malades les
suivront, aussit6t qu'ils seront en 6tat de s'embarquer.
" La guerre entre les Am6ricains et les Indiens continue toujours. Nous ne voyons pas la fin de cette
triste situation, parce que les Americains ont de puissants 6elments de destruction, et que, d'autre part,
les Indiens sont d'une t6nacit6 absolue; ils ne c6deront
que devant la force. ,
Les Soeurs continuent leurs ceuvres aux iles Philippines.
*

Si, aprts avoir parle de l'Am6rique du Nord, et
principalement des gtats-Unis et du Mexique, on jette

les yeux sur I'AMERIQUE CENTRALE, on constate que,
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la aussi, les Filles de la Charit6 exercent leur ministere de devouement.
C'est en 1862 que des Filles de la Charite, parties
de Paris et s'embarquant a Southampton, arriverent i
GUATEMALA, oiu elles etaient attendues. L'archeveque,
deux iveques, trente voitures 6taient Ia pour lets
accueillir. On entre en procession a la cathidrale, oi
l'on chante le Te Deum pour l'arrivee des Soeurs
H
Hl6as! 6crivaitla Sup6rieure des Sceurs avec milancolie, qui sait ce qui nous attend ? » (Annales, t. 29,
p. 251.) Elle avait raison, car en ce pays a la v6g6tation puissante, mais travailli par des volcans et oiu les
revolutions sont fr6quentes, on n'estjamais tresassurk
de l'avenir. Dieu, pourtant, a beni leurs ceuvres dans
cette republique, a Guat6mala, a Antigua, a Quezalt6nango.
Un semblable accueil, on a pen pros, fut fait aux
Filles de la Charit6 dans d'autres ripubliques de
l'Am6rique Centrale : au Salvador, oi diverses villes
leur ont confi6 des h6pitaux; an Nicaragua, dans la
ville de Leon; au Costa-Rica, oi, a Cartago, I'une des
sceurs perissait, en g91o, dans un tremblement de
terre.
A l'Amerique Centrale se rattache la republique de
Panama. En 1903, ce territoire a 6t, separ6 de la
Colombie.
PANAMA, par le fait de l'ouverture du canal, acquiert
une grande importance; il convenait qu'on etablit
dans ce centre de passage commercial un centre d'oeuvres charitables. C'est en 1875 que les Sceurs de Charit6 y furent installkes, an nombre de six. La Sup6rieure d'alors, soeur Gceury, 6crivait, en 1878, que les
debuts avaient 6t6 bien difficiles et bien caches: 4 A
notre arriv6e ici, dit-elle, nous ffimes log6es dans un
local si petit qu'a peine pouvions-nous, en les pressant
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les uns sur les autres, recevoir quatre-vingts ou quatrevingt-dix enfants. Nous restAmes cinq mois dans cette
maison, sans chapelle et souffrant avec joie les inconv6nients d'une installation dans un pays pauvre et sans
ressources. » Les Soeurs s'occupaient de l'education
de lajeunesse,qui avait &t6, jusqu'a ce moment-la, au
moins abandonnie, quand on n'avait pas travaill6 i
jeter dans les cceurs de pernicieuses doctrines ,.
Bient6t, l'installation s'agrandit (Annales, t. 43,
p. 748). Detres belles ceuvres d'h6pitaux se sont jointes
aux premieres oeuvres des Soeurs, dans cette importante residence de Panama, autrefois redoutable par
son climat, aujourd'hui
presque completement
assainie.
*
*

*

Jetons maintenant un coup d'ceii sur 1'Ambrique du
Sud et sur les oeuvres dont s'y occupe la Communaut6
des Filles de la Charit6.
Deji en 1847, elle s'6tait 6tablie a Marianna, an
BRESIL, pour y tenir un pensionnat et un petit h6pital,
et desormais elle sera associbe a I'oeuvre des Missionnaires.
En 1853, i Rio de Janeiro, elle prenait possession
du grand h6pital de la Mis6ricorde, le plus beau du
monde, a-t-on dit; de I'h6pital moins considerable,
quoique magnifique encore, de Pedro-Segundo; de
1'asile des ali&ens; de celui de la Saude, pour maladies
contagieuses; puis,de diverses maisons d'education :
le college de 1'Immacul6e-Conception, la Maison-Franqaise, la Providence et l'Orphelinat.
En entrant a l'h6pital de Rio de Janeiro, les Sceurs
sont accueillies par la fievre jaune, et lui payent, de
six d'entre elles,une terrible bienvenue. La sceur Despiau se hate d'6crire a sa sup&rieure a Paris: t Vive la
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croix et la belle Mission de Rio de Janeiro, oii l'on
gagne si t6t la couronne de la vie &ternelle! Six de vos
filles, ma bonne MNre, ont deji requ la recompense
de leur d6vouement; une septieme est a la porte da
paradis, et probablement, avant le d6part de ma lettre,
j'aurai a vous dire qu'elle a rejoint ses compagnes. w
On veut les forcer t quitter I'h6pital et a se retirer a
la campagne. Toutes r6pondent qu'elles veulent tre
prises les armes a la main et mourir avec honneur
sur le champ de bataille. On insiste. Alors, la sceur
Despiau invoque le trait6 qui leur donne quatre mois
pour executer leur retraite apres la signification donnee, et, au nom de ce trait6, elle r6clame pour elle et
pour ses sceurs le droit de mourir t son poste!
Toujours en i853, les Filles de la Charit6 s'6tablissent a Bahia, oi elles ouvrent un pensionnat, avant
d'etre chargees d'un orphelinat et d'un h6pital.
En 1856, sept Sceurs sont mises
la tete de P'hpital de Notre-Dame-de-l'Exil, capitale de l'ile et province de Sainte-Catheiine. Enfin, en 1857, une quinzaine sont appel6es a 1'h6pital de Pernambouc, au
poste que la charit6 proph&tique de leur pere leur
avait d6sign6 depuis deux cent dix-sept ans. (MAYNARD, III, 288.)

Le 17 novembre 1857, les premieres Sceurs destin6es
au CHILI, au nombre de trente, partaient de Bordeaux,
et, apres une longue navigation de quatre mois, le
16 mars 1858, elles abordaient a Valparaiso. Le 29,
elles 6taient recues en triomphe a Santiago, et, bient6t
aprss, huit d'entre elles entraient a l'hbpital des
femmes de San-Francisco-de-Borja, et les autres se
partageaient entre I'h6pital des hommes de San-Juande-Dios, I'hospice des Enfants trouv6s et la maison
centrale avec s6minaire interne ou noviciat.
Un peu plus tard, i l'occasion d'une de ces r6volu-
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tions si fr6quentes au Chili. les Sceurs de Santiago,
sur l'invitation dn gouvernement, se rendirent quatre
a Saint-Philippe, cinq a la Serena, sous la conduite de
M. Benech, leur Directeur, pour y prodiguer leurs
soins aux victimes de la guerre, sans acception de
parti. A toutes les 6poques et sous tous les climats, les
Sceurs de la Charit6 sont fid~les a la belle Mission
inaugurie, il y a deux cent cinquante ans, par les
quatre pauvres filles envoy6es a Arras par saint Vincent de Paul.
Elles sont 6tablies en COLOMBIE, a Popayan, a
Pasto, a Cali et en quelques autres villes.
Dans I'EQUATEUR. elles dirigent des h6pitaux, asile
d'aliines, orphelinats : a Quito, plac6 dans les montagnes; a Guayaquil, qui parait surnager h peine sur
les marecages et sur les eaux, et ailleurs.
Dans la BOLIVIE, elles sont a La Paz.
En 1857, le gouvernement du PiROU et I'archeveque
de Lima demanderent une maison de Missionnaires et
trois Filles de la Charit6; et, le 16 septembre, un
navire d6cor6 du nom de Saint-Vincent-de Paul partait

de Bordeaux, emportant cinquante Sceurs et deux
Missionnaires. Cinq Soeurs devaient &tre d6pos6es k
Valparaiso, pour le service de l'h6pital; le reste 6tait
destine A Lima.
D'autres villes du Perou, comme Ar6quipa, le Callao, etc., leur out confie des ceuvres de bienfaisance.
Enfin, en 1859, les Filles de la Charit6 achevaient
par LA PLATA de r6pandre sur l'Amerique du Sud l'esprit de saint Vincent de Paul dont elles entretiennent
en elles le feu sacr6. Elles s'itablissaient a BuenosAires et dans quelques autres villes de l'Argentine.
Elles portaient leur zele charitable au Paraguay dans
la ville de l'Assomption, et . l'Uruguay dans la ville
de Montevideo.
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Dieu avait dit a Abraham : a Je multiplierai ta race
comme les sables de la mer. n II semble que le ciel a
rialis6 une feconditi analogue a 1'6gard de cet autre
patriarche qu'est saint Vincent de Paul; il a repanda
sur tous les continents, ceux de 1'Europe et ceux de
l'Asie, et sur toutes les plages, celles de l'Afrique et
celles de l'Amirique, la famille religieuse des Filles
de la Chariti ou Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, dont
nous avons expose la nature et dont nous venons de
montrer la remarquable diffusion.

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION
LIVRE IV. -

CHAPITRE XXIX. -

De 1874 a 1918

M. BORE, superieur general (suite)

SOMMAIRE. - M. Fiat, assistant de la Maison-Mire pendant
le gen6ralat de M. Bore.

Parmi les fonctions de 1'assistant de la MaisonMere, it en est une qui consiste a donner des avis a la
Communaute chaque vendredi a midi. Nous avons deji
eu l'occasion d'admirer la maniere dont M. Fiat a
rempli cette charge sous le P. Ltienne. Nous ne pouvons pas etre aussi abondant pour la periode qui
regarde le generalat du P. Bor6; car, ici encore, comme
pour les rip6titions d'oraison, comme pour les conferences, il nous manque les materiaux. Nous n'avons
que les avis qu'il a donn6s jusqu'en novembre 1874. Le
cahier des avis se termine la. I1 devait y avoir un
autre cahier. Nous r6p6tons ici ce que nous avons d6ja
demand : Oh est le cahier suivant ? Oi sont les cahiers
suivants? Nous avons vu dans la bibliotheque du
Directeur des Etudiants, quand nous occupions cette
charge, un cahier d'avis ridig6 par le P. Fiat. Sans
doute, a la guerre, dans les demenagements occasionn6s par la presence des refugibs, beaucoup de livres
et de cahiers se sont 6gares. Mais en vue d'une vie
plus exacte du P. Fiat, dont ces chapitres ne sont
qu'une 6bauche, nous prions les Confreres qui mettraient la main sur ce pr6cieux manuscrit de faire la
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grande charite . la Compagnie de nous en donner
communication, du moins pour quelques jours. Cela
dit, nous allons citer quelques extraits des avis que
nous avons conserv6s.
11 continue, comme sous le P. ltienne, A tonner
contre les priseurs. II dit un jour : t Je dois vous
annoncer pour votre 6dification que trois priseurs
m'ont remis cette semaine leur tabatiere. ,
Dans un avis concernant le respect que nous devons
avoir les uns envers les autres, il cite un passage de
saint Vincent, oii celui-ci fait remarquer que, de son
temps, meme quand les Freres se parlaient entre eux,
ils tenaient... (ici M. Fiat est embarrass6i; il donne
deux versions : une qu'il croit 6tre le texte de saint
Vincent et une autre qu'il croit etre plus correcte : ils
tenaient la main au chapeau ou le chapeau a la main.
Parlant des offices qu'on rendait aux missionnaires
de retour des champs, il rapporte que, du temps de
saint Vincent, on allait jusqu'a leur laver les pieds, et
it ajoute : meme les jambes, si c'tait n6cessaire.
Le 16 octobre 1874, il a un avis, qui peut paraitre
un peu cruel, contre ceux qui font du bruit a la salle
d'oraison pendant la lecture des points de la m6ditation. ( On se plaint de ce que, pendant qu'on lit ou
qu'on parle dans cette'salle, il y en a qui se mouchent
sans aucune discretion; j'ai pens6 qu'un moyen de
couper court a ce disordre ktait de prier tous les lecteurs de s'arrter, quand quelqu'un fait du bruit en se
mouchant, et mrme de reprendre, apres, les quelques
mots qu'il aurait prononc6s pendant ce bruit intem.pestif. ,
11 a toujours des raisons inattendues dans les recommandations qu'il fait. Par exemple, quand il recommande de ne pas sortir tous de la salle d'oraison par
la meme porte, par attroupement, mais de sortir par

-

39 -

file, il donne sans rire pour raison que < la grosse
poutre transversale qui soutient la salle pourrait bien
finir par ceder a force de soutenir un poids trop
6norme ,.
Une autre fois, ayant recommandi de bien soigner
les restes qu'on ne veut pas manger, il ajoute : Q,
Que
voulez-vous qu'on fasse de ces restes ? A qui peut-on
les pr6senter ? , Et il ajoute textuellement la phrase
suivante : t A des habillks de soie ? II n'y en a pas
chez nous. n Cette derniere citation montre que le
P. Fiat ne craignait pas d'etre quelquefois un peu
vulgaire pour mieux faire entrer la verit6. Quelquesuns trouveront peut-etre que cette manibre de parler
convient moins a un assistant de la Maison-Mbre; il
faut se rappeler qu'il s'agit, non d'un sermon, mais de
quelques avis familiers.
M. Fiat aimait beaucoup la jeunesse et il allait
avec elle le plus souvent possible, au moins une
r6creation par jour; 1'autre r6cr6ation, il la passait
avec les pr&tres. II 6tait trs jovial en ces rencontres
et il plaisantait facilement. Feu M. Verdier, qui 6tait
alors 6tudiant, nous a parl6 souvent des conversations
que tenait le P. Fiat et il nous a avou6 qu'il avait 6t6
quelquefois, non pas scandalis6 (diligentibusDeum naz
est scandalum), mais itonn6 de la libert6 de langage
du P. Fiat. Quand M. le Sup6rieur gen6ral, M. Bor6,
6tait absent (et cela arrivait trop fr6quemment au gr6
de M. Fiat), iI advint parfois que M. Fiat, montrant
les appartements de M. le Superieur g6neral pour
lors inoccupis, disait aux jeunes gens : On pourrait
mettre I'6criteau : Appartements i louer. Nous avon
rapport6 ce trait, quoiqu'd soit moins honorable pour
Ie P. Fiat, attendu qu'il y a peut-etre quelque chose
de moins respectueux vis-a-vis du Sup6rieur gen6ral;
mais nous voulons etre sincere et montrer la vraie
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physionomie du P. Fiat, sans rien cacher des petites
ombres qui se trouvent en tous les saints et que seuls
dissimulent ces historiens qui veulent tromper leurs
lecteurs. Saint Francois de Sales dit dans un de ses
6crits : , En somme, toutes les creatures ont en elles
de la perfection et de l'imperfection, et celui qui dirait
d'un autre qu'il n'a aucune imperfection serait aussi
menteur que celui qui dirait qu'il n'a pas de perfection. L'on ne fait donques point tort aux saints quand
on raconte leurs d6fauts et pechis, en parlant de leurs
vertus; mais, au contraire, ceux qui &crivent leur histoire font un grand tort a tous les hommes en les
c6lant, sous pr6texte de les honorer. Tous les grands
saints, escrivant la vie des autres saints, ont toujours
dit ouvertement et naivement leurs fautes et imperfections. n
Nous avons parle dans le chapitre pr6cedent des
r6petitions d'oraison de M. Fiat et nous avons annonc6
que nous r6sumerions deux autres r6petitions retrouvees au moment de la correction des 6preuves. Voici
ces deux magnifiques pieces, qu'il eit kt6 dommage
d'avoir perdues.
La premiere est du deuxieme dimanche apris la
Pentec6te de l'annee 1877. Comme on c6lbrait ce
jour-li le cinquantieme anniversaire de la consecration
6piscopale de Pie IX, M. Fiat brosse un magnifique
tableau des 6preuves, des triomphes de l'immortel
Pie IX, et il montre dans sa seconde partie la raison
de ces epreuves et de ces triomphes : Pie IX a et6 un
homme de Dieu, un homme de devoir. Vraiment, c'est
une des plus belles r6petitions de M. Fiat.
Les 6preuves de Pie IX, ii les expose longuement :
V° sa maladie d'6pilepsie, qui faillit lui fermer la
porte du sanctuaire; 20 les accidents graves oi il fut,
deux fois en particulier, aux portes de la mort; 3° les
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calomnies dont il a &teI'objet: on a tiC jusqu'a dire
qu' " il s'itait fait recevoir franc-mason en Ambrique »;

on I'a accus6 d'opprimer son peuple, etc.; 40 son exil
de seize mois hors de sa chbre Rome; 5° la trahison
d'un grand nombre de misbrables qu'il avait combles

de faveurs; 6° le d6pouillement on vol sacrilege de
tons ses Etats, sous le pr6texte de lui donner plus de
libert6 pour les choses spirituelles et de satisfaire aux

vceux de ses sujets; 7" l'6preuve du martyre inflige a
son coeur de pasteur et de pire par la persecution
generale. M. Fiat termine cet expos6 des 6preuves de
Pie IX par cette phrase : " Pie IX, dans son palais du
Vatican, c'est No6 dans l'arche, assistant a la ruine
du genre humain, et il est permis de lui appliquer ces
paroles de J6r6mie: Votre douleur, 6 Pontife, 6 Pere,
, est grande comme la mer n; mais toutes ces epreuves,
toutes ces douleurs, toutes ces amertumes, notre bienaime Pontife les porte avec une sirenit6, avec une
majest6, avec un courage qui excitent I'admiration
universelle. "
Apres les 6preuves, M. Fiat parle des triomphes et
des splendeurs : c'est la definition de l'Immaculke
Conception, c'est la hierarchie retablie en Angleterre,
c'est la liturgie romaine en France, etc. M. Fiat est
saisissant dans les contrastes qu'il 6tablit entre les
humiliations dont les hommes abreuvent Pie IX et
les gloires que Dieu lui menage : on l'enferme dans
une prison, et de cette prison il attire les catholiques
des extremites du monde; on le d6pouille de ses
biens, et la g6nerosit6 des catholiques invente le denier
de saint Pierre, pour leqhel la France seule a donn6
trois millions; on lui a enlev6 son arm6e, et les plus
nobles families envoient leurs enfants combattre et
mourir pour lui; on l'humilie, on I'abaisse, et le
Concile le proclame infaillible et Dieu lui donne le
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don des miracles, etc. Cette partie se termine par une
acclamation a notre bien-aim6 Pontife, au grand, i
l'immortel Pie IX.
La seconde partie n'est pas moins belle que la premiere : c'est le cbte pratique de la ripetition d'oraison.
M. Fiat se demande quelle est la raison des 6preuves
et des triomphes de Pie IX, et il lui semble que, si
Pie IX a kt6 6prouvY et glorifi6, c'est qu'il a 6t6
1'homme de Dieu, 1'homme du devoir.
Homme de Dieu d'abord, Dieu l'a vraiment choisi;
et, parmi les preuves que M. Fiat en donne, ii cite le
trait charmant d'une colombe blanche qui se serait
pos6e sur la voiture cardinalice de Pie IX quand il se
rendait au Conclave. Si Dieu a choisi Pie IX et en a
fait son homme, Pie IX a choisi Dieu et a ete vraiment homme de Dieu par sa foi et par sa charit6.
M. Fiat le montre anim6 de ces deux vertus : soit
simplement prtrie, quand il s'occupait des pauvres et
des orphelins; soit 6v&que, quand il appelle les Filles
de la Charit6 dans sa ville episcopale, quand il distribue aux pauvres tous ses revenus, tous ses meubles,
ses couverts, ses flambeaux; soit pape, quand ii r6forme
les religieux, quand il s'adonne a la priere, quand il
distrihue des aumones abondantes. A propos de la
reforme des religieux, il le montre faisant la visite
nocturne des couvents, faisant lever tous les religieux
pour v&rifier s'ils sont tous pr6sents et faisant enfermer
dans une maison de correction ceux qui n'observent
pas la residence nocturne.
Pie IX a &t6 aussi homme de devoir. M. Fiat le
montre particulibrement par trois actes du pontificat
de Pie IX : l° l'affaire Mortara: le droit divin et le
droit eccl6siastique demandent que le jeune Mortara
soit mis en 6tat de vivre chr6tiennement; les idees
modernes et leurs reprisentants et tous les 6chos de la
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presse et les gouvernements protesteront contre cette
theologie; le Pape n'hesite pas et ne s'6meut pas des
blasphtmes et des injures que provoque sa ligne de
conduite: 2° la demande qu'on lui adresse de ceder
une province, en lui promettant de lui conserver les
autres; M. Fiat montre Pie IX intraitable : s'il fait
cette cession, son serment s'y oppose; il perdra tout,
s'il le faut, mais il ne c6dera pas un pouce de terrain
contre son devoir. (II est inutile de faire remarquer
que les arguments de M. Fiat ne sont pas absolus et
que leur valeur est certainement contestable. Les
Papes n'ont pas toujours suivi la meme ligne de conduite par rapport aux Etats pontificaux, ils ont toujours agi conform6ment aux regles iternelles, mais les
circonstances ont diff6r6; le Pape est libre de ceder
ce qu'il juge

.

propos de c6der; nous ne citons les

paroles de M. Fiat que pour montrer sa tournure
d'esprit.) Enfin, le troisiime acte oi Pie IX a &t6
homme de devoir, c'est le Syllabus. Le siecle est
entichM de certains principes qu'il appelle des conquetes; il les aime passionnement; mais ces principes
sont faux et conduisent a I'abime. Que fera le Pape?
Au risque de soulever tout le monde contre lui, il
fletrit solennellement ces principes.
Ce pale resum6 donne une faible id6e des beant6a
incomparables de cette r6p6tition d'oraison.
La conclusion, l'adaptation a son auditoire est toute
trouvee; il faut etre des hommes de Dieu et des
hommes de devoir.
La seconde rep6tition d'oraison que nous avons
retrouttSe a pour objet la vocation. Elle est du troisieme dimanche apres la Pentecte de la meme annbe
1877. M. Fiat reprend un point particulier de la prec6dente rep6tition d'oraison, ou il avait fait allusion a
une encyclique de Pie IX concernant la r6forme des

-

44 -

religieux. M. Fiat annonce que, pendant cette r6petition et celles qui vont suivre, il va d6velopper quelquesunes des idies contenues dans le document pontifical.
Ici encore, exprimons le regret de n'avoir qu'une conf&rence d'une sbrie qui devait etre bien belle, si nous

en jugeons par l'unique que nous avons entre les
mains. Celle-ci roule done sur la vocation, son excel-

lence, ses obligations. M. Fiat montre l'excellence de
notre vocation par rapport a son principe, a sa fin, a
ses moyens. i° Elle est divine dans son principe, et je
lui dois une fidelite a toute epreuve. Elle est divine,
car c'est Dieu qui a suscit6 la Congregation, c'est
Dieu qui la conserve en lui envoyant des vocations,
c'est Dieu qui nous a appel6s chacun d'entre nous. Ici
se glisse une petite note personnelle, qu'il faut citer :
( Nous sommes venus pour obbir a la voix de Dieu.
Ce n'est ni M. Etienne, ni M. Bore, ni M. Chinchon
qui m'ont attir6; je ne les connaissais m&ie pas; je
savais seulement que je serais conduit par des hommes;
c'6tait tout; pour tout le reste, je ne m'en inqui6tais
pas. Je n'etais pas attire par la perspective de grandes
consolations; au contraire, tout me paraissait triste
dans cette vie de communauti que j'allais embrasser;
vous le permettiez ainsi, mon Dieu, pour rendre mon
petit sacrifice plus meritoire; ce que j'ai 6prouve,
d'autres 1'eprouvent. ) M. Fiat en conclut qu'aucune
consideration humaine n'autorise a sortir de cette
voie, quels que soient les hommes avec iesquels nous
ayons a faire, quelles que soient les diceptions auxquelles nous pourrions etre en butte. II fait ici une
consideration profonde, qui m6rite qu'on s'y arrhte.
La vocation de Jesus-Christ a eu ses difficultes,
ses
tribulations; il est mort et cette mort faisait partie de
sa vocation. M. Fiat en tire cette conclusion: " Savonsnous tout ce que comprend notre vocation dans
la
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pens6e de Dieu? Nous pensons y etre appel6s pour
ceci on pour cela ; mais il y a peut-etre autre chose a
quoi nous ne pensons pas et que Dieu nous cache
danssa bonti. , Si Dieu nous a appeles pour l'6preuve,
pour la mort comme Jesus-Christ, il nous faut rester
in.branlables, malgrA l'6preuve, malgr6 la tribulation.
M. Fiat termine ce paragraphe par un mot des 6cueils
qui font perdre la vocation: n6gligence pour le lever,
orgueil, violation de la pauvrete, vanite.
Apres avoir consid6re la vocation dans son principe, M. Fiat montre qu'elle est sublime dans sa fin
et qu'elle reclame de nous un devouement sans borne.
II passe en revue les trois fins de notre vocation t
sanctification personnelle, salut des pauvres, formation des eccl6siastiques; il montre que Jesus-Christ a
fait ces trois choses et il en conclut la sublimit6 de
notre vocation. Nimis honorati sunt amici lui. La con-

clusion de ce paragraphe est un magnifique d6veloppement du texte de saint Paul: Ministerium meum
Aonorificabo. Honorons notre ministere par le d6vouement

.

la Compagnie, A ses int6r6ts,

a ses ceuvres;

aux Missions, aux Siminaires; et, conclusion pratique
pour les jeunes gens, priparez-vous a honorer votre

ministere, apprenez a bien pricher, A bien diriger, a
bien enseigner.
La troisieme partie de ce discours montre que notre
vocation est admirable au point de vue des moyens
et qu'elle exige de nous une grande dociliti. M. Fiat
prouve que, chez nous, on se sert pour les choses
divines, non pas de moyens humains, mais de moyens
surnaturels et divins, et il en d6duit les cons6quences
pratiques an point de vue de la predication et de la
confession, ainsi que des autres oeuvres.
Cette conference est une belle preface qui nous fait
regretter la disparition des autres. Esperons que
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Dieu nous fera retrouver ces derniires. Peut-6tre
sont-elles dans quelques archives d'une maison de la

Congregation, oh elles auraient 6ti d6posbes, sans
qu'on sache qu'elles sont du P. Fiat.
Puisque nous parlons des ccnfirences de M. Fiat
a Saint-Lazare sur la vocation, rapprochons de celies1l les conferences qu'il donnait sur lememe sujet, la
mnme epoque, chez les Sceurs. On comprendra mieux
le genre de M. Fiat; on admirera son souci de varier
suivant les auditoires; on sera idifi6 des efforts qu'il

fait pour &tre pratique et compris de tous. II est a
remarquer que les conferences que nous allons ana-

lyser sont les premieres chronologiquement que nous
ayons de lui adress6es aux Sceurs; elles n'en ont que

plus d'importance. On assiste au debut d'un talent
qui, pour un coup d'essai, fait deja un coup de maitre.
Le 16 juillet 1876, it applique aux Saeurs le texte :
Beatus qui intelligit. Dans l'exorde, il montre que ce
texte est susceptible de deux sens : un sens proph6tique relatif a la Passion du Sauveur, un sens moral
exprimant une v&rite des plus consolantes. C'est dans
ce dernier sens que M. Fiat I'expliquera pour en faire
l'application a la vocation des Sceurs. II en etablit
1'excellence par trois arguments: elle est sublime
dans sa fin, glorieuse pour Notre-Seigneur, avantageuse pour voas-mimes.
La fin de la vocation est sublime. Dans 1'Eglise,
comme dans le ciel, il y a divers chceurs, qui glorifient
le Seigneur. Les autres communaut6s ont pour fin
d'honorer la pauvrete, oul'humilite, ou l'esprit d'oraison, ou la mortification; tout cela est bien; mais vous,
vous &tes plus pres de Dieu, comme les Seraphins et
les Cherubins, car vous honorez la reine des vertus,
la charit6, vous honorez la source et le modele de
toute charite, Jesus-Christ. M. Fiat conclut ces deve-
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loppements par cette phrase : ( Je vous demande, nos
cheres Sceurs, si, A part le sacerdoce, il peut y avoir
une fin plus sublime que la v6tre. n II repond ensuite
a une objection: ( Mais, me direz-vous, comment
pouvons-nous pr6tendre A cette fin si sublime, ou y
contribuer, nous qui sommes employees A la cuisine,
an jardin, A la lingerie, a la procure, au secretariat,
nous qut n'avons jamais la consolation de soigner les
malades ou d'assister les pauvres ? M. Fiat y r6pond
par la distinction du service direct et du service indirect, et il explique sa reponse par la comparaison de
la montre et des aiguilles : ( La fin de la montre est
de marquer les heures; A la rigueur, il n'y a que 'aiguille qui atteint ce but supreme de la montre; direzvous pour cela que le cadran, que la boite,que le verre,
que le ressort,que Ia chaine, qu'une foule d'autres pisces
sont inutiles? Non,elles ont toutes leur utilit6 et toutes
contribuent ou A faire marcher l'aiguille on A la priserver de tout accident. , M. Fiat fait des considerations semblables en employant d'autres comparaisons
aussi suggestives.
La vocation des Filles de la Charit6 est glorieuse
pour Notre-Seigneur a un double point de vue. D'abord
individuellement; chacune de celles qui sont fideles
a leur vocation glorifie Notre-Seigneur en triomphant,
par amour pour Lui, des attraits du monde, en supportaut les difficult6sque vous rencontrez dans vos offices ;
(Csemblables A celui qui, ayant renvers6 son adversaire,
le tient par terre tant qu'il lui plait pour lui faire bien
sentir sa d6faite. Vous avez triomph6 du monde; je
me trompe, c'est la grace de Notre-Seigneur qui a
triomph6 en vous et par vous n. Votre perseverance individuelle glorifie done J6sus-Christ. A un autre point
de vue, l'Institut tout entier est glorieux pour NotreSeigneur par la multitude de ses membres r6pandus
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dans le monde entier, par la f condit6 de ses ceuvres.
Celles-ci prouvent la divinite de la religion et provoquent dans les ames la louange de Dieu.
Enfn, la vocation des Filles de la Charit. leur est
avantageuse. Ici, l'orateur va chercher dans la Sainte
1Ecriture une foule d'exemples qui appuient sa thise.
II parle de Tobie, de Job, de Booz, de Tabithe on
Dorcas, des Hebreux dans le d6sert. Citons ce dernier passage pour donner une id6e du genre : u Dieu
reproduit en notre faveur le miracle qu'il fit en faveur
du peuple juif dans le d6sert. Voila quarante ans,
disait Moise, que vous ites en chemin, et cependant,
les habits dont vous 6tiez couverts ne se sont point
rompus par la longueur du temps, ni les souliers que
vous aviez aux pieds ne se sont point us6s; non seulement vos habits et votre chaussure ne se sont point
uses, mais ils ont crfi proportionnellement

a votre

taille. C'est ainsi, mes chbres Sceurs, qu'au milieu du
monde que vous coudoyez sans cesse, Dieu, pour peu
que vous le vouliez, vous conserve intacte et dans
toute sa fraicheur la robe de la grace sanctifiante et
la chaussure du ferme propos d'etre tout a Dieu; bien
plus, et cette robe et cette chaussure croissent selon
vos besoins et selon vos dangers. n
La conference se termine par une -conclusion pratique et qui r6pond parfaitement a la grande objection qu'on allggue souvent :les miseres qui se trouvent
dans la Communaut&. , Plusieurs Sceurs s'autorisent de
ces difficultis pour quitter leur vocation. Elles s'illusionnent, car, dit Ie P. Fiat, votre Communaut6 n'est
pas plus parfaite que le college apostolique, oh il y
avait de grandes miseres jusque sous les yeux de
Notre-Seigneur. Dans les desseins de Dieu, ces
miseres doivent servir a la perfection des autres. On
n'entre pas en communaute pour fuir la croix, mais
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pour assurer son salut; ce qui ne peut se faire sans la
croix. S'il n'y avait pas de croix de communaut6,
conclut-il, il ne faudrait pas y rester, ce serait mauvais signe. n
Ce premier sermon montre 1'estime qu'il avait pour
la Communaute. Cependant, cette estime ne l'illusionnait pas et il a toujours 6t6 d'avis que, moins les
Soeurs paraitraient A Saint-Lazare, plus cela serait
profitable aux Missionnaires et aux Soeurs. C'estce qui
explique la preoccupation qu'il a toujours eue d'6carter les Soeurs des offices de la Maison-MWre. Nous
avons d6jA constati ce souci sous le P. Etienne.
Notons-le sous le P. Bor6. Les Sceurs trouvaient
encore moyen de venir & la sacristie, A la pharmacie,
a la cuisine. M. Fiat profite de son autorit6 pour leur
interdire 1'entr6e de ces locaux. De m6me, a Gentilly,
la cl6ture de notre maison de campagne n'etait pas
stricte et, pour une raison ou une autre, les Sceurs traversaient souvent le parc et venaient a notre jardin-

M Fiat, appuy4 de son Conseil, applique int6grale"
ment le fameux decret : Prohibet districte convenlus
generalis ne ulla, quaecumque sit, femina, sub quocumque sive necessiludinis, cogwationis, consultationis,
laboris, infirmitatis,pietatisve praetextu, a nostris, quicumque ii sint, recipiatur in domibus aut in villis nostris, R. R. A. D. Generalem enixe precatur ut ad pestern istam a suis arcendam potentiora remedia adhibeat (1788, Cony. gen., XVI, sess. 8).
Si M. Fiat ne veut pas les Filles de la Charit6 chez
nous, il les veut chez elles, pour qu'elles se sanctifient,
et chez les pauvres pour les sauver, et il profite de
tout pour les y pousser. Nous avons de lui deux
autres conferences prononc6es A cette 6poque : l'une,
le g9 mars 1876, sur saint Joseph; 1'autre, le Vendredi
saint 1877. La conference sur saint Joseph a pour
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objet la fidelite de ce saint. 11 a &t6 fidle avant d'etre
chef de la Sainte Famille, et,en cela, il sert de modele
aux jeunes Missionnaires et aux jeunes Sceurs qui se
preparent aux oeuvres. Les dCveloppements sont pleins
de grace et de pureth. Le mariage a et6 bien assorti,
dit-il, parce que les deux 6poux ont et6 ornes par
Dieu des vertus qui leur 6taient n6cessaires. c Le
patriarche Jacob aimait son fils Joseph plus que tous
ses freres et, en temoignage de cet amour privilkgi6, il
lui fit une robe de diverses couleurs. Plus encore que
celui des hommes, l'amour de Dieu se traduit par
des bienfaits et surtout par des graces; aussi, notre
Joseph a du recevoir une robe bien plus precieuse que
celle de I'ancien patriarche, une robe aux couleurs
de toutes les vertus. » Le portrait se continue sur ce
ton gracieux et scripturaire. M. Fiat tire ensuite la
conclusion, et, d'une maniere tres pratique, il exhorte
les jeunes Missionnaires et les jeunes Filles de la
Charit6 du Seminaire a 6tre fidiles A leurs rggles,
pratiques, petits offices, pour se preparer aux desseins
de Dieu.
Saint Joseph a et6 fidele dans sa mission proprement dite et, a ce point de vue, il devient le modele
des Missionnaires et des Sceurs qui sont dans les
ceuvres. Cette seconde partie s'inspire beaucoup du
fameux sermon de Bossuet : Depositum custodi, mais
sans copiage, avec un cachet appropri6 A l'auditoire.
Le sujet est souvent delicat, mais, A l'imitation de
1'Aigle de Meaux, M. Fiat dit tout simplement, naivement, chastement. II n'est pas prude (on dit que la
pruderie regne surtout dans les civilisations corrompues); il dit bonnement les choses, comme la Sainte
Ecriture. 11 a des r6flexions qui partent d'un coeur
simple et droit: , Saint Joseph reste vierge en la
compagnie d'une jeune 6pouse d'une beaut6 surhu-
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maine. n C'est une fidilit6 h&roique. Le tableau de la
fidelit de Joseph se poursuit. Voici la grande 6preuve.
« Marie a congu par l'opiration du Saint-Esprit et
elle n'a pas cru devoir en instruire son trbs chaste
6poux. Celui-ci, qui s'aperqoit bient6t de sa grossesse,
ne salt ; quelle idee s'arreter; la perplexit6 envahit
son ame et la fait cruellement souffrir; il ne peut
s'expliquer la reserve de son 'pouse a son egard sur
une chose de cette importance,

etc.

,.

M. Fiat

emprunte beaucoup au pieux Gerson, et ces citations
donnent a sa conference une onction ravissante.
Citons, parmi tant d'autres passages charmants, ces
quelques lignes delicieuses : c Si J6sus fut le fruit
de la virginit6 de Marie, il fut aussi la recompense
de la virginite de Joseph. Dieu, en effet, 6tait si satisfait de la r6solution oit 6tait saint Joseph de garder
une perpetuelle continence, qu'il se dit a lui-mýme :
Puisque ce saint homme a pris cette d6termination
dans son coeur et qu'il s'est impos6 ce sacrifice, je
veux lui en t6moigner tout mon plaisir et le rendre
pire, non pas d'un enfant quelconque, mais de mon
propre fils; non pas a la facon des autres peres, mais
sans qu'il y contribue autrement que par sa virginite
meme. ) Plus loin, parlant de la fidelite de saint
Joseph i garder le secret de l'Incarnation, il montre
que l'Fpoux de Marie n'a pas etC un parleur. 11
montre les autres personnes empress6es a parler du
Sauveur, quand elles connaissent le mystere; il d6crit
l'enthousiasme de Simion et des autres; et il oppose
le silence de Joseph, qui fait l'etonn6: mirantes. La
conclusion de cette fid6litC du pere nourricier de
Jesus est une invitation tres pressante et tris pratique, adressee aux Missionnaires et aux Seurs qui
sont dans les oeuvres, d'&tre fideles a Dieu, a la Communaut6, aux Sup&rieurs, au prochain.
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Le second point de la conference
montre la gloire
que saint Joseph s'est acquise par
sa fidelit6. II est le
premier dans le cceur de J6sus apres
Marie; il est le
premier dans le coeur de Marie apres
J6sus; il est le
prem;ir de la Sainte Famille; le
premier aux Limbes,
oi il annonce I'Incarnation et la
prochaine d6livrance;
le premier dans le ciel apres
Marie; le premier icibas apres Marie dans 1'Eglise,
dont il est le protecteur et le patron, etc. Le credit
de saint Joseph est
prouv6 par des citations de saint
Thomas, de Gerson,
de sainte Therese et de la liturgie.
La peroraison est touchante
:
O saint Joseph,
0f
laissez-moi vous parler en toute
simplicit6; ne soutiendrez-vous pas votre reputation?
), Et alors, il adjure
le patron des deux siminaires
de venir au secours
de l'glise et de la double famille
de saint Vincent.
Heureux Confreres, heureuses
Sceurs, qui avaient la
consolation d'entendre de pareilles
conferences!
II nous reste une troisieme conference
adress6e aux
Sceurs pendant cette p e riode 1874-1878,
le Vendredi
saint 1877. Ce sermon de la
Passion est extremement
touchant, mais I'effet oratoire
en est un peu g.t6e par
des divisions, des subdivisions
l'infini. Le mot
exces revient je ne sais combien
de fois. II y a e
exces de faiblesse chez Pierre
et chez Pilate, exces de
perfidie chez Judas, exc:s d'iniquit6
chez les juges et
les faux t 6 moins, exces de rage et
de cruaut6 chez les
bourreaux, exces d'inconstance
chez le peuple. Tous
ces exces ont occasionn6 a J6sus
trois exces': un exces
d'humiliation, qu'il a support6
avec un exces de douceur; un excs de douleur,
qu'il a support6 avec un
exces de patience; un exces
d'abandon, qu'il a support6 avec un excis de charit6.
Chacune de ces trois
parties se dtmroule avec ses subdivisions et ses riptitions de mots.
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Dans le premier point, exces d'humiliation, M. Fiat
montre que cette humiliation lui est venue de la part
de Judas, de Pierre, des disciples, du peuple, au jardin
des Olives, dans les rues de la ville, chez Anne, chez
Caiphe, chez Pilate, chez H6rode, a sa condamnation
a mort, a l'ex6cution de cette sentence, quand il fut
plac6 entre deux voleurs, un jour de Paques, sur une
haute montagne, le jour anniversaire de la creation
de l'homme. Cela fait seize humiliations, d6velopp6es
chacune par plusieurs lignes, et M. Fiat a eu soin,
pour completer l'effet, d'6crire en marge : epeiter le
mot humiliationa chaque phrase. De plus, aux exces des

bourreaux, aux exces des douleurs de Jesus, dont
nous avons parle, viennent s'ajouter nos exces : exces
d'irritabilite, d'orgueil, etc. C'est vraiment trop.
Cependant, cette analyse un pen seche d6figure le sermon. Ces r6p6titions que nous rapprochons l'une de
I'autre ne choquent pas 6norm6ment dans ce long
sermon, oii elles sont noybes au milieu de beaut6s de
premier ordre. Un auditeur et un lecteur qui n'ont
pas le parti pris de trouver des d6fauts ne font pas
grande attention a ces r6p6titions, tellement ils sont
saisis par les id6es, par l'onction, par les peintures
extramement touchantes.
La seconde partie montre I'exces de douleur de
J6sus. Il est impossible de retenir ses larmes, tellement les douleurs morales et physiques du Sauveur
sont repr6senties au vif. On ne pent pas citer d'extraits; il faudrait donner integralement toute cette
seconde partie. Et alors, quand M. Fiat montre l'inanit6 de cette plainte qu'on entend quelquefois : je ne
me plais pas dans tel office, telle maison, c'est trop
phnible, etc., on ne pent que souscrire a la riponse
qu'il y fait et qui se r6sume en ce mot : Notre-Seigneur n'a pas voulu descendre de la croix.
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Dans le troisieme point, nous assistons au travail,
au soin avec lesquels M. Fiat composait ses confirences. II en avait r6dig6 une bonne partie, mais it
n'en fut pas content; il barra ce qu'il avait icrit et it
reprit son travail sous un nouvel aspect. Ii s'agit de
1'exces d'abandon ou a et6 reduit Notre-Seigneur.
M. Fiat montre que tous les saints out kt6 plus ou
moins consoles par Dieu, apres plus ou moins
d'epreuves; il cite un grand nombre d'exemples. Les
comparaisons qu'il etablit sont saisissantes. Lorsque
Joseph fut vendu par ses freres, il y en eut un qui eut
le courage de combattre ce projet; rien de semblable
pour Jesus-Christ; il est un etranger pour ses freres,
pour les ap6tres. Lorsque la chaste Suzanne fut sur
le point d'etre mise A mort, Dieu suscite le prophite
Daniel pour la justifier; aucun des disciples de Jesus
ne se levera pour le d6fendre devant les tribunaux;
un ap6tre ment effrontement pour ne pas avoir part a
la condamnation de son Maitre. Lorsque Jonathas
faillit etre condamne par Saiil, tout le peuple protesta
et prit sa defense; J6sus-Christ n'a pas d'avocat.
Toutes ces idles, dont nous ne donnons qu'un pMle
resum4, sont d6velopp6es d'une faqon saisissante.
M. Fiat continue la serie des abandons : il n'y a point
de malheureux, si coupable fit-il, qui n'excite quelque
sentiment de compassion dans son supplice; personne ' part trois ou quatre fideles) ne plaint JesusChrist; tout le monde l'insult-, .e moque de lui,
branle la tate, le tourne en derision. 1 y a eu des
martyrs qui sont morts avec joie; J6sus-Christ a eu
peur de la mort, comme le plus vulgaire des chretiens;
il a 6t6 non seulement deiaiss6 par les hommes, mais
dclaiss6 par son Pere, et M. Fiat commente, a l'aide
du Psaume d'oix le texte est tire, le grand cri de
ditresse : Deus meus, ut quid deteliquisti me. Si cette
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partie 6tait d6bit6e par un pr6dicateur a la voix prenante, au geste oratoire, il n'y a pas de doute qu'elle
produirait un grand effet. M. Fiat dut la dire avec son
ton de voix un peu larmoyant, et l'on peut conjecturer,
sans se tromper, qu'il dut op6rer dans les coeurs des
Filles de la Charit6 un effet saisissant.
La peroraison est un developpement de la parole :
Caritas Christi urget nos. Cependant, nous devons dire
qu'apres avoir 6crit cette peroraison, ii ajouta : II
serait mieux de faire la une priere. »
On peut juger, par les quelques extraits que nous
avons donn6s de ses r6ptitions d'oraison et de ses
confirences aux Sceurs, combien M. Fiat avait d6ja,
avant d'etre Superieur g6n6ral, 1'6loquence vraie,
simple, forte, path6tique, originale, qu'il aura pendant tout son g6neralat.
II nous reste, pour achever le portrait de M. Fiat
assistant de 1874 a 1878, A r6sumer les conferences
qu'il adressait aux Missionnaires le vendredi soir, en
l'abs-nce de M. Bore; mais c'est trop beau pour qu'on
le traite rapidement; aussi, nous r6servons ce bouquet
de feu d'artifice pour le prochain chapitre.
Edouard ROBERT.
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ENCORE
QUELQUES FIGURES BOURGUIGNONNES
1. -

JOSEPH DuLAS (1821-1859)

Apres de bonnes etudes a Auxerre et a Sens, Joseph
Dumas, n6, le 3 mai 1821, a Seignelay, revint au petit
s6minaire d'Anxerre en 1843, un an apr&s le depart
brusque de l'abb6 Delaplace, comme maitre de r6cr6ation des petits. Le jeune Adrien Rouger en etait.
S'elevant par degr6s jusqu'! la chaire de quatrieme, il
devait y rester neuf ans.
Les yeux petil!ants de malice, aussi vif de corps
que d'esprit, il allait d'un pas saccade. Vigoureux,
nerveux, il se passionnait pour les exercices physiques.
Un des 6elves d'alors, M. Poulin, le futur professeur
de rh6torique, se rappelait 'avoir vu, la soutane
entravee, li6e aux mollets par une ceinture, se suspendre par les pieds a la branche d'un tilleul, aux
applaudissements de la galerie. Chez lui, le jarret
valait le biceps : il lui arrivait certains soirs, partant
d'Auxerre a cinq heures, d'aller a pied a Seignelay,
son pays natal, et de revenir pour le souper, faisant
ainsi dix lieues en moins de deux heures et demie.
Par contre, il n'avait jamais pu chanter une messe
ni entonner une antienne : la gamme et lui furent toujours des ennemis irr6conciliables. Mais il n'est pas
necessaire de savoir chanter pour enseigner le latin,
le grec et I'arithm6tique, et M. Dumas, comme professeur, 6tait a la hauteur de sa tAche.
Malheureusement, il 6tait distrait, d'une distraction
dont on n'a pas l'idee. Un jour, en huitieme, il inter-
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pelle un certain Dubois, I'invitant a reciter son Lhomond. Dubois, ne r6pondant pas, et pour cause, c'etait un cinquieme, - fut puni d'une retenue... par
contumace et les bambins partirent d'un grand 6clat
de rire. Ecoutez-le maintenant sevir : c Un tel, vous
serez genoux, debout, au r6fectoire! , Ou bien: ( Vous
me copierez le verbe: Philimon et Baucis! ),... Encore
une histoire de lui racont6e par M. Poulin aux lecteurs
de l'Ange Gardien :
a M. Dumas 6tant 61eve, avait &t6 surnomme Chapsal, le nom d'un des auteurs de notre Grammaire francaise; je n'ai jamais su pourquoi. En rentrant comme
professeur, il avait rapporte ce surnom, et nous, les
6leves, nous l'appelions ainsi entre nous. Voila qu'un
jour il croit devoir faire une remontrance au plus sage
du S6minaire, au president de la Congregation du
Sacr6-Coeur!
- Pardon, M. Chapsal, r6pond 1'61kve, croyant
vraiment que c'etait son nom.
« - Vous etes un insolent!
- - Pourquoi done, M. Chapsal?
a - Encore!
« - Mais, M. Chapsal, M. Chapsal, qu'est-ce que
j'ai dit de mal?
4 Et ainsi de suite pendant deux ou trois minutes,
si bien que le pauvre president fut mis en retenue, A
genoux, au r6fectoire et A la chapelle, sans comprendre
pourquoi M. Chapsal ne faisait que s'irriter toujours
davantage. Instruit de la chose, le bon P. Laurion
apprit A l'61lve son erreur et celui-ci fit, non plus A
M. Chapsal, mais a M. Dumas, des excuses qui furent
accept6es sur-le-champ. -,
Strict pour les autres, M. Dumas n'etait pas doux
A lui-meme. II savait ce que c'est que souffrir et faire
pinitence. Pour obtenir une grace, sans doute la
-
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connaissance de sa vocation religieuse, il promit de
passer tout un hiver sans feu et il tint parole.
Cette grAce, le bon Dieu ne la lui refusa pas et, en
octobre 1852, apres une retraite A la Pierre-qui-Vire,
suivant les conseils du P. Muard, qui avait lu dans
son Ame, il quitta la maison pour entrer chez les
Lazaristes.
L'ann6e suivante, il professait au grand s6minaire
de Tours. C'est 1a qu'il prononca ses voeux, le 26 novembre 1854.
Quelques ann6es plus tard, c'est la guerre. Provoqn6s par les Piemontais, les Autrichiens avaient
attaqu le roi de Sardaigne. Napoleon III vint A son
secours et les allies remporterent, en juin i85g, les
grandes victoires de Montebello, Magenta, Solf6rino.
C'est tres beau de vaincre, mais les victoires cof~tent
cher et les blesses encombrerent les locaux transformes en ambulances. Pour les soigner, on fit appel
aux bonnes Sceurs et aux religieux, et M. Dumas, un
des premiers, sollicita avec instance l'honneur de
servir sur les champs de bataille de la charite.
Appele A une ambulance de Milan, confi6e a la
direction des Sceurs de Saint-Vincent, il se donne
tout entier A sa tache d'aum6nier volontaire. Lev6 a
trois heures du matin, il ne quitte pas ses enfants,
gagne les coeurs en leur parlant du pays, leur distribue
des midailles pour eux et leurs parents, puis, ex
abrupio, aborde la grande question et les decide a
4 vider leur sac ,. I1 fallait faire vite, car les
convalescents devaient c6der la place aux nouveaux venus.
Sur ces entrefaites, la fitvre typhoide se d6clara
et
fit de nombreuses victimes. Craignant pour lui, les
aum6niers en chef lui conseillaient d'aller de
temps A
autre prendre l'air; ii ne voulut rien savoir :
a Laisser
mes malades, jouir de la vie! Je croirais
faire un

-

59 -

pich6 mortel en abandonnant mon poste! o Et il se
multiplie A leur chevet, tant et si bien qu'il doit s'aliter
A son tour et est transport6 i l'h6pital Saint-Ambroise.
It fit l'6dification de tous par sa patience et sa pikt6.
La pensee de Dieu etait pr6sente a son esprit jusque
dans son d6lire. On l'entendait faire son mea culpa
et s'humilier devant son Juge, ou, se croyant au grand
stminaire, - ii 6tait toujours distrait! - soutenir
une these de thoologie.
Le 27 septembre 1859, travaill de plus en plus par
la fitvre, il se mit, rkconcili6 avec la gamme, a
entonner le Gloria in excelsis, comme s'il efit voulu
s'unir au cantique des Anges, qui c6elbraient l1-haut
la fete de saint Vincent. Il semblait aller mieux et les
m6decins, un matin, donn~rentbon espoir; mais, trompant leurs previsions, le jour meme, il s'endormait dans
le Seigneur, imitant dans le calme de la mort le Bienheureux Pere dont il avait h6roiquement imiti le z~ie.
Les bonnes Sceurs voulurent toutes quelques reliques
de ce saint pretre; l'une d'elles refusa de prier pour
lui, disant qu'elle se contenterait de solliciter son
intercession aupres du bon Dieu.
Le mar6chal Vallant donna des ordres pour qu'on
lui rendit les honneurs funebres dus aux officiers.
Huit 61lves du grand seminaire portaient son cercueld; les deux grands aum6niers de l'arm~e et deux
pritres des Missions etrangeres tenaient les cordons
du poile. Suivait la famille religieuse, les Lazaristes
et quarante Filles de la Charit6, entre deux longues
files de soldats « arm6s en deull .
<<Sa mort fat un triomphe, 6crivait un Lazariste A
M. Ptienne, et la cause de sa mort un titre de gloire
pour la Compagnie ; un titre de gloire aussi pour
I'Amicale, qui peut 6tre fiere de son ancien, le premier
de ses aum6niers militaires morts pour la France!

2. -

JULES CHEVALIER (I825-18go)

On reparait a Nuits-sous-Raviires la maison de la
famille Chevalier. Pendant que les aines itaient aux
champs, dans une chambre haute convertie en cuisine,
la mire pr6parait le repas du soir et le pire se d6lassait en faisant sauter sur ses genoux son benjamin,
un bebe de trois ans,qui 6trennait sa premiere culotte.
Soudain, un mur, mal etay6, s'effrondra et les planchers s'ecroulrent, entrainant dans leur chute la mere,
le pere et l'enfant, pale-mele avec le mobilier, jusqu'au fond de la cave. Les grands freres et les grandes
sceurs, arrivant du travail, poussaient des cris dechirants. En hate, avec les voisins, on diblaya les
d6combres. 0 joie, on retire les parents sains et
saufs; le pere, toujours sur sa chaise, soutenant de
la main droite une armoire qui l'avait protege; de la
gauche il serrait contre son cceur le petit Jules, qui
souriait, tendant ses menottes a tout le monde.
Le premier soin des rescap6s fut de remercier la
Providence, car les parents n'6taient pas des chretiens
i l'eau de rose, et ils elevaient leurs fils et leurs filles
dans la crainte de Dieu.
Jules, l'enfant du miracle, choy6, g&t6 comme tous
les benjamins, avait un cceur bien nA, une ame sensible
et delicate. Ce qu'il affectionnait le plus, apris son
papa et sa maman, c'etaient les fleurs et les oiseaux,
les premiers predicateurs qui lui avaient appris a connaitre et a aimer le bon Dieu.
Vers douze ans, marchant sur les traces de son
frire Isidore, le futur dominicain, et de son voisin
Anastase Pichenot, le futur 6v8que, tous deux alors
au grand s6minaire, il commenga ses 6tudes &Auxerre.
D'une sant6 frale, ardent au jeu, il 6tait bien douk
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pour les lettres, les sciences et aussi les langues
vivantes, A telles enseignes qu'apres un an d'anglais,
couronnd et f6liciti sur l'estrade -par M. Milne, son
professeur, il remercia fort gentiment en anglais...
avec l'accent. En rh6torique, A dix-huit ans, c'6tait
un sujet d'dlite et les maitres le jugeaient appel6 a de
hautes fonctions. Leur pronostic devait se rbaliser.
Nous avons vu comment, simple tonsure, il s'embarqua avec deux amis pour la capitale. Suivons-le
dans les 6tapes de sa longue carriere, en glanant,
de-ci de-la, dans la copieuse notice que lui a consacree
M. Rougeot.
Dans la pieuse et paisible thebaide du s6minaire
interne, il a medit, travaille, lutt6 contre ses d6fauts,
subi 1'Npreuve de la maladie et les exigences du
docteur, qui l'a condamn6 a aller pendant de longs
mois se retremper dans l'air vivifiant de la campagne.
Ordonn6 pretre, dibile et chetif encore, il recoit sa
nomination pour le s6minaire d'Albi. A l'aspect du
nouveau venu, le Sup6rieur ne pent s'empacher de
manifester son desappointement :
- On m'envoie un moribond!
Mais il a vite fait de revenir sur cette impression:
plein de ressort et de vie, le moribond qui lui arrive
sera un des meilleurs ouvriers de la vigne du Seigneur.
Professeur, it enseigne tour a tour la liturgie, l'histoire, le dogme, la morale, expliquant les c6r6monies,
racontant les faits, exposant la doctrine avec une lucidit6 qui ne laisse rien dans l'ombre; il occupe, non
sans succes, la chaire de physique et de chimie, les
sciences en ce temps-la ayant leur place dans le programme des grands s6minaires. Pr6dicateur, sans
avoir la fougue et les envolees d'un orateur, il a la
diction et le charme qui ravit et subjugue; il preche
en chaire et aussi dans la rue, A la manixre de saint
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Francois, par son humble et religieux maintien.
t C'est le saint qui ne leve jamais les yeux ,, disent
les gens du peuple: Directeur plein de ddlicatesse, c il
touche aux imes comme la ro;6e aux fleurs ,, il leur
donne a chacune la nourriture qui leur convient, il
sait les orienter vers le monde ou vers le sacerdoce.
Ce n'est pas seulement le s6minaire qui court a son
confessionnal, mais les pieux laiques, le clerg6, les
chanoines, voire l'archeveque. Du premier coup d'oeil,
Mgr de Jerphanion a jug6 que, chez lui, la saintetE
remplace la maturit6 de l'Age; il ne se contente pas
d'avoir recours a lui pour ses besoins spirituels, il le
consulte pour les affaires du diocese. Sous son haut
patronage. M. Chevalier 6crit des mandements, redige
les nouveaux statuts, 6tablit la Sairite-Enfance, 1'Adoration perpituelle, ressuscite le Tiers Ordre de SaintFrangois, fonde le Carmel de Castres, recrute des
moines pour Saint-Benoit d'Encalcat, filiale de sa
chere Pierre-qui-Vire.
D'Albi, M. Chevalier part comme superieur a
Amiens. Une ere nouvelle s'ouvre pour le grand siminaire; il donne au vieux batiment un regain de jeunesse, fait l'achat d'une maisonde campagne, amiliore
le r6gime et r6tablit, non sans besoin, la discipline.
Rappele a Paris, il est 6lu Assistant. A la fois
administrateur de la Congregation et directeur des
Filles de la Charit6, il fait la navette entre la rue de
Sevres et la rue du Bac, confesse, donne des retraites
et, formant ses dirig6es a l'image de saint Vincent de
Paul et de sainte Louise de Marillac, leur fondatrice,
ii leur apprend a aimer et a servir les pauvres.
Les pauvres, avec quel cceur il les sert lui-mime!
T6moin ce trait, racont6, apres sa mort, parune bonne
religieuse mise forc6ment dans le secret.
Un soir, errant sans but, conduit sirement par la
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main de son bon ange sur les quais de la Seine, il
voit un pauvre homme qui, las de la vie, va se jeter A
1'eau. 11 l'arrete, lui arrache un aveu et des larmes,
hdle un sapin pour l'emmener rue de Sevres et fait
venir une bonne Sceur. Maia Sceur, aidez-moti sauver
une ame. Voici un bon monsieur qui meurt de faim et
ne salt oýt coucher. Trouvez-lui une chambre et une
garde pour la nuit.
( - Une chambre,j'en ai une a vous offrir,telle rue,
tel num6ro. Pendant que je vais querir nne garde, vous
pouvez I'y conduire. ),
Quand la Soeur revint apres quelques heures, elle
vit le vieux de soixante-douze ans, a bien bord6 dans
son lit, un grog chaud et des provisions sur la table,
une serviette s6chant devant le feu. Un samaritain,
meilleur encore que celui de l'£vangile, l'avait lav6,
couch6, r6chauff6, reconforte... Et chaque jour, pendant deux mois, l'Assistant vint soigner son malade;
desireux de repCcher moralement celui qu'il avait
sauv6 du plongeon, illui r6apprit ses prieres,l'instruisit, le r6concilia avec Dieu et cut la consolation,
avant de lui fermer les yeux, de l'entendre murmurer:
a J6sus, Marie, Joseph, je remets mon ame entre vos
mains. n
Ce n'est pas uniquement par la parole et par
l'exemple, c'est par la plume que le saint pretre dirigea
les Ames. On lui doit le Manuel des Dames de la Charite; une notice sur la Midaille Miraculeuse, 6crite
d'apres les confidences que lui avait faites Catherine
Labour6; une autre sur l'lnstitution du Scapulaire de la
Passion; la biographie de Saeur Gignoux de Fermont,
victime de l'incendie du Bazar de la Charit6; enfin,
deux gros volumes d'Instructions, precieux h6ritage,
vrai tresor pour les deux families de saint Vincent de
Paul.
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Une grippe infectieuse a couch le saint religieux
dans la tombe. Ne soyons pas inquiets pour son ame.
La resolution qu'il avait prise, 6crite de sa main, sur
les banes peut-6tre du petit s6minaire, 4 de ne pas
passer un seul jour sans offrir a Dieu un acte de
devuutment ,, 6tait pour lui le gage assur6 d'une
bonne mort. Retenez cela pour votre gouverne, 6 vous,
gentils c chevaliers ), jeunes scouts de Saint-Jacques,
et soyez fideles, a l'exemple de votre ancien, a vos
B. A. quotidiennes, si vous voulez, comme lui, regarder la mort en face etaller faire sa connaissancedans
t la Maison du Pare ».
3. -

EUGENE MIEL (1882-1895)

Tout jeune encore, avant d'avoir l'Fge de raison,
Eugene aimait les ceremonies et se plaisait au milieu
des soutanes; il semblait n6 pour ktre p_-tre. Le cheflieu 6tant bien loin de Sormery pour ses petites jambes,
- en ces temps-la, on s'y rendait a pied, - il commenqa son latin au pensionnat d'Ervy, dans l'Aube, a
quelques lieues de chez lui. II complete ses 6tudes i
Auxerre; il y revient, comme surveillant, apres trois
ans de grand s6minaire. Ancien lekve, ancien maitre,
il est doublement n6tre.
A la fin des vacances de 1845, le jeune diacre faisait
ses adieux i sa famille et, avec un autre Tonnerrois,
Jules Chevalier, le futur premier Assistant de la Congr6gation, avec un Avallonnais, Adolphe Poulin, le
savant directeur de Sens, qui nous aimait bien tout en
nous traitant de ( petites canailles n, ii grimpa sur
l'imp6riale de la diligence - summa diligentia,traduisait un loustic - pour aller frapper a la porte de SaintLazare.
Lazariste, il fit ses debuts a Chalons, comme profes-
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ouvre les cours et les bourses. Les divouements et
1'argent affluent; asiles, refuges, orphelinats, h6pitaux surgissent-surtous les points de la rgion; dans
l'ile Madire, 1'imperatrice douairiere du Br6sil a construit un 6tablissement modile; la famille royale va
jusqu'a mettre & la disposition des malades I'ancien
palais d'Azuda- rien de trop beau pour les pauvres !
Mais on a du renforcer le premier contingent de
Soeurs francaises: une cinquantaine de recrues - elles
ont fait bien des jalouses - sont venues A la rescousse.
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Une grippe infectieuse a couchi le saint religieux
dans la tombe. Ne soyons pas inquiets pour son ame.
La r6solution qu'il avait prise, ecrite de sa main, sur
les bancs peut-ktre du petit seminaire, t de ne pas
passer un seul jour sans offrir a Dieu un acte de
devouement ), 6tait pour lui le gage assure d'une
bonne mort. Retenez cela pour votre gouverne, 6 vous,
gentils ~( chevaliers ,,

jeunes scouts de Saint-Jacques,

et soyez fiddles, a l'exemple de votre ancien, a vos
B. A. quotidiennes, si vous voulez, comme lui, regarder la mort en face etaller faire sa connaissancedans
a la Maison du Pire
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Tout jeune encore, avant d'avoir l'age de raison,
Engene aimait les c6r6monies et se plaisait au milieu
des soutanes; ii semblait n6 pour 6tre pr&tre. Le cheflieu Rtant bien loin de Sormery pour ses petites jambes,
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menga son latin au pensionnat d'Ervy, dans l'Aube, a
quelques lieues de chcz lui. II compl&te sesetudes a
Auxerre; il y revient, comme surveillant, apres trois
ans de grand s6minaire. Ancien 616ve, ancien maitre,
il est doublement n6tre.
A la fin des vacances de 1845, le jeune diacre faisait
ses adieux a sa famille et, avec un autre Tonnerrois,
Jules Chevalier, le futur premier Assistant de la Congr6gation, avec un Avallonnais, Adolphe Poulin, le
savant directeur de Sens, qui nous aimait bien tout en
nous traitant de (cpetites canailles ,,
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Lazariste, il fit ses debuts &Chalons, comme profes-
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seur et iconome, et il conquit les elives par sa
douceur, - favus distillans labia ejus, il 6tait tout
miel, - par sa piet6 communicative, par ses manieres
polies, que ne deparait pas une spirituelle gaiete.
Ses rares qualit6s, la finesse de discernement, la
discretion, la maitrise de soi, le designaient naturellement a l'attention de ses superieurs et, en 1857, quand
le Portugal, d6cim6 par le cholera et la fiivre jaune,
fit appel aux fils de saint Vincent, M. Etienne le
rappela A Paris pour 1'envoyer A Lisbonne, avec un
petit groupe de missionnaires et de Filles de la
Charite.
A peine installM au foyer de la corruption, il est
atteint de la fievre jaune, une maladie qui ne pardonne
guere. Va-t-il succomber, comme la religieuse que le
mal aemport6e en quelques heures?Non, contre toute
esperance, il se remet. Dans les desseins d'en haut,
1'epid6mie sera le signal d'une ire de r6g6neration A
laquelle M. Miel ne sera pas 6tranger.
II faut aller au plus presse. Les victimes des 6pidemies dix mille au moins - ont laisse nombre
d'orphelins et de vieillards sans ressources. Avec
l'eloquence de saint Vincent, M. Miel saura plaider

leur cause. En chaire, dans les salons, A la cour, .il
ouvre les coeurs et les bourses- Les d6vouements et
l'argent affluent; asiles, refuges, orphelinats, h6pitaux surgissent- sur tous les points de la r6gion; dans

l'ile Madere, l'imp6ratrice douairiere du Bresil a construit un 6tablissement modile; la famille royale va

jusqu'a mettre A la disposition des malades l'ancien
palais d'Azuda - rien de trop beau pour les pauvres !
Mais on a df renforcer le premier contingent de
Soeurs francaises: une cinquantaine de recrues -elles
ont fait bien des jalouses - sont venues A la rescousse.
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M. Miel a trace son premier sillon et la bonne
semence lkve. L'ennemi,inimicushomo, voit la moisson
en herbe et il y seme l'ivraie; ii 6veille la jalousie des
Portugais, suscite la haine des sectaires contre le Fran-

Cais. Mais I'Ange du Portugal fait bonne garde. A la
suite d'un accord entre le gouvernement et la Congregation, M. Miel est nomme recteur de la chapelle
Saint-Louis. Des lors, A l'abri dudrapeau de la France,
il a ses coudees franches; il va faire de Saint-Louis
le berceau d'oeuvres florissantes.
Si les enfants et les malades sont log6s luxueusement, a la nouvelle residence des Missionnaires ja
manque de confortable: quatre Sceurs. pas de meubles,
pas de pain assure. Bah! M. Vincent etait encore
plus mal loti sur sa galere. D'ailleurs, a Dieu prodigue
ses biens

a ceux qui font vceu d'etre siens ). Une

personne charitable enrichit leur office d'un sac de
riz et d'un sac de haricots et la Visitatrice des Filles
de la Charit6 leur envoie unpremier repas. En la remerciant de sa bienveillante attention, le recteur lui
Ccrit plaisamment : , Comme nous avons au moins
autant besoin du contenant que du contenu, nous
gardons tout. ,
C'est ainsi que la soupiere et les assiettes de la
bonne Soeur Ville furent la premiere vaisselle de la
maison. Touchie de compassion en presence d'un tel
denuement, la Visitatrice pourvut quelque temps
encore au ravitaillement.
La chapelle n'etait pas moins miserable que la r6sidence; il y pleuvait sur l'autel. Le premier soin de
M. Miel fut de la restaurer, de la d6corer, de la transformer en un gracieux sanctuaire. II l'inaugure par un
splendide'mois de Marie, en dressant la statue de la

Vierge au milieu d'un massif de verdure et de fleurs,

dont les jardins de l'infante dona Isabella avaient
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fait tous les frais; il convoqua la colonie et la population portugaise a des premieres communions solennelles, A des ciremonies touchantes, rehaussees par le
chant de la ma" cise; il donna et fit donner des instructions en franqais et en portugais pour les enfants,

les jeunes filles, les Dames de la Charit6, les Confreres de Saint-Louis, les affilies de 1'Apostolat de la
priere.
A l'exemple de son Bienheureux Pare, il avait des
pr6ferences pour les d6shbritts de ce monde, 4 ses
maitres et ses seigneurs -. Applique A vetir ceux qui
sont nus, a donner A manger A ceux qui ont faim, il
multiplia pour eux les fondations, oeuvres des pauvres
malades, des mariages, des soupes, vestiaires, etc. A
ces oeuvres, il fallait des aum6niers, des gardes-malades, et, sans tarder, il ouvrit des colleges, des petits
s6minaires, des noviciats oi l'on dressera les jeunes A
leur futur apostolat.
Comment un seul homme a-t-il pu suffire A cette
ecrasante besogne? Ah! c'est que cet homme, largement pourvu des dons de 1'esprit et du coeur, a vou6 A
sa mission tous les instants de sa vie. Fidele jusqu'au
bout au rgglement, 1 n'a jamais manque au lever du
matin, en d6pit de ses insomnies nocturnes :
- Pourquoi vous lever si matin, A l'heure oh le
sommeil commence A fermer vos paupieres ? lui disait
un ami.
- C'est la regle, r6pondit-il.
Dur A lui-meme, il etait misericordieux aux autres.
c Chez lui, dit M. Rougeot, son compatriote et biographe, le zele 6tait comme une facult6 nouvelle surajout6e A la nature; le besoin de se d6vouer lui 6tait
aussi naturel que le besoin de respirer. n
Apres avoir besogn6 quarante ans au Portugal, le
bon et fidele serviteur a rendu son Ame a Dieu. Les
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honneurs, qu'iln'avait jamais recherchbs de son vivant,
il les a eus apres sa mort. Son corps fut expose dans
( la Salle des Rois ,, sur un lit de parade, a la veneration des foules : il eut, comme les grands, son oraison funebre, et le representant de la France a s'inclina
respectueusement devant les restes mortels du v6n6r6
recteur, qui 16guait A tous l'exemple d'une vie laborieuse consacr6e tout entiere a la charit6, du Francais
qui aima sa patrie avec toute son energie et tout son
coeur ,; et son cercueil, envelopp6 dans les plis du
drapeau tricolore, fut descendu dans le somptueux
monument que l'imp6ratrice du Brisil avait 6difit
pour les fils de saint Vincent, peres des pauvres et
bienfaiteurs du Portugal.
4. -

EUGENE POULIN (1843-1928)

Au presbytere de Chamvres, chez son oncle, 1'abb6
Fournier, Eugene montrait les plus heureuses dispositions pour l'6tude.
- II ira loin, le petit, disait le bon cure, fier de
son neveu.
Il alla plus loin qu'il ne pensait, son neveu, appel6
a devenir, par dela les mers, une des gloires de ces
Messieurs de Saint-Lazare; mais n'anticipons pas.
Au petit et au grand s6minaire, il parcourut tout le
cycle des 6tudes classiques et theologiques, en laissant
pressentir un esprit souple et fin, subtil et profond.
Diacre, il revint a Auxerre pour surveiller la division
des grands, ruche laborieuse qui butinait le suc des
autm.urs, bourdonnant parfois; et l'on cite certain soir
oit M. Milon dut intervenir, et, sans un mot, sans un
geste, par sa seule presence, ramena les mutins au
devoir. Pourtant, si, parmi les grands, il en 6tait un
bon nombre a la tete legre, tous aimaient le survei!-
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lant, leur ancien condisciple, le frere d'Hippolyte, et
on lui en donna la preuve, au premier de 1'an de 1865,
en chargeant le rh6toricien Horson, tate de cours, de
lui adresser un compliment dans le langage des Muses,
sur le rythme alerte d'Iste confessor.
De Sens, I'abb6 Poulin partit pour Saint-Lazare, oa
il fut ordonni en 1867. Apris avoir d6but6 en France
comme missionnaire et professeur, il exerca A SaintBenoit de Constantinople les fonctions de procureur,
directeur du college, et cat6chiste A l'orphelinat
de Tchoukour-Bostan. II 6tait mir pour diriger, A
Smyrne, I'actuelle Izmir, le collge et la Mission
qui venaient de fusionner pour ne former qu'une
seule maison; le Tres Honore Pire, se rendant compte
de ses aptitudes, proposa de le nommer a ce poste de
confiance.
- A Smyrne, objectait-il, vu la chaleur d6bilitante
du climat, je ne tiendrai pas six mois I
II a tenu trente-neuf ans!
Pendant trente-neuf ans, il 6difia la Communaut6,
qui admirait son esprit de foi et sa pi6te, foi robuste,
pi6te solide, simple surtout, d'un mysticisme tout
int6rieur. Son obstination dans la priere frappait tout
le monde. Afflig6 d'un fort begaiement, il faisait tous
ses efforts pour bien prononcer chaque mot, le rep6tant
infatigablement, - ca rappelle M. S6guin! - sans
se demander s'il ne fatiguait pas les autres, et il se
montrait en tout, jusqu'au scrupule, rigide observateur des saintes Regles.
Superieur, partisan resolu des antiques m6thodes,
il ne cessait de gemir sur la d6ch6ance de son cher
latin, et il s'efforgait toujours de remonter le courant,
au risque de compromettre la prospirite du college.
Le petit nombre ne 1'effrayait pas. ( Non pas la quantit6, mais la qualit6 n, r6p6tait-il.
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La direction du college et le ministere aupres des
religieuses, dont il fut jusqu'au bout le conseiller tris
&coutt, lui laissaient des loisirs. Ces loisirs furent
remplis par toute une s6rie de travaux, qu'il continua
avec une suite remarquable, u on serait tent6 de dire:'
avec 1'entetement d'un bceuf qui, sans voir autre chose,
se contente de tracer son sillon profond et droit ,.
II a d6couvert pris d'Rphese, a Panaghia-Capouli,
les assises de la Maison de la Vierge. Avec quel bonheur il l'annonce a M. Delinotte! Apres vingt-cinq
ans de sbjour,aux trois quarts turquisi, I'ancien maitre
d'etude n'a pas oubli6 l'el6ve de troisieme, aussi pieux
et modeste qu'intelligent, qu'il n'a pas trouv6 une
seule fois en d6faut dans toute I'annie, et il est heureux de lui apprendre une grande nouvelle. ( Nous
avons fait I'acquisition de la Maison de la Vierge,
transform6e en chapelle par les ap6tres au lendemain
de sa mort. C'est maintenant un terrain catholique et
frangais. Chaque fois que nous yallons, le drapeau tricolore se d6ploie en haut d'un mat et les coups de
fusil nous saluent. C'est un gros lievre que nous avons
lev6 1l. Nous poursuivrons notre tkche envers et
contre tous, n'en deplaise P1'illustre Rorhbacher, an
P. Lagrange, a l'abb6 Duchesne, a Mgr Baunard,
tenants de J&rusalem!t
Sa conviction est faite. II espere que les societes
savantes la partageront et que Rome se prononcera
bient6t. Et il se prend a rever devant les ruines oi la
Vierge a vecu, oi les Anges sont venus chercher son
corps en son tombeau d'un jour pour l'emporter dans
le ciel. Locus iste sanctus est, saint A 1'6gal d'un temple;
il le voit restauri et rendu A la v6neration des fiddles;
il a dbjj choisi l'inscription en style lapidaire a
encastrer, a sertir en mosaiques, au fronton de 1'kdifice : Hic Maria assumpla est in caelum.
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Oui, mais, avant tout, il faut donner des preuves a
l'appui et, pour 6tablir sa these, sous le pseudonyme
de Gabrielovich (fils de Gabriel, prinom de son pere),
il publia cinq fascicules : Panaghia-Capouli,
Aphkse ou
JIrusalem, le Tombeau de la Vierge, Ni Sion ni Gethsdmani, Un Dernier mot sur la mort de Marie, et il laisse
deux gros manuscrits traitant des memes questions.
Sa plume inlassable ne s'en tint pas l1, il 6crivit
I'histoire d6taillie de la Mission des Lazaristes succ6dant aux RR. PP. Jesuites, source de documents tres
curieux et tres precieux a consulter.
Sa vieillesse fut attristee par la prise et 1'incendie
de la ville en 1922. La chapelle du Sacre-Coeur, en
partie brfil6e, n'avait conserv6 que ses quatre murs.
A ces murs, il tenait comme a la prunelle de ses yeux.
On commenca a les abattre pour 6largir un boulevard.
Ce jour-la, il nota sa peine sur son carnet : a On vient
de faire sauter la facade de notre eglise, en attendant le reste; malgrv moi, j'ai le coeur bien gros. o
Ah! c'est que, sous sa rude 6corce, il 6tait d'une
grande sensibilite : ( Durant tout I'office, 6crit-il
apres la mort d'un confrere, je ne fis qu'une larme et,
pendant plusieurs semaines, nous ne pouvions nous
regarder en face sans pleurer. )
M. Poulin s'endormit dans le Seigneur en mars 1928,
dans la quatre-vingt-cinquieme ann6e de son Age et la
soixante-troisibme de sa vocation, ( laissant dans tons
les coeurs et dans cette jeunesse de Smyrne qu'il a
elev6e, dit le communiqu6 de l'Archevech6, un sentiment profond et ind6l6bile d'affectueuse sympathie,
d'admirationet de leconnaissance ,.
Gabrielovich n'a pas eu la consolation, avant de
mourir, d'entendre les savants et Rome se prononcer
sur le probleme qui lui tenait tant au coeur; au ciel

--72 maintenant, interviewant les anges, il a repere l'emplacement de la Maison et du Tombeau de la Vierge. Le
connaitrons-nous un jour en ce monde ? En tout cas,
avec la grace de Dieu, nous sommes scrs de la situer,
comme lui, une fois dans l'autre.
5. -

Louis RICHIN (1869-1921)

Normand de naissance, Bourguignon par sa famille,
Louis passa son enfance a Avallon, chez sa mere
devenue veuve. II allait en classe chez les Freres.
Apres la premiere communion, Mme Richin, douce
et ferme a la fois, se resigna a se s6parer de lui et
parla de l'envoyer au petit s6minaire.
- Au s6minaire! mais je m'y ennuierai a mourir,
je ne veux pas etre cure !
- Personne ne t'y forcera, mon petit Louis!
A Joigny, nous 1'avons connu comme bon el6ve,
bon camarade, gai comme pinson, heureux de vivre et
d'embrasser sa maman aux grands jeudis. Aux vacances
de rh6torique, a la suite d'une retraite faite sous la
direction de son confesseur, il d6clara a sa mere
qu'avec l'age il avait chang6 d'avis, qu'il voulait etre
pr&tre et qu'il entrerait au grand s6minaire.
- Pourquoi pas chez nous? lui disaient les Peres
de la Pierre-qui-Vire, amis de la famille.
- Ma sant6 ne me le permet pas!
- Mais on adoucira pour vous les rigueurs do
r6gime : avec nous, comme avec le ciel, il est des
accommodements.
- De cela, je ne veux a. aucun prix; si je me fais
religieux, ce sera dans un Ordre oi je pourrai suivre
la Regle.
A Sens, il conquit par sa pi6te souriante le ven&r6
M. Mourrut, qui disait de lui : ( Oh! ce bon M. Richin,
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c'est un angeS!
Et les d6votes de la cathedrale
l'avaient surnomm6 ( le petit Pape n, tellement il 6tait
serieux et digne dans ses fonctions de c6ermoniaire.
Ordonn6 en 1895, avec le P. Fricot et ses confreres
Boulard, Champagne, Villetard, il fut envoy6 a
Auxerre, comme quatribme vicaire de la cathbdrale,
charge du college et du cercle militaire. II se donna
tout entier a son ministere, , s'oubliant pour faire
plaisir aux autres,, n'h6sitant pas a quitter la chambre,
ou il etait consigne par une bronchite, voire par des
h'moptysies, - parlons frangais, par des crachements de sang, - pour seconder ou remplacer ses ainis,
les abb6s Paget, Guillemot, Marchand. Ii 6tait en
meme temps aum6nier des Filles de la Charit6, installees dans les vastes locaux de la place Lebeuf
-

aujourd'hui le Patro de l'abb6 Deschamp -

avec

un orphelinat, une salle d'asile, un ouvroir, un cercle
d'Enfants de Marie. N'ayant que l'impasse a traverser,
il y venait tous les soirs, a quatre heures, pour le
cat6chisme, les classes de chant; apres quoi, il r6unissait les maitresses pour une instruction. Et il s'entendait a merveille avec sceur Fannius, la Superieure, la chere Mere, diraient les religieuses de la Providence - la Sceur Servante, disent dans leur humilite
les Filles de M. Vincent.
Soeur Fannius, qui admirait son zele et voyait en lui
une recrue possible pour la rue de Sevres, manceuvra
en diplomate, en fine mouche, lui pr&tant a nos livres n,
lui vantant a notre Communaut6, nos CEuvres ,, et son

influence ne fut pas etrangere a Ia decision qu'il allait
prendre.
Un beau matin, en depit du docteur qui lui conseillait de se retirer dans sa famille pour soigner sa sante,
il fit ses preparatifs de depart, et leguant a sa chbre
maison de la rue Lebeuf une somme rondelette, fruit
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d'un heritage venu a point, apres avoir dit adieu a sa
mnre, a sa soeur, apres une derniere visite a M. Mourrut,
qu'il trouva agonisant, sans un regard en arriere, sans
prendre le temps d'ensevelir son Pere, il s'en fut,
docile a l'appel de la grice, sur le chemin de SaintLazare.
Soeur Fannius avait eu la main heureuse. M. Richin
fut une fameuse recrue pour le s6minaire interne.
D'une humilit6 profonde, d'une candeur d'enfant, il
avait de ces gestes ing6nus a mettre en vitrail, dont
6tait coutumier Frere Lion, u la brebis du bon Dieu ,,
le bon compagnon de saint Francois d'Assise. Quelques jours apres son arriv6e, M. Jacques Perboyre,
frere du martyr, en imposant le scapulaire, faisait
des contorsions si dr6les que la jeunesse ne put
retenir un fou rire; et le bon rieux Pere, pein6 de ce
sans-gene, en fit la remarque tout haut. Alors,
M. Richin, qui n'avait pas ri, vint s'agenouiller au
milieu de la salle et demanda pardon, au nom de tous,
de ce manque de respect. Une autre fois, dans un
repas de vacances, presid6 A Gentilly par M. Fiat, il
requt un billet dans lequel on le priait de venir dire la
messe A l'h6pital Saint-Joseph, oiu il verrait soeur
Fannius, qui lui donnerait des nouvelles de ses filles.
La requete fut communiquee M. Fiat,qui s'exclama:
- Ah! ce M. Richin, il meriterait qu'on lui tirat
les oreilles, il est toujours chez les Soeurs!
A quoi le solliciteur repliqua, A genoux devant lui :
- Tirez-moi les oreilles, mon Pere, mais envoyezmoi a Saint-Joseph, je serai tres heureux d'avoir des
nouvelles de mes enfants!
Professeur, aum6nier, directeur spirituel, M. Richin
passa deux ans a Carcassonne, deux ans A Lille, deux
ans A Cambrai, trop peu au gr6 des s6minaristes, des
6tudiants, des religieuses, qui pleuraient le depart de
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ce jeune pr&tre, en qui ils avaient mis toute leur
confiance.
II itait & Cambrai quand les seminaires furent
enlev6s aux religieux. On lui proposa de rester a
Paris, comme secretaire aupres du Tres Honor6 Pere,
un poste de tout repos, lui disait-on.
Le repos, c'est le lot des vieillards, des invalides:
il est jeune, lui, et le travail ne lui fait pas peur. S'il
ne peut, de par la loi, faire du bien aux Franqais de
France, il ira sous d'autres cieux chercher des misbres
a soulager et des ames a ramener au bon Dieu.
On c6da a ses d6sirs. Au mois d'octobre 19o3, il
dibarquait en Egypte, d6signe comme aum6nier de
Saint-Joseph, asile des enfants abandonnes construit
a Moharrem-Bey, un quartier d'Alexandrie, jadis,
extra mrtos.
Bonne aubaine pour lui! Comme il va les aimer, ses
orphelins! Pendant un long bail de dix-sept ans, ii
sera pour eux un pere, attentif aux besoins des corps,
aux besoins des ames, il les instruira, les moralisera,
organisera pour eux des c6r6monies, des fetes, et,
quand ils auront grandi, ii les suivra dans la vie,
s'int'ressant a leurs travaux, passant 1'6ponge sur
leurs fredaines, s'ing&niant a ramener les devoyes
dans le bon chemin, tel l'enfant prodigue qui, n'osant
se presenter a Saint-Joseph, alla le relancer a l'&glise
des Lazaristes pour lui offrir ses vceux de nouvel an
et a qui il ouvrit les bras :
- Quelle mine tu as, mon petit, tu me parais bien las!
- Oh! oui, mon Pere, j'ai la fiivre depuis deux
jours.
- Mais, pauvre enfant, c'est un lit qu'il te faut!
Et il le fit monter en voiture pour le conduire a
1'hpital oi. l'apprenti mourut, sa lessive faite, en
b6nissant celui qui avait blanchi son dme.
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A cinquante ans de distance, ce trait ne rappelle-t-il
pas le rep&chage de M. Chevalier ? Chez les Lazaristes,
I'histoire des actes de charite est un recommencement.
SNomm6 superieur de la Mission, M. Richin quitta
Moharrem-Bey pour demeurer a la Residence, t, rue
des Sept-Vierges ., an cceur d'Alexandrie. Des lors,
son zele s'6tend a toute la ville : il fonde l'Association
des Enfants de Marie, le Comit6 de la Bonne Presse;
il donne chez les Freres des seances de cinema; dans un
Cercle d'6tudes bien vivant, il 6tudie, chaque semaine,
avec les jeunes, les questions religieuses, sociales,
economiques, historiques. II est partout. On le voit
circuier dans les rues, Ie breviaire a la main, s'arretant
chez les malades, pour qui sa visite est v comme la
visite du bon Dieu ,, entrant chez les misereux a qui
il laisse une aum6ne, chez les ch6meurs qu'il aide
discretement de ses deniers; et ceux qu'il croise,
catholiques, orthodoxes, infiddles, s'inclinent respectueusement devant i'homme de Dieu, qui,
lI'exemple
du Maitre, passe en faisant le bien.
Ils ne le verront plus que de loin en loin, hilas
Ordre lui a 6t6 donne de s'embarquer pour la Syrie.
11 part a contre-cceur: moins terre a terre que les Israelites, ce ne sont pas les oignons, ni les douceurs
d'Egypte qu'il regrette, mais la semence ccnfiee an
sol vierge, les fondations amorc6es d'une Maison de
famille pour ses grands gars, d'une bonne garde pour
ses orphelines:
- C'etait mon rave, et je ne suis pas digne de le
r6aliser!
... Qui se humiliat exaltabitur. A Beyrouth, il est
sur le pinacle. Visiteur, il n'est plus seulement Ie
premier d'une ville, il est le premier d'une province,
a la tate de trente et une maisons: quinze en Syrie,
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quatre en Palestine, douze en tgypte, qu'il devra
inspecter dans l'annie. En quatre mois, partant de
Beyrouth, son grand Q. G., il a fait des tourn6es
a Akbes, Antoura, Broumana, Damas, Jerusalem,
Tripoli, Alexandrie, partout bien accueilli, appreci6,
fete. M. Verdier 1'attendait a Paris c pour entendre
de sa bouche les nouvelles de la province i, quand
une depeche lui apprit la mort. Le bon M. Richin avait
kit emport6 par une pneumonie foudroyante. Sa
d6pouille mortelle repose a Beyrouth, dans les caveaux
de l'6glise de la Mission, en attendant la resurrection
Henri BORNOT.
glorieuse.

EUROPE
FRANCE
PARIS

LES CONGRtS JEANNE-D'ARC
Le Congres de 1934 : Les Pauvres (suite)
3. -

Les c1Louise de Marillac ) 1

Cette petite branche du grand arbre des « Dames
de la Charite ,) pourrait tre appelee leur a nuviciat,;
car, des l'origine, quelques jeunes filles avaient
demandi d'accompagner les Sceurs dans leurs visites
aux pauvres a pour s'initier ) Lla pratique de la charite, en attendant de devenir Dames de la Charite.
Dans ce Congres, dont le programme est bien
6mouvant, une place lui 6tant faite, je voudrais dire:
Comment cette (Euvre fut etablie;
En quoi elle consiste;
Et faire valoir les avantages qu'elle procure aux
associ6es comme aux btaeficiaires.
ft

Ce n'est pas une oeuvre nouvelle : en 1617, dans les
Confreries de la Charite, les jeunes filles avaient leur
.. Rapport lu par Mile Maiie-Louise Vincent, de 'Association de
Saint-Roch.

-

79 -

place; mais c'est en 1853 que, sous l'impulsion de la
v6ner6e soeur Rosalie Rendu, la jeunesse ouvriere
allait etre appel6e a l'honneur de partager la grande
joie des favorisees de la fortune : porter aux vieillards,
aux infirmes, aux isoles, non pas tant quelques secours

materiels, mais le rayonnement irresistible d'un cceur
de chr6tienne, avec toutes ses initiatives et ses delicatesses.
Oh! combien soeur Rosalie connaissait les ressources
de ces jeunes filles, :t comme elle sut les exploiter,
leur apprenant a donner beaucoup avec peu de
moyens, telles ces petites blanchisseuses qui, chaque
semaine, prenaient le linge d'une malheureuse vieille
et le lui rapportaient lave, xaccommod6, cela a une
6poque of l'on travaillait plus de huit heures par jour,
oi la semaine anglaise etait insoupgonn6e.
VoilU done le germe de cette CEuvre, qui, en 1911,
devait prendre officiellement corps a Saint-Nicolas-duChardonnet. Cette paroisse ayant 6e celle de la
grande collaboratrice de saint Vincent, I'(Euvre retut
son nom.
En 1913, dix-neuf Associations 6taient fond6es a
Paris. Une r6union g6nerale avait lieu le i5 d6cembre,

en la chapelle de la Maison-Mere des Filles de la
Charit6. Les assocides etaient alors au nombre de 4o6.
Le dernier recensement accuse 3 294 associees, dont
I 294 a Paris.
En quoi consiste cette CEuve ? -

Specialement en

la visite des vieillards, des infrmes, par des jeunes filles
faisant profession de vie chr6tienne 6difante, - quel
que soit leur rang social, - sans nuire aux obligations
familiales on professionnelles, et cela avec les m&mes
avantages spirituels que les Dames dela Charit6. Elles
sont leurs affilies.

-

So -

La direction des deux CEuvres est la m8me. Le
Superieur de la Congregation de la Mission y pourvoit par un de ses pretres, d6l1gu6 au titre de sousdirecteur.
Un Conseil central, a Paris, se reunit trois ou quatre
fois par an pour traiter les int6rets de 1'CEuvre, preparer la reunion generale, le pelerinage des pauvresa la
chapelle de la M6daille Miraculeuse, etc.
Le lien entre les groupements est le Bulletin qui,
chaque mois, part de la rue du Bac, ayant puise aupres
de la chasse de sainte Louise de Marillac les directives necessaires.
Chaque section paroissiale, itablie on non chez les
Filles de la Charit6, a sa reunion mensuelle, oii s'encouragent les membres par le r6cit d'actes parfois splendidement charitables.
C'est la lecture, chaque dimanche, a une pauvre
aveugle; a la sortie du bureau, tous les jours, les
achats faits p8ur une paralys6e qui habite au septieme;
une (cgrand'mere , (c'est le nom que souvent les assocides donnent hleurs petites vieilles) va partir a Ivry...
Que fera-t-elle de son mobilier . Elle a quelques
livres... Une charrette sera louee, et, le matin, avant
le travail, la ( Louise de Marillac , ira, d6emnageur
improvise, jusqu'aux quais, d6battra le prix de ces
( soldes , et rapportera a sa protegee de quoi beneficier, a la Maisonderetraite, de quelques supplements!
La visite personnelle aux pauvres est donc essentielle
dans 1'CEuvre Sainte-Louise-de-Marillac; ce serait
m6connaitre son esprit que de se contenter des secours.
Un riglement inspire par une sage prudence, tout
en laissant aux jeunes filles une entiere liberte quant
aux heures et nombre des visites, quant aux initiatives
de leur charit6, permet d'ecarter les inconvinients
qui pourraient survenir.

-

Si -

Les ( Louise de Marillac » se consacreront, en premier lieu, a la visite des personnes agies et d6laiss6es,
et - n'est-ce pas touchant? - les jeunes, pour qui
tout est soleil, tout est chanson, iront r6chauffer, egayer
ceux qui ont froid, ceux qui pleurent... les jeunes,
qui revent beau et grand, iront vers les d6ques, qui
voient laid et petit... Le risultat est tout entier *dans
ces paroles d'une pauvre vieille : a Ne m'apportez rien,
mais venez tres souvent me chanter quelque chose! D
Pour maintenir ce caractere de jeunesse, les membres
doiventavoir dix-sept ans revolus. Apres leur mariage,
ou aprýs trente-cinq ans environ si elles sont rest6es
c6libataires, elles passent normalement dans la section des 4 Dames de la Charite n.
(I1 est un groupe de fondation r6cente : celui des
u Louisettes n, "-fillettes,a partir de treize ans, venant
s'initier auprts de leurs grandes sceurs,les aidant par
la priere, le sacrifice et quelques petites i corv6es n,
selon leur age, - toujours avec et sous le contr6le
d'une t Louise de Marillac ».)

Elles ne visiteront que les vieillards qui leur seront
designes par .a Direction, laquelle s'assure que les
jeunes filles peuvent, sans inconvenient, p&n6trer dans
tel immeuble, et qu'il n'existe pas de danger de
contagion.
Les , Louise de Marillac , iront, toujours A deux,
visiter leurs vieillards, sauf autorisation motivee. Elles
ne veilleront jamais leurs prot6g6s la nuit. Saint Vincent le dffendait aux Dames de la Charit6, a cause
de leurs devoirs de famille; cette d6fense est encore
plus applicable aux jeunes filles.
Les a Louise de Marillac n remettent d'abord les
secours qui leur sont donnis a la reunion mensuelle.
Si elles ajoutent quelques petites aum6nes personnelles, elles doivent 6viter les dons plus consid6rables
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que ne pourraient faire leurs compagnes moins aisles.
II est plus delicat d'enrichir la caisse de 1'Association;
ce qui permettra a tous les vieillards d'en bbnificier.
Pour trouver les ressources n6cessaires, les jeunes
filles s'adaptent aux milieux dans lesquels elles se
trouvent: cotisations, sermons de charite, kermesses,
seances r6cr6atives, etc. Quelques-unes ont fait adopter la ( grand'mere , par le bureau et 1'atelier, leur
constituant ainsi une rente mensuelle. On se devoue
soi-meme, on suscite du d6vouement! Les mamans,
s'associant a I'ceuvre de leur fille, rbservent sur le
diner des jours de fete la part des vieillards. Les
papas sont mobilises pour remonter le poele qui fume,
la fenetre mal jointe, le fauteuil branlant, etc.
Les bennficiaires recoivent, certes, quelques secours;
mais ce que la jeune fille donne surtout, ce sont les
demarches au Bureau de bienfaisance pour toucher
l'allocation mensuelle; c'est lapromenade du dimanche,
une distraction sacrifice, pour rester dans la mansarde
6couter les continuelles redites, pour faire la chasse
a... certains parasites...; c'est la portion prise au fourneau paroissial et mont6e chaque jour... par I'escalier
de service... au dernier 6tage; ce sont les petites economies : le caf6 sacrifi6, a midi, le gofiter a quatre
heures, pour donner a la pauvre a grand'mnre
un
peu plus de douceurs. N'est-ce pas la charite
genereuse, qui consent a peiner, souffrir! Mais cette
charit6sera apostolique, faisant du bien aux ames par
la priere, par exemple, quelquefois - d'une facon
discrete - par de sages conseils...
Depuis seize ans, 6tait suivie une pauvre vieille
impotente, aigrie contre tous. Trois generations de

visiteuses s'ftaient succ6d6, et cette ame demeurait
loin de Dieu. Derniere etape de sa triste vie : d6part
pour l'h6pital. Ah! les visites... ou toujours elle se
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derobait! La jeune fille ne parlait m6me plus de l'aum6nier! Et voici qu'a la Sceur, venue en ultime visite,
la bonne vieille, un jour, avoue en secret : ( On a &t6
trop bon pour moi, je n'ai pas pu faire autrement,
bier j'ai appei1 un ( Monsieur l'abb6 , qui passait, je
me suis confess6e, et, pour Noel, il m'apportera le
bon Dieu; vous le direz A Madeleine. , Quinze jours
apres, la " grand'mbre » partait pour le ciel.
Un fait qu'on me pardonnera d'ajouter en passant.
Unc jeune c Louise ) de Saint-Sulpice a 6t6 ricemment (( tmoin » au mariage de ses deux vieux, cent
cinquante et un ans A eux deux. La situation n'avait
jamais pu etre regularis6e. A force de bont6 et de
devouement, la petite visiteuse a rbussi A reconcilier
ces deux Ames avec le boa Dieu. Le mariage n'a pas
manque de pittoresque! (tJe ne veux pas de cortge ,,,
avait d6clar6 le grand-pere. I1 n'en 6tait certes pas
question, mais, dans cette crainte, il partit tout seul
devant, donnant rendez-vous A sa femme... Ala mairie.
Si l'officier de la mairie n'osa pas adresser ses
vceuxdebonheurau... jeune menage,la petite cLouise )
s'en chargea bien ! N'est-ce pas du vrai bonheur qu'elle
leur procura lorsque, quelques instants plus tard, le
vieux couple s'inclina a Saint-Sulpice sous la main
b6nissante du ministre de Dieu ?
Les t Louise de Marillac n se font un devoir de
suivre 1'enterrement de leurs pauvres et continuent
de les assister du secours de leurs prixres. Chaque
Association, A 1'exemple des Dames de la Charite,
pr6l6ve sur la tresorerie une messe annuelle pour tous
les vieillards d6cd6s dans I'ann6e et les font inscrire
en particulier A l'CEuvre de Notre-Dame de Montligeon.
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Chers pauvres vieux, le chemin du ciel vous a ete
ouvert par d'humbles jeunes filies! Que leur donnerezvous en retour?
Je laisse la parole aux associees:
< En voulant ktre des semeuses de joie, tres souvent

il arrive qu'on moissonne du bonheur. n
t Pour rattacher A la vie une volont6 d6faillante,
pour gu6rir de grandes douleurs, le remede souverain
est de s'oublier soi-mime et de se donner aux autres. n
( Je me sentais d6courag6e, tentee, sans goft pour
rien. Dans ces conditions, qu'apporter A ma petite
vieille? Aurai-je la patience, ce jour-lA, d'6couter le
long chapit re de ses misEres ? Lasse et triste, je montai
cependant dans l'humble chambre, mon petit paquet
de gateries sous le bras. J'ai fait ma visite. Si Jesus
est rest6 up peu dans la mansarde, 11 regne bien plus
dans un coeur qui a retrouv6 1h la paix et la joie. Je
ne suis pas redescendue la meme ! Qui, de nous deux,
a le plus recu ? Je sais que je reste debitrice ! »
Que cette pens6e est consolante pour ceux qui pratiquent la charite fraternelle et font I'aum6ne corporelle ou spirituelle a leur prochain! C'est a chaque
instant qu'ils rendent service a Jesus dans la personne
de leurs freres, et done, a chaque instant, J6sus travaille leur 5me pour 1'orner et la sanctifier.
Oui, la jeunesse actuelle trouve, dans l'exercice de
cette charit6, mise A sa port6e par I'CEuvre SainteLouise-de-Marillac, la b6n6diction du Seigneur par la
main des pauvres. Avec cela, pas de d6couragement,
pas de vie manqu6e, pas de deceptions... et I'assurance d'etre reque un jour dans la sainte compagnie
des chers pauvres... les amis de Dieu.
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LE MOIS SACERDOTAL DE DAX (aoit-septembre 1934)

L'origine d'une nouveauli
Quel en est le point de depart? Nous le trouvons
dans ce groupe d'Entr'aide sacerdotale fondi, il y a
une dizaine d'annees, par les jeunes pr&tres de Paris,
alors que la direction dioc6saine des (Euvres comptait
parmi ses titulaires M. le chanoine Gerlier, aujourd'hui Son Exc. Mgr Gerlier, 6veque de Tarbes.
Des r6unions avaient lieu, d'octobre A juin, le
deuxieme mardi de chaque mois. La journ6e debutait
par une conf6rence spirituelle, suivie de quelques
instants de recueillement; puis, les membres presents
6changeaient des renseignements pratiques embrassant les principales activites sacerdotales; ils entendaient enfin une causerie sur les questions actuelles.
Ce groupe d'Entr'aide sacerdotale rendit dans la
suite de si grands services aux jeunes pr&tres qui en
faisaient partie, que I'un d'eux, il y a de cela trois ans,
exprima un d6sir a Son Em. le cardinal Verdier, venu
pour les feliciter. a Eminence, lui dit-il, sans doute,
le groupe d'Entr'aide nous fait du bien, mais, au bout
de quelques annees de ministare, il nous faudrait
quelque chose de plus. Ne pourrait-on pas envisager
une reduction du troisieme an des Peres J6suites pour
les jeunes pretres? ,)
Son ]ýminence, d6sireuse d'une formation toujours
meilleure pour ses pretres, promit d'y penser; la
question fut meme pos6e a la reunion des cardinaux
et archeveques et il fut d6cide qu'un essai serait tent6.
En effet, le 3 septembre 1933,1e Mois sacerdotal s'ouvrit en Seine-et-Oise, par une retraite spirituelle de
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six jours pleins, suivie de semaines d'6tudes, o4 des
professeurs autorisbs, sous la direction personnelle
du cardinal, dispenserent leurs enseignements sur les
sujets d'actualit6 les plus brilants.
Le succes
L'essai reussit entierement. Aussi, cette annee, le
Mois sacerdotal s'est 6tendu : il s'est tenu, pour la
region du Sud-Ouest, qui nous interesse en premier
lieu, a Dax, dans la Maison des Pretres de la Mission,
connue plus commun6ment sous le nom de Maison de
Notre-Dame-du-Pouy. En ont suivi les exercices
trente et un pretres, parmi lesquels: M. Gounot, sup6rieur du grand s6minaire de Montauban; M. le chanoine Bordes, directeur des CEuvres du diocese de
Dax; un directeur du grand s6minaire, un missionnaire
diocisain de Vabres; neuf cures, seize vicaires des
dioceses d'Albi, Auch, Cahors, Dax, Montauban,
Pamiers, Perigueux, Rodez, Tarbes et Toulouse.
Les conditions du travail
Leur reconnaissance, ils ont hate de le dire, va
d'abord aux Peres Lazaristes: leur accueil souriant et
leurs pr6venances; le cadre reve de leur sejour, cette
chapelle que domine Notre-Dame-du-Pouy, ce bitiment aux longs corridors, aux cellules spacieuses et
bien &clairees, ce vaste pare, dont les ombrages sont
propices aux meditations comme aux promenades, et,
on en voudrait au rapporteur de l'omettre, une table
copieuse et soign6e, il y avait l• un ensemble d'61ements qui ont beaucoup contribu6 au succes. Tres
vive encore est la gratitude des retraitants envers tous
les eveques qui leur ont permis d'etre les heureux
benhficiaires de ces journ6es de prieres et d'6tudes,
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sous la direction de maitres divou6s et 6minents. Ils
remercient specialement Mgr Bruno de Solages, recteur de l'Institut catholique de Toulouse, qui, d'accord avec l'archeveque zi16 de cette meme ville,
Mgr Saliege, en a ete l'admirable organisateur, comme
on pourra en juger d'apres Ie programme par lui
ClaborL.
Une bonne retraite

La retraite a inauguri le travail de tout le mois.
Une retraite est deja une grice de Dieu, mais, quand
elle est prech6e par un Thellier de Poncheville, elle
devient un privilege en m&me temps qu'un r6gal pour
1'esprit et pour le coeur. Durant six jours, en effet,
notre pridicateur nous a montre une Ame sacerdotale
qui s'ouvre et vibre devant des pr&tres, une intelligence qui monte jusqu'aux sommets de la pens&e et
de la spiritualite et qui entraine dans son sillage, un
ap6tre au verbe de feu, que soulignent une voix prenante, un geste sobre et parfois une pointe d'humour.
Dans la meditation du matin, il nous a conduits ((
l'6cole du Maitre ) : avec une connaissance approfondie de l'Ivangile, il decrit les rencontres de Jean
avec Jesus et des disciples avec Marie, la vocation des
douze, la vie de priere et de devouement du Souverain Pretre, enfin les joies des disciples d'Emmaiis.
La conference de neuf heures explique la vie de la
foi par l'Pvangile, de l'amour divin par la grace, de
la charit6 par l'union des coeurs, et du renoncement
par le sacrifice, vie que Jesus enseigna A ses ap6tres
et qu'II r6clame de ses pretres.
L'aprbs-midi nous r6serva un cours de pastorale aux
titres suggestifs: comment le pretre doit-il confesser,
presenter le catbolicisme & ses contemporains, former
une elite, p6n6trer la masse et enseigner la charit ?
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Enfin, la derniere instruction de la journ6e nous
apprend A mieux pratiquer les quatre grandes vertus
du pr&tre : la puret6, I'humilit6, la charite, I'amour
des ames et de l'Eglise.
Le programme des etudes
Apres la retraite spirituelle, la retraite intellectuelle. Elle a commence le 24 aoit. La liste des cours
nous en donnera un bref apercu: le probleme des origines humaines, 1'ethnologie religieuse, le probleme
du surnaturel, les origines chritiennes et les mysteres
paiens, le problkme historique du Christ et le probleme des Missions, par le R. P. de Lubac, professeur
a l'Institut catholique de Lyon.
L'explication de notre temps : capitalisme, crise
economique actuelle, salariat, socialisme, syndicalisme, r6formisme ou revolution, par M. Br6the de la
Gressaye, professeur
la Facult6 de droit de Toulouse.
Le probleme de la foi, les discussions et les solutions theologiques, les raisons de la croyance, l'unith
en apologitique et la theologie du saint sacrifice de
la messe, par M. le chanoine Masure, directeur au
grand s6minaire de Lille.
La morale de groupe : famille et vie publique, Encyclique Casti connubii et Encyclique Quadragesimo
anno, par le R. P. Cavallera, professeur a l'Institut
catholique de Toulouse.
L'Action catholique et les mouvements specialises,
par M. le chanoine Daguzan, directeur des CEuvres
dans le diocese de Bayonne.
Des echanges de vues, sagement dirig6s par
M. Gounot, toujours animrs, toujours aussi empreints
de franche cordialit6, ont suivi ces cours et ont
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apport6, sinon [a pleine lumiere, du moins une vue
d'ensemble plus compl6te. Entrer dans le detail de
chacune de ces conferences serait d6passer le cadre
forc6ment 6troit d'un simple compte rendu. I1suffira
de dire que les sujets, certains un peu ardus pour des
esprits peu habitues aux hautes ascensions philosophiques, ont 6te trait6s par des professionnels dignes
du plus grand 6loge et dont 1'enseignement, la fois
tres instructif et tres int6ressant, nous a donn6 un
< sens exact de nos limites ),dans le champ des connaissances sociales et religieuses, comme se plaisait a
le souligner Son Exc. Mgr Mathieu, 6v&que d'Aire et
de Dax, dans la visite qu'il a bien voulu nous faire.
Lorsque paraitront ces lignes, le Mois sacerdotal
sera achev6. Mgr Bruno de Solages, que nous attendons impatiemment, aura apport6 le mot final. L'impression que lui laissera la retraite spirituelle et intellectuelle de Dax sera, nous osons l'esp6rer, tres
bonne. Les retraitants garderont toujours le souvenir
de cette vie fraternelle vecue durant un mois et ils
seront heureux de dire & leurs confreres : ( Allez au
Mois sacerdotal, vous y trouverez grand profit. ,
L'ernploi du temps

A titre de renseignement, voici quel 6tait 1'emploi
du temps de chaque journ6e des trois dernieres
semaines :
5 h. 45 : Lever.
6 h. i5 : Recitation de Prime en commun, suivie de
l'oraison en particulier.
7 heures et 7 h. 3o : Messes.
8 heures : Petit d6jeuner.
9 heures : Premier cours.
ro heures: Recreation.
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o1h. io : Cercle d'etude.
11 heures : Temps libre.
Midi : Dejeuner, r&creation.
14 heures : Temps libre. Recitation des v6pres en
particulier.
15 heures : Deuxieme cours.
16 heures : R&cr6ation.
16 h. to : Cercle d'&tude.
17 heures : Temps libre. R&citation des matines et
laudes en particulier.
18 h. 30 : Lecture spirituelle.
19 heures : Diner, rrcr6ation.
E. D.
20 h. 3o : Chant des Complies.
(La Semaine religieuse de Tarbes, ddcembre 1934.)

Lettre de la seur BASINSKA, Fille de la Chariti,

a

M. SZYMBOR, pretre de la Mission

MON RESPECTABLE

PERE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais !
Je me r6jouis de constater que notre petite Mission
des Gautherets est toujours chore a votre paternel souvenir, et c'est avec joie que je vais tacher de vous
donner satisfaction. C'est sous la protection de NotreDame de Ia M6daille Miraculeuse que je commence
mon simple r6cit, puisque vous l'avez ainsi decide,
mon respectable Pere.
27 novembre. - A 7 heures, communion pour celles
a qui leurs occupations ne permettront pas d'assister
a la grand'messe.
A 8 h. 3o, messe de communion pour les jeunes
filles de la Confr6rie du Tres-Saint-Rosaire. Chaque
dernier dimanche du mois, elles communient a l'inten-
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tion des Missions, priant pour la conversion des paiens.
A la grand'messe, les enfants qui ont fait la premiere
communion cette annbe viennent avec leur banniere,
car nous fetons le 27. Cette banniere est de satin
blanc, aux franges et cordons or; elle a, d'un c6t6, la
Vierge de la M6daille et, de l'autre, le revers; le tout
peint en couleurs lumineuses, ainsi que les dates i83o1930. Cette bannibre commemorative est le souvenir
de la consecration de Fl'Euvre des catechismes a la
tres sainte Vierge. Neuf petites filles voilIes tiennent
banniere, cordons et rubans.
A 13 heures, patronage, comme tous les dimanches.
Aujourd'hui, les petites filles seules viennent; le
patronage des garcons est ferm6 a cause de l'absence
de la Soeur, qui est en retraite i Paris. Les enfants ne
sont pas tres nombreuses aujourd'hui; beaucoup sont
allies avec les parents an Magny, pour prendre part a
la fete des mamans. Les unes lisent, car nous avons
une bibliotheque pour elles; parmi les livres, il y a,
en plus, des revues hebdomadaires relies. Les
moyennes et les petites s'amusent jusqu'i 14 h. 30.
Elles se rendent alors i la chapelle avec les Sceurs et
y disent le chapelet pour la conversion des h6r6tiques.
A I5 heures, vepres; un verset est chanti par les
chantres, l'autre par les fiddles. La banniere preside,
comme . la grand'messe. Aprbs le chant de u Dieu
soit b6ni n, la cer'monie se termine par l'invocation
O Marie, concue sans pich6, priez pour nous qui
avons recours a Vous n, chant6e trois fois. Le soir, A
19 heures, seance a la salle de r6union en mimoire de
l'insurrection de t863, fete patriotique organisie par
la Soci&t6 des intellectuels des Gautherets. Comme
M. le Chanoine doit aller presider une r6union du
Magny, ce sont les Sceurs qui devront le representer
aux Gautherets.
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28 novembre. -- L'absence de la Sceur
change I'ordre
des offices. Le matin, comme touiiours,
a 7 heures, une
Soeur quitte la chapelle pour ass;ster
A I'ouverture d!e
la , Goutte de lait ,, aider au remplissage
des biberons et assurer l'expedition et distribution
du lait.
Chaque matin, une autre Soeur comamence
le service a
la Goutte de lait, afin de ne
pas priver toujours la
meme Sceur, car la sainte messe
n'est pas toujours
terminee, par la raison que, chaque
matin, quelques
personnes se confessent afin de
communier pour la
conversion des paiens. Pas de catechisme
aujourd'hui.
Les travaux de la maison se font
jusau'a Ix heures.
Ensuite, repas,puis, a 12 h. 15, dispensaire
avec pansements et piq6res. D'abord, passent
les enfants; ce
sont les plus presses a cause de
l'cole. C'est ensuite
le tour des adultes. En I'absence
de la Sceur du dispensaire, une autre compagne assure
le service; ici, chaque
sceur doit e tre au courant de
tous les offices pour
suppleer, au besoin, celle qui manque.
En cas d'urgence, n'importe laquelle est prate A
aller ou chez les
malades on chez les enfants,
la Goutte de lait, et,
en cas d'accident grave, toutes
sont I a pour parrser les
bless6s. A 15 heures, piq ires
a domicile.
L'ouvroir quotidien est ferme
aujourd'hui. Ce sont
les filettes de plus de treize
ans qui y viennent avec
leurs petits freres et sceurs,
trop petits encore pour
aller A la classe enfantine.
Ceux-ci s'amusent et
dorment pendant que Ies
ainis travaillent. Chacun
apporte son ouvrage : c'est
une robe
fr~re, ce sont des has i raccommoder, pour son petit
c'est un tapis i
broder, un chale A tisser, un
beret A tricoter, de la
dentelle i faire au crochet,
de la linlgerie. La pauvre
Sceur s'ing6nie pour contenter tout
son monde. Aujourd'hui, c'est une vraie procession
chez nous; ý. peine une
lettre est-elle 6crite 1 la demande
d"une personne,
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qu'une autre sollicite le m&me service; et cela continue de 8 a 16 heures. Que tout glorifie le bon Dieu,
puisque rien n'arrive dans ce monde sans sa permission! Dans la soiree, il faut preparer le pain d'autel
pour les meres du Rosaire. Elles ont decid6, dans leur
derniere r6union, de ne pas faire de c6r6monie de
I'arbre de Noel cette ann6e. Afia de respecter la tradition, les z~latrices distribueront le pain d'autel, en
changeant les feuilles des mystires au commencement
de d6cembre. Elles sont trois cents et chacune doit
recevoir sa part!
29 novembre. -

Comme chaque jour, st6rilisation

et distribution du lait pour lesnourrissons, de 7 heuzes
Sixi heures. A 12 h. 30, dispensaire jusqu'a 15 heures,
traduction des ordonnances et r6ception de ceux qui
ont des lettres a faire 6crire. Tout le reste passe
comme A l'ordinaire.
3o novembre. -

Goutte de lait, versement des

salaires aux employees, comptes de fin de mois et
preparation pour la reception de notre chere Sceur qui
vient de prononcer les saints Voeux a Paris. A 17 h. 30,

une soeur va, avec six enfants, i la rencontre de notre
chere retraitante. Quelle joie pour les enfants d'aller
en compagnie de la soeur a la gare, le soir, avec des
lampions! A 18 heures, le train est a la halte, car,
maintenant, nous avons une halte, qui est bien friquent6e; les voyageurs n'y manquent jamais. R6ception familiale de la nouvelle venue, consolation de
recevoir plusieurs.lettres et nouvelles de notre chere
Communaut6! Questions sans nombre et derniers preparatifs pour la reception du lendemain.
i" dicembre. -

A 6 h. 3o, messe d'actions de

graces, service de la Goutte de lait, comme chaque
jour. M. le Chanoine vient f6liciter la jeune Soeur, av
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sortir de la chapelle. A Ix heures, quatre Sceurs de
Montceau arrivent pour diner avec nous. A cette occasion, M. le Directeur a gracieusement mis une voiture
a la disposition des Soeurs. Nous avons passe ensemble
3 heures de joie fraternelle. Bien simplement, mais
bien sincirement, nous nous sommes unies a la joie
de ma seur Marie, qui a recu beaucoup de souvenirs.
Nos v6n6res Supirieurs ont tout bien dispose, afin
que rien n'arrive en.retard. Aprbs le d6part de nos
Soeurs, la vie au dispensaire reprend son train ordinaire, car tout, meme les plus saintes rejouissances,
ont leur fin ici-bas!
2 dicembre. - Pes6e des nourrissons et consultation
midicale en plus des travaux quotidiens. Goutte de
lait, dispensaire, visite de malades, traduction, ridaction des petitions de toute espece.
3 dicembre. -

Triple distribution de lait, car c'est

demain dimanche, et lundi on f&tera sainte Barbe,
patronne des mineurs et titulaire de notre chapelle
publique. Commande d'autos pour Messieurs les abbes,
car chacun doit aller c6elbrer la sainte messe dans
d'autres colonies 6loignees. C'est I'administration des
mines de Blangy qui met ses autos a la disposition de
ces messieurs. Preparation pour la fete de demain.
Sept bannieres sont a la garde des Soeurs dans la maison; il faut les preparer et avertir les porte-drapeaux
et porte-rubans et cordons.
4 dicembre. - II pleut depuis le matin. Vite, apres
la reception de !a sainte Communion, nos Sceurs
rentrent a la maison. Une va d'office assurer le rem-

plissage des bouteilles, avec deux petites employees,
puis surveille la sterilisation. A 8 h. i5, les autres
Sceurs vont assister a la premiere messe, pendant
laquelle les petits Francais chantent, et une Sceur
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accompagne toujours le chant. Apres la messe, sermon

en polonais et lecture du saint tvangile,.en francais
d'abord, puisque cette messe est dite pour les Francais. A io heures, chant du petit Office de l'Immaculee-Conception.
Puis, arrivent les d6elgations. Ce sont d'abord let
meres du Rosaire avecleur banniere blanc et groseille,
portant l'image brod&e de Notre-Dame et des deux
saints auxquels fut remis le saint Rosaire. Ensuite,
viennent les jeunes filles du Rosaire avec leur banniere
de moire, blanc ciel, ayant ]e monogramme M en
argent brod6. Ces jeunes flles, vetues de blanc et
voil6es, portent la m6daille de Notre-Dame du TrisSaint-Rosaire suspendue Aun ruban de moire blanche.
Apres elles, les enfants du patronage de Notre-Dame
de Pologne. Elles ont une banniere de damas blanc,
sur laquelle igure I'image brod&e de Notre-Dame de
Czestochowa, avec l'inscription : t( Notre-Dame de
Czestochowa, prot6gez notre Patrie. ) Les fillettes
sont, en et6, v6tues i la cracovienne; en hiver, elles
portent un manteau blanc avec des fichus de Cracovie
sur la tete.
Derriere, marche une fillette; ses mains serrent la
petite banniere de la Sainte-Enfance, sur laquelle un
aimable petit Jesus montre son petit cour.
Voici maintenant nos petits Croisis, fiers de leur
bannibre, qui repr6sente le Sacrk Coeur avec, a 1'entour,
l'invocation : <<Rgne partout et toujours. ,
Le patronage des garcons entoure la banniere de
notre Bienheureux Pere saint Vincent.
Dans l'all6e principale, deux autres bannirres : la
banniere commemorative du centenaire, que suivent
neuf petites filles vetues de blanc; et la banniere de
la Vierge Immaculee, qui est celle des chantres. La
Vierge brodee sur cette banniere est tate nue, a les
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cheveux flottants et porte l'invocation : u Mere Immaculke, priez pour nous. ) Derriere, ce sont les meres
de 1'CEuvre des Missions, avec leur grande banniere
de velours rouge, ornie d'un grand coeur d'or qu'entourent des rayons et 1'invocation : c Divin Cceur de
Jesus, que votre regne arrive. ) Les cordons d'or sont
tenus par deux mrres vetues en noir, comme celle qui
porte la banniere; sur leur tte, une icharpe de dentelle
crime laisse voir une croix doree, au milieu de laquelle
est peint le Sacr6 Cceur suspendu i un ruban jaune or.
Les scouts et les mineurs prennent place a droite
avec leurs ktendards. C'est beaucoup de parade pour
le peu d'emplacement que nous avons. M. le Chanoine
a df renoncer a l'aspersion avant la messe, car il ne
lui aurait pas 6te possible de passer. La messe commence, malgr6 tout, au milieu du recueillement g6neral. Le cantique a sainte Barbe est chant6, comme
chaque ann6e. Apres la messe, sermon et catichisme
pour ceux qui se pr6parent a recevoir le sacrement
de Confirmation cette annie.
A 12 heures, dispeisaire; a 13 heures, patronage.
Deux Sceurs vont chez les petites filles et une s'occupe
des garcons. Jeux, lectures, instruction courte, mais
pratique. A 14 h. 3o, chapelet suivi des vepres. Apres
la ceremonie, reunion des mires du Rosaire dans la
salle du patronage des filles. Comme M. le Chanoine
doit aller i Montceau presider une c6remonie, c'est
ma Soeur superieure, comme on l'appelle ici, qui doit
le remplacer, puisqu'elle est son adjointe dans Ia
direction des soci6tes. Instruction sur la confession,
recommandation d'assister a la sainte messe pendant
la neuvaine de l'Immaculee
Conception que nous faisons chaque annie pour la conversion des her6tiques
et eniemis de Marie, et de se preparer aux fetes de
Noel par la reception des sacrements.
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Le soir, a 19 heures, s6ance recreative donn6e par
M. le Chanoine et ses scouts, avec cin6ma pour conclusion. La salle de reunion #tait comble, car les
enfants sont, a eux seuls, tres nombreux; sans compter
les amis des scouts. Les indiffirents sont allis danser
dans la nouvelle salle Olympia, croyant ainsi honorer
leur sainte Patronne.
5 dicembre. - Jour libre, pas de classe, pas de
distribution de lait. Le matin, sterilisation du lait,
puis rangement dans la glacibre. Nos Soeurs commencent a Acrire leurs lettres de Noel, afin qu'elles
arrivent a temps. Dispensaire comme toujours, ainsi
que traduction et redaction des demandes.
6 dicembre. - La matinee se passe conme a l'ordinaire. A t heures,catechisme des moyennes; puisdispensaire de 12 h. 3o k i4heures. A 13 heures, ouvroir
jusqu'a 16 heures. Saint Nicolas a fait son apparition
chez les Sceurs en apportant une verge pour les
enfants dissip6s et des bonbons pour les sages. Les
scouts, ayant peur d'etre en retard, ont remis aux
Sceurs.leur invitation pour la fete de saint Sylvestre.
A 16 heures, cat6chisme de persev6rance jusqu'a
17 heures. Le soir, a la r6creation, les Sceurs ont f&it
saint Nicolas.
7 dicembre. - Office de la matinee, comme chaque
jour. De 8 h h 9, legon de chant a la chapelle pour
ceux qui travaillent I'aprýs-midi et ne pourront pas
venir avec les autres. Dispensaire, cat6chisme ordinaire. A 15 heures, lecon de chant.
8 dicembre. - A 6 h. 3o, communion, travaux journaliers. A 9 h., messe pour les enfants et neuvaine
pour la conversion des hbretiques. A 12 h., dispensaire. A 13 h., patronage des filles et des garcons. A

-- 98 16 h., repetition pour les jeunes filles du Rosaire, qui

vont donner une s6ance recreative a leurs parents le
deuxieme dimanche de janvier et, a cette occasion,
&changeront leurs cadeaux de Noel. Cela s'appele le
Noel des jeunes filles du Rosaire. Chacune offre un
cadeau, puis, a son tour, en reooit un. Le nom de la
donatrice est inscrit sur une peuie cart',

qui est

ensuite tiree au sort. La presidente montre un objet
en demandant pour qui est ce cadeau. M. le Chanoine
prend au hasard une carte dans la corbeille qui lui est

presentee et lit le nom qui y est inscrit. Ce sont alors
des rires, des oh! ce qui augmente la gaiet6 des
spectateurs. Traduction et r6daction, comme chaque
jour.
9 dicembre. - A 6 h. 3o, messe, suivie de la neuvaine. A 8 h., pes6e des nourrissons. Stirilisation,
distribution du lait et travaux journaliers. Catichisme
a ii heures et a 16 heures.
o1 dicembre. -

Messe, comme chaque jour, et neu-

vaine. Service de la Goutte de lait, cat&chisme, reception de friandises pour l'aibre de Noel. Une Seut va
a Montceau faire des achats pour les enfants.
1x dicembre. - Communion a 7 heures. A 8 h. 30,
premiere messe. Les petits Francais chantent. A
lo h. 3o, deuxieme messe. Les chantres polonais sont
remplaces aujourd'hui par les enfants,qui chantenttous
les deuxiemes dimanches du mois. Apres la seconde
messe, r6union des jeunes filles du Rosaire. Instruction sur le temps de l'Avent par ma Sceur sup6rieure,
recommandation d'assister a la neuvaine et de se pr&parer a la communion mensuelle, qui, ce mois-ci, sera
le jour de Noel. A I heures, dispensaire. A i3 heures,
patronage. A 14 h. 3o, chapelet, suivi de la bn&ediction du Tr.s Saint Sacrement. A 20 heures, repre-
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sentation, donnte par les amateurs de la scene:
4 comedies en un acte.
12 dicembre. - Occupations journalieres, ainsi que
traduction et redaction. Catechisme A ii heures et i
r6 heures.
13 dicembre. 14 dicembre. chant.

De meme.
De meme. A i5 heures, lecon de

I5 dicembre. - Communion a 6 b. 3o. Messe a
9 heures pour les enfants. Goutte de lait, dispensaire,
patronage, traduction, redaction; rep6tition pour les
jeunes filles du Rosaire & 16 heures.
16 dicembre. - Messe a 6 h. 3o. Goutte de lait,
pesee des nourrissons, consultation m6dicale, traduction. Catechisme
11i heures et a 16 heures. Dispensaire, visite des malades. Reception de quelques
jouets.
17 dicembre. - La matin6e avec ses occupations
habituelles. Lecon de chant et, de 16 heures &
19 heures, surveillance des garcons a la chapelle. Ils
se confessent tous les troisiemes samedis du mois,
pour communier le lendemain, jour de la Croisade
Eucharistique.
18 dicembre. - Offices et occupations habituelles
et reception de quelques objets pour I'arbre de Noel.
Les commercants francais de Montceau se font un
plaisir d'offrir, chaque ann6e, quelque chose pour les
enfants, au moment de Noel, pas tous malheureusement.
19 dicembre. - Pas de messe aujourd'hui, car
M. le Chanoine, qui est doyen des aumbniers polonais
de la region, est parti & Lyon pour la derniere r6union
trimestrielle de cette ann6e. Occupations ordinaires.
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Delgation de la Soci&et de Sainte-Barbe, qui vient
inviter les Soeurs pour la ciremonie de leur arbre de
Noel, fix6e a 16 heures, le 25, dans la salle de reunion
vis-a-vis la maison des Sceurs.
20-21 dicembre. de chant.

Comme chaque jour.

21

le on

22 dicembre. - Communion i 6 h. 30. Messe a
9 heures pour les enfants. Goutte de lait, dispensaire,
patronage, r6pktition, prdparatifs pour l'arbre de Noel
des nourrissons.
22 dicembre. - Service de la Goutte de lait en
vitesse. Decoration de l'arbre de Noel et exposition
des cadeaux. Dispensaire a i5 heures; a 14 heures,
ciremonie de I'arbre de Noel dans la salle du patrcnage des filles. Les mamans, endimanchees, viennent
avec leurs poupons pour recevoir chacune deux vetements et deux joujoux. Quelle joie! Quelle admiration
devant le bel arbre! Mais il faut finir bien vite, car
les petits ont besoin de sommeil et on se s6pare en se
souhaitant de bonnes fetes. Profitant de l'occasion,
ma Saeur Superieure glisse un petit mot du bon Dieu.
A 16 heures, deux Sceurs vont, avec quelques enfants,
a la chapelle pour installer la creche, car, demain,elles
auront autre chose 'faire Cette creche n'a sans doute
nulle part sa pareille; elle est l'ouvrage d'un de nos
mineurs. C'est un petit chef-d'oeuvre d'amateur. Elle
se compose de plusieurs constructions repr6sentant le
Temple, plusieurs maisons de Bethl6em, un puits. On
dirait une petite ville; malheureusement, nous sommes
toujours a l'etroit, ce qui gate beaucoup la perspective. Cette ann6e, M. le Chanoine a dAcide que les
bannieres et 6tendards seraient fixes aux fenetres, afin
de ne pas masquer l'autel.
24 dicembre. - Messe a 6 h. 3o, suivie de nom-
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breuses confessions. A Io heures, arbre de Noel t
1'6cole des garoons. M. le Chanoine et ma Sceur supirieure president. Chants, d6clamations etdistribution
de friandises. Ensuite, decoration de la chapelle.
Avant le repas, partage du pain d'autel et 6change de
voeux avec M. le Chanoine. Dispensaire et Goutte de
lait, comme tons les jours. A 13 h. 30, arbre de Noel
a I'icole des filles. II faut y aller aussi. Encore chants,
d&clamations et distributions. N'ayant pas le temps
de rester jusqu'a la fin, nos deux Sceurs prennent
cong-, l'une pour aider au chant, I'autre pour aider a
la maison. A 14 heures, confession des jeunes flles
du Rosaire; une Sceur surveille, remplac&e d'heure en
heure, jusqu'i ce que les plus petites soient confess6es;
on laisse les autres seules, dans l'espoir qu'elles seront
raisonnables et ne se bousculeront pas. A 24 heures,
messe chant6e. Et comment! Tout le monde chante.
Par moments, il semble que les murs de notre pauvre
chapelle vont s'&crouler. Que de monde! A 23 heures,
la chapelle est djai comble; aussi, la porte doit-elle
rester grande ouverte, afin que ceux qui sont dans la
rue puissent s'unir a la c6r&monie. Comme ils sont
edifrants,ces braves gens, qui, malgr6 la saison,restent
deux heures t&e nue et chantent de grand cceur! Ils
oublient, pour un moment, qu'ils sont loin de leur

patrie, se croyant au milieu des leurs pour f&rer
I'Enfant-Dieu. Les communions sont tres nombreuses,

car les plus grandes de la confririe ont la permission
de recevoir Notre-Seigneur

a la messe de minuit. C'est

toute une affaire pour pouvoir arriver jusqu' la sainte
Table, tellement il y a de monde dans l'all6e principale; il y a autant de difficult6 pour revenir a sa

place! Profitant de la grande affluence, M. le Chanoine
fait un sermon apres la messe.
25 dcembre. -

A 8 heures, messe. Les petits Fran-
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jais chantent leurs noeis et vont saluer ensuite le
petit Jesus dans la criche. Nombreuses communions.
Sans distinction s'agenouillent, l'un pres de l'autre,
Polonais, Francais, Italiens. Ne sont-ils pas tons les
enfants de Dieu? A lo h. 3o, seconde messe, suivie
du sermon et de la b6endiction du Tres Saint Sacrement.
A 16 heures, la Soci6ti de Sainte-Barbe, la plus
ancienne de la cite, a sa cerimonie de I'arbre de Noel,
A laquelle les Sceurs sont invitees, comme chaque
annie. D'abord, le president salue les personnes prisentes; ensuite, M. le Chanoine, president de ladite
Societ6, dit quelques mots bienveillants et instructifs;
puis, on procede a la distribution do pain d'autel.
D'un c6t6, M. le Chanoine passe en 6changeant les
souhaits; de 1'autre, les Sceurs font de m&me. Le partage 6tant termin6, chaque membre de la Societ&
recoit un sac, dans lequel sont des noix, des noisettes,
des bonbons, du chocolat, des pommes, des oranges,
des gateaux. M. le Chanoine et les Soeurs sont servis
les premiers, car, autrement, la joie ne serait pas
complete. Pour ces braves gens, il n'y a pas de fete
ni de joie sans la presence de leur Patron et des
Sceurs. Apres le chant d'un cantique de Noil, M. le
Chanoine donne ine petite seance de cinema. Ensuite,
on se s6pare en se souhaitant encore une fois de
joyeuses f&tes.
26 dicembre. - A 7 heures, communion et messe
Io heures, precid6e de la b6nediction de 1'avoine,
comme en Pologne. Apres la messe, les porte-drapeaux emportent leurs drapeaux et ktendards a la
maison, car, a la chapelle, il y a trop d'humidit. Ils
les rapporteront samedi dans la journ6e. La premiere
fenetre du c6t6 de I'Evangile recoit comme decoration
la banniere de la Sainte-Enfance; la seconde, celle de
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la Medaille Miraculeuse; la troisieme, celle des jeunes
filles du Rosaire,en moire blanche,avec le monogramme
de la sainte Vierge, en argent, entoure de I'invocation:
a Reine du Tris Saint Rosaire, les enfantste btnissent. »
A la quatrieme fenetre apparait la banniere des meres
du Rosaire, sur laquelle est brod6e I'image de NotreDame du Tres-Saint-Rosaire. La derniere fenetre est
libre. Du c6t6 de l'Epitre, nous voyons d'abord la

banniere de la Croisade Eucharistique avec le Sacr6
Ceur peint, entour6 de l'inscription : Regne partout
et toujours. , Est suspendue a la fenetre suivante la
bannibre du patronage des garcons, ayant saint Vincent
de Paul pour patron. La troisieme fenetre regoit le
drapeau des scouts; la quatrieme, l'etendard de sainte
Barbe; la cinquiime, celui de Jeanne d'Arc. Deux
bannieres d'6gale grandeur sont suspendues au sommet
de deux pilliers vis-A-vis: a gauche celle des chantres,
a droite, celle du patronage des filles, qui out NotreDame de Pologne pour patronne. La grande banniire
de la Mission est suspendue derriere 1'autel, formant
un fond imposant avec son grand Sacre-Cceur d'or,
brode sur fond de velours. Les petites oriflammes
complitent l'ornementation. Nous y lisons : ( Salut,
Roi... Paix aux hommes de bonne volont6. n Une
grosse et brillante 6toile luit au-dessus. 11 faut s'ingbnier pour donner un aspect aimable

a cette pauvre

demeure du bon Dieu.
27 dcembre. -

Occupations journalibres,

aux-

quelles s'ajoute la fameuse pr6paration des friandises
pour les enfants des patronages. Ils sont nombreux :
deux cent cinquante filles et cent vingt garcons. Les
sacs sont bien garnis et deposes dans des paniers
num6rotes, prkts &atretransportes le lendemain matin
dans la salle de r6union, heureusement situae vis-ivis de la maison des Sceurs!
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2S dicembre. - Jour des Saints-Innocents. Comme
toujours, la Goutte de lait et le dispensaire fonctionnent. Apres la sainte messe, six petites, ou plut6t
quatre grandes et deux petites, les plus sages, viennent aider les Sceurs k preparer la ceremonie de I'arbre
de Noel du patronage des filles, qui aura lieu a quatorze heures. Une en haite allume le feu, afin que
personne n'ait froid; une autre aide la jeune Saeur a
decorer l'arbre ; deux mettent les bancs en place apres
que la cinquieme a essuy6 la poussiere. Les deux
ainies aident la Soeur premiere d'office h disposer les
cadeaux sur les tables. Ils sont nombreux : deux cent
vingt-cinq, plus les jouets. Comment faire pour bien
les exposer? Car ils doivent 6tre tous bien en vue.
Chaque enfant choisit son cadeau, en commencant
par celle qui a le plus grand nombre de pr6sences.
Quel embarras dans le choix! 11 y a tant d'espices
de choses : manteaux, robes, chaussures, chapeaux,
lingerie, lainages, bonneterie, linons, objets de pi&te,
sacs, parapluies, bijouterie imitation, jouets. Oi les
Sceurs trouvent-elles tous ces tr6sors, qui cofitent
cher? Dans la reserve de la divine Providence, qui leur
vient en 'aide chaque annie. Ce sont de bonnes personnes, qui offrent quelques dizaines de francs; des
commerqants, qui donnent des articles de leurs
magasins.
A quatorze heures, enfants et nombreux parents
sont presents. M. le Chanoine commence la c6r6monie
en disant quelques mots d'explication et d'encouragement, puis on chante un cantique de Noel et ensuite
a lieu la distribution ou plut6t le choix des cadeaux.
Chaque enfant, ayant choisi son cadeau, va vers M. le
Chanoine, qui lui remet un sac rempli de friandises.
Quand tout le monde est servi, chacun retourne i la
maison se r6jouir avec les siens. Six enfants res'ent
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pour balayer la salle, car, le lendemain, ce sera le tour
des garcons.
Messe a neuf heures, pendant
29 dicembre. laquelle les enfants chantent. A la maison, occupations journalibres, auxquelles il faut ajouter I'exposition des cadeaux du patronage des garcons. A quatorze heures, ils sont tous presents; et M. le Chanoine
commence, comme hier, la ceremonie, qui se deroule
exactement comme celle du patronage des filles.
3o dicembre. - Messe a I'heure habituelle, Goutte
de lait, pes6e des bebes, consultation des nourrissons,
dispensaire, et rangement des boites et cartons des
patronages. A quinze heures, r6union des z6latrices
de la Confr6rie du Rosaire; elles sont vingt; chacune
distribue, chaque mois, les feuilles des mysteres du
Rosaire vivant a quatorze personnes. 11 s'agit de pr6parer I'assemblie gen6rale, qui aura lieu le premier
dimanche de janvier. Bien des choses sont a decider,
car, au mois de mars, il y aura dix ans que la confrArie existe aux Gautherets, et, a cette occasion, il est
d'usage d'organiser une grande fete, a laquelle sont
invities toutes les confr6ries et soci6ets des alentours.
De plus, Mgr l'6veque de Czestochowa doit venir aux
Gautherets en 1933, a l'occasion du cinquieme anniiversaire de la Croisade Eucharistique. II faut done
s'y prendre de bonne heure pour que tout soit bien
organise, 6tant donn6 que les colonies environnantes
seront invitees pour prendre part aux c6rimonies.
3r dicembre. - Goutte de lait, dispensaire, visite
(les malades, comme chaque jour, lecon de chant et
exposition des banni&res a la chapelle, car, le soir, a
dix-sept heures, il y aura office solennel pour la fin
de l'annee, vepres et supplications, sermon et salut.
A dix heures, c&ermonie de l'arbre de Noel des

Sokols : declamations, exercices de gymnastique et
6change de vceux. Comme toujours, les Soeurs sont
pr6sentes, au commencement du moins,car, sans elles,
la joie ne serait pas complete. Elles sont considerbes
comme membres protecteurs de chaque socikt.
II reste encore a feter l'arbre de Noel des scouts et
des jeunes filles du Rosaire. Les premiers auront
leur ceremonie le 1" janvier, les jeunes filles le
deuxieme dimanche de janvier. Comme oeuvre de
grande jeunesse, ce sont les deux associations les
plus interessantes, friquenties par les meilleurs
enfants. A chacune de ces ceremonies a lieu l'ichange
du pain d'autel, en signe de fraternite et d'union.
C'est tris touchant et souvent mlme un puissant moyen
de r6conciliation.
Notre petite colonie - quatre mille habitants - doit
rester, avec le secours du bon Dien et nos efforts incessants, une image fiddle de la patrie, avec sa langue,
ses coutumes, ses usages fidelement observ6s. A l'occasion des fetes de Noel, nos enfants ont requ beaucoup de cartes des enfants de Pologne et ont aussi
envoy6 leurs souhaits aux petits amis de IA-bas, car
ils correspondent ensemble. Mgr le cardinal Primat,
par 1'entremise de la Protection polonaise, nous a
envoyd des livres d'histoires pour les enfants, des
images de Notre-Dame de Pologne, sans oublier le
pain d'autel, accompagn6 de ses vceux et de sa paternelle bndediction.
En terminant, je vous demande pardon de mon griffonnage; mais, vraiment, je ne puis faire autrement,
&tant surmende; par moments, je ne sais a qui
r6pondre d'abord. On me parle en frangais et polonais a la fois, si bien que ma paqvre tete ne sait que
faire.
Recommandant toute la colonie a vos saintes
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prieres, je vous quitte en vous offrant 1'expression de
moa humble et sincere reconnaissance.
Sceur BASINSKA,
i. f. d. 1. ch. s. d. p. m.

CHALONS-SUR-MARNE
SCEUR DESPAS,

DECOREE DE LA LEGION

D'HONNEUR

C'6tait fete, le 26 septembre 1934, a 1'h6pital militaire de Chilons-sur-Marne. Oficiers et sons-officiers
avaient revetu la grande tenue : les infirmiers etaient
i tir6s a quatre 6pingles ; le personnel civil se trouvait < endimanche , et impeccablement colleti et
gante.
Que signifiait cet extraordinaire Rtat de choses dans
cet itablissement qui avait, pour quelques instants,
abandonne ses occupations quotidiennes ?
II s'agissait de ce1ibrer la r6compense officielle
accordbe a celle qui, depuis la fondation de I'h6pital
militaire, n'a cess6 de se d6vouer aupris des malades
et des bless-s, irfusant, pendant la guerre, d'abandonner la ville, pour continuer son oeuvre toute de
charit6.
Soeur Despas venait, en effet, de recevoir la croix
de la Legion d'honneur. Digne recompense accordie
par le gouvernement a cette femme de bien qui, certes,
6tait loin de solliciter cet honneur!
Nee k Charleville, le to octobre 1847, sceur Despas
va done avoir quatre-vingt-sept ans. Le 27 novembre
1907, elle 6tait appelee, comme suphrieure, i I'h6pitai
militaire de notre ville, qui venait d'etre construit.

Toujours, elle mena une vie tres active, que les ans
ne peuvent ralentir. Aujourd'hui encore, on la rencontre partout a la fois, besognant durement, veillant
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a tout, surveillant les moindres details. Son ardeur au
travail ne connait pas de limites, et bien des fois les
soldats qu'elle emploie avec elle soot obliges de marquer un temps d'arret, alors que soeur Despas continue
sa tache sans r&pit.
Au cours de la guerre, on la pria de quitter la ville,
violemment bombarbee. Ce fut completement inutile.
Sceur Despas demeura impassible. N'6tait-ce pas, pour
elle, I'occasion de se donner plus completement a
ceux qui souffrent? Et on pouvait la voir, chaque
jour, se rendre a l'h6pital temporaire, 6difiU avenue
d'Orleans. Son rayon d'action devenait ainsi plus
vaste!
Les autorit6s civiles n'ont pas eth sans remarquer le
r6le sublime tenu par sceur Despas. Aussi, sollicitaientelles, pour elle, une recompense pour tant de d&vouements. Depuis 1929. deux fois par an, M. le maire
adressait aux autorites superieures une proposition en
vue de lui faire obtenir le ruban rouge.
Apz.s cinq ans, le nom de soeur Despas figurait
enfin au Journtaloffiiel, dans une liste de Legionnaires.
C'etait la veille du 14 juillet 1934.

Aussit6t, on proposa a soeur Despas de vouloir bien
se rendre a la revue, au terrain de manoeuvres, pour y

recevoir sur le front des troupes la croix des braves.
Mais la ven6rable religieuse, avec une respectueuse
deference, d6clina 1'offre. L'automobile mise i sa
disposition ne pouvait la tenter. Son unique plaisir
6tait de rester dans I'ombre, ignoree de tous, exception faite pour les petits soldats dont les plaies reclamaient des soins vigilants.
II fallait cependant remettre la croix i cette humble
religieuse. Puisqu'elle refusait les honneurs publics,
on d6cida d'organiser, Acet effet, une ceremonie d'un
caractere plus intime.
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Ce sera a l'h6pital militaire meme, dans son champ
d'action, que sceur Despas sera decorie.
Ce fut done le 26 septembre 1934 que la superieure
de I'-tablissement recut le ruban rouge..
Les personnalitis officielles furent aiguillies vers
lat salle 19 a, choisie pour cette fete.
Aux premiers rangs se trouvaient MM. le gineral
Issaly, commandant la 12' division; Mgr Tissier,
6v6que de Chalons; MM. le m6decin-colonel Barailh6,
directeur de I'h6pital militaire; Marc Millet, maire;
Servas, vice-president de la Commission administra-

tive des hbpitaux; Bureau et Ulmann, administrateurs; le m6decin-commandant Poirier, chef du laboratoire ; le vicaire gineral Petit ; les chanoines Fidrit,
aum6nier, et Gauroy, curt de Saint-Loup; le R. P.
Macquart; les m6decins et chirurgiens; MM. Ravaux,
econome, et Denis, prepos aux entrees ;les infirmiers,
ayant a leur tate I'adjudant Jantzen.
Devant les autoritis, sceur Despas est entouree de
toutes les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul, formant ua demi-cercle. Nous reconnaissons sceur MarieLouise, supirieure de l'orphelinat Saint-Jacques;
soeur de Casteljau, superieure de I'H6tel-Dieu, et la
jeune sceur Marie, la nouvelle superieure de la rue de
Noailles.
Le medecin-colonel Barailh-, s'approchant de sceur
Despas, donne lecture de la citation suivante motivant la distinction qu'il va lui remettre :
( Ma sceur Despas, superieure des Filles de la Charit6 a l'annexe militaire de l'h6pital mixte de Chilonssur-Marne;
a Poursuit depuis plus de soixante ans son ceuvre

de d6vouement dans les h6pitaux.
ccPendant la guerre, a refus6, malgr6 son ige, de
quitter Chalons soumis a de violents bombardements.
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S'est prodiguee, jusqu'&I'extr6me limite de ses forces,
a soigner les blesses, donnant a tons un magnifique
exemple d'abn6gation et de d6vouement. »
Le medecin-colonel Barailh6 prononce alors les
paroles rituelles :
a Sceur Despas, au nom du president de la Ripublique et en vertu des pouvoirs qui nous sont conf6ers,
nous vous faisons chevalier de la L6gion d'honneur. )
La croix d'honneur est 6pingl6e sur le collet blanc
de la digne religieuse, qui regoit l'accolade d'usage.
Les assistants applaudissent.
M. Marc Millet, prenant Ia parole, s'exprime en ces
termes :
Mesdames,
Messieurs,
t Le maire, le vice-pr6sident et les membres de la
Commission administrative des hospices savent infiniment gr6 a M. le m6decin-colonel Barailh6 d'avoir
bien voulu les associer a cette manifestation de reconnaissance a l'6gard de sceur Despas.
c

a

ac Ma Sceur sup6rieure,
II nous tardait de vous voir obtenir la croix de
la Legion d'honneur, car, depuis avril 1929, en parfait
accord avec mes colligues de la Commission administrative, deux fois par an, j'adressais a l'autorit6 supirieure des propositions en vue de vous faire obtenir
cette haute recompense.
t Et mes propositions etaient aussi laconiques
qu'eloquentes. Elles se bornaient a rappeler toute une
vie de volont6, d'abnegation, de sacrifice, soixante ans
consacres au service des malades on des blesses.
u II n'en a pas moins fallu cinq annies pour que
ce sublime ciurriculum vita attirit I'attention du gouvernement de la Republique.
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< Enfin, satisfaction nous est donn6e; ies titres, les
mrites et les longs services de sceur Despas ont &ti
reconnus et nous sommes r6unis pour lui adresser
nos def6rentes f6licitations et lui renouveler nos sentiments de vive gratitude avec 1'expression de notre
respectueuse sympathie.
a Que de souffrances elle a soulag6es, qu'ils sont
innombrables ceux qui oat re<u ses consolations, ses
encouragements, ses soins divoues, et je suis certain
qu'ils voudraient tons etre avec noas aujourd'hui pour
applaudir a la distinction qui vient d'etre remise offi-ciellement a seur Despas!
a En d6pit de ses soixante ans de services au cours
desquels elle n'a m6nage ni son temps ni ses peines,

I'Vge n'a pas eu de prise sur la seur Despas, et c'est
ainsi qu'A la veille d'atteindre quatre-vingt-sept ans,
la Sceur sup6rieure peut continuer i assumer les devoirs
<de sa lourde charge avec le m&me d6vouement et le
m&me courage.
(( Je sais heureux de trouver ici M. le genaral Issaly,
commandant d'armbe, et Mgr Tissier, 6veque de
Chalons, ainsi que toutes les personnalitbs qui ont
r6pondua Pappel de M. le m6decin-colonel Barailh6,
pour rendre & sceur Despas I'hommage de reconnaissance qui lui 6tait du.
« Merci, Mesdames, Messieurs, de vous 6tre joints
i nous.
"

Ma Scur supbrieure,

" Ma joie a &t6 si grande de vous voir 6pingler
I'6toile des braves qu'elle m'a fait oublier, pendant
cette c&remonie, que, parmi toutes vos vertus, lhumilit6, chez vous, dominait toutes les autres.
( Si je l'ai mise un pen a l'6preuve, je vous prie de
vouloir bien m'en excuser.
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, Les sentiments que je vous ai exprimes, tant en
mon nom personnel qu'au nom de mes collegues de la
Commission administrative, sont bien infimes, compares aux longs et distinguis services que vous avez
rendus dans cet h6pital militaire.
t Aussi, suis-je assure de refleter exactement les
pensies de l'assistance qui vous entoure en 6mettant
le vceu qu'il vous soit possible longtemps encore de
nous priter le concours de votre experience 6clairee,
de vos conseils judicieux, de votre bienveillante et
indiscutable autorit6. )
Mgr 1'eveque s'associe au bel hommage rendu par
M. Marc Millet a soeur Despas qui donne un bel
exemple aux Filles de Saint-Vincent-de-Paul group6es
autour d'elle; toutes, elles continueront leur mission
aupres des soldats, qui n'auront qu'a se louer des
soins don'. ils sont l'objet.
Comme M. Marc Millet, Mgr Tissier est trs applaudi.
Le g6neral Issaly s'approche de soeur Despas pour
la complimenter.
La cer6monie est close. Avant que chacun se retire,
Mgr 1'vevque pr6sente a M. le maire sceur Marie, qui,
apres s'ftre d6vouie au dispensaire de Sainte-Pudentienne, succede a sceur Birat comme superieure des
Filles de la Charit4 de la Cath6drale.
qui avait accueilli
Le medecin-colonel Barailhb,
avec une extreme courtoisie les personnalit6s officielles, convie celles-ci & un vin d'honneur, ce qui
permet de porter des toasts a Ia nouvelle legionnaire.
Tout le personnel de l'h6Bital se trouve associe i
cette fete, qui constitue ainsi une charmante reunion
de famille.
Avant de quitter l'6tablissement, les autoritis se
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groupent dans la. cour, autour de soeur Despas,
posant devant I'appareil de M. de Wliegher.
La photo prise est celle que nous reproduisons;
elle restera, pour le personnel de 'h6pital, un pricieux souvenir de cette fete, tout a I'honneur de celle
qui, depuis plus d'un quart de siccle, prodigue tout

son devouement h V'h6pital militaire de notre ville.
C'est avec confusion qu'en ce jour soeur Despas
dut subir des 6loges que, seule, elle pr6tend n'avoir
pas m&ritbs.
Au risque de blesser, une nouvelle fois encore, la
modestie de soeur Despas, nous nous associons k tous
les hommages qui viennent de lui etre rendus et la
prions de vouloir bien accepter les f6licitations que,
bien respectueusement, nous lui adressons.
Ernest LAVAUX.
(/ournatl de la Marne, 27 septembre 1934.)

ALBI
LE GRAND SEMINAIRE (Suite)
SOUS LA DIRECTION DES P.RTRES DU DIOCLSE Q(762-1774)

Au depart des Rev6rends Peres J6suites, les pretres
du diocese prirent la direction du grand s6minaire.

Le premier sup6rieur fut 1'abb6 de I'Estand, auquel
succeda M. Canaux; et, apres lui, de 1767 a 1774, le
chanoine Gaspard de Vezian gouverna la maison jusqu'd l'arrivie des Pretres de la Mission. Ce dernier
devait etre, pendant la Revolution, un des martyrs de
Saint-Chinian.
Les archives departementales conservent les comptes
rendus sign6s par M. Balsa, chanoine de Saint-Salvy,
en qualit6 de syndic.
De septembre 1762 au mois d'aofit 1764, la v6rifica-
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tion est faite par Jean-Pierre de Brunet de Pujol de
Calpestras de Panat, iveque in partibus d'Evries, sacr6
en 1746 et nommi pr6v6t de Saint-Salvy le 1o f6vrier 1749. II meurt t Albi le 18 fivrier 1766. Apres

lui, de septembre 1764 a septembre 1768, on trouve
la signature du cardinal de Bernis et, du mois
d'aoat 1768 an I" octobre 1774, celle de M. de Com-

bettes, vicaire gnetral.
Au moment oiu les religieux quittaient Ie collfge et
le seminaire, expuls6s de France par la volont6 mreme
du frere de I'archeveque d'Albi, Leopold Charles de
Choiseul Stanville, transf6r6 d'Evreux aAlbi en 1769,
6ditait de nouveaux reglements pour la formation des
clercs. Nous les trouvons dans les statuts synodaux
publies le 28 mai 1762. Nous pouvons ainsi nous faire
une idie de la tenue du seminaire et des rfgles de
discipline qui pr6sidaient

a I''ducation et a l'instruc-

tion des ecclesiastiques de l'6poque.
Le cours de theologie dogmatique dure trois ans et
se fait avant I'entr6e au seminaire. II se donne de la

Toussaint a la fin juillet. Tous les mois, une confeIIs sont
rence r6unit les 6tudiants a l'archev&chb.
interrogis sur la partie du trait6 dogmatique qu'ils
ont 6tudibe pendant la semaine.
Tous les jeudis, dans la matinee, a lieu, au mime
endroit, une dissertation sur les points les plus importants de la morale. L'examen commence par la recitation de douze versets du Nouveau Testament. On y
propose les difficultes et les cas de conscience les
plus propres a 6clairer les principes. Un theologien,
a tour de rble et apres la conference, explique un
chapitre du catechisme, ou fait un sermon. Dans la
soiree, de deux a trois heures, il y a exercice de chant
et de cer6monies. Le dimanche est consacr6 speciaiement a l'etude de l'Ecriture sainte. Apres la r6ci-
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tation des vingt-quatre versets appris pendant la
semaine, on en donne l'explication communiment
reCue en s'attachant au sens litt6ral.
Les philosophes ont aussi deux fois par semaine
une conference de philosophie pour ceux qui se pr6parent a l'Itat eccl6siastique. Les autres -tudiants en
philosophie y sont admis. Pour les aspirants a la cl&ricature, Pexercice de chant et de ceremonies est de
rigueur. Une conference spiciale est prescrite pour la
tonsure six mois avant de la recevoir.
Deux examens sur deux trait6s de theologie appris
en cours d'annie, l'un fin juillet et 1'autre debut de
novembre, contr6lent la science des theologiens qui se
disposent a entrer dans l'6tat eccl6siastique.
Les conferences et les examens qui ont lieu a l'arcbeviche sont presides par I'archev.que, les vicaires
generaux, !e promoteur et les professeurs. Quant A
l'exercice de plain-chant et de cir6monies, ii se fait
sous la direction d'un sp6cialiste.
On n'admet a la tonsure que ceux qui ont fait au
moins un an de theologie. Ils s'y pr6parent par une
retraite de quinze jours au s6minaire. La tonsure est
conf&ree habituellement l' ordination de septembre.
Les tonsures ne peuvent entrer au s6minaire qu'a la
fin de la troisieme ann6e de theologie et apres un
examen special sur quatre traites et sur le chant et les
ceremonies, qui s'enseignent Al'archev&chb. L'examen
a lieu quatre jours avant la Sainte-Cicile et on entre
an s6minaire le lendemain de la fete. L'6preuve se fait
sons la presidence des grands vicaires, du promoteur
et du superieur du seminaire.
Au seminaire, on prend place selon le rang de l'ordre
recu : prctres, diacres, sous-diacres, minoris, et, en
cas de meme ordre, selon la date d'entr6e.
Une exception est faite en faveur des chanoines de
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l'iglise m6tropolitaine qui se trouvent dans les ordres
sacres.
Le seminaire prepare aux ordres par l'acquisition
de la science et de la pikt6 necessaires aux fonctions
ecclsiastiques. On y itudie surtout la theologie
morale dans un manuel approuv6 par I'archeveque.
On continue i approfondir l'lcriture sainte, a faire
le catichisme et le pr6ne. On donne aussi des lecons
sur le plain-chant, le rituel, les c6remonies et I'administration des sacrements.
Un reglement particulier tres precis imposait le
silence, l'examen g6neral et particulier, la messe, l'office, le temps de l'6tude et la modestie.
Le temps du s6minaire ne dure qu'un an, faute de
place, depuis la Sainte-Cicile jusqu'a la Noel-de l'ann6e suivante, d6duction faite des six semaines de
vacances depuis l'ordination de septembre jusqu'A la
Toussaint. Pendant cette annie, on 6tait admis aux
ordres si on en etait jugi digne.

Les examens avaient lieu a l'archevech..
Pour les
Ordres Mineurs, on prenait le jeudi de la troisieme
semaine du Careme, et I'epreuve portait sur les deux
premiers trait6s de la theologie morale, le chant et
1'intelligence du latin.
Le seminariste devait expliquer une homelie on une
hymne du Breviaire.
Pour les sous-diacres, l'examen se passait le jeudi
de l'octave de l'Ascension et concernait le troisieme
et quatrieme trait6 de morale.
Pour les diacres, on avait fix6 le jeudi des quatretemps de septembre, et les candidats itaient examines
sur le cinquieme et sixieme traite de morale.
Apres l'ordination de septembre s'ouvraient immediatement les vacances, qui se terminaient le 4 novembre. L'examen pour la prktrise avait lieu le jeudi
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qui pr&ecde les quatre-temps de d&cembre et portait
sur I'Eucharistie, considirke comme sacrement et sacrifice, sur les cirimonies de la messe et I'administration
des sacrements de Penitence et d'Extreme-Onction.
La retraite pour chaque Ordre commencait le matin
du dimanche qui pr&cddait l'ordination et finissait le
vendredi soir, veille de l'ordination.

Les religieux n'itaient admis a l'ordinationqu'aprks
un examen pass6 sons la pr6sidence de l'archeveque
ou de ses vicaires g6neraux.

Un registre sp&cial indiquait la note obtenue par
les candidats dans les divers examens, avec des ren-

seignements particuliers sur leur conduite, leurs qualites et leurs difauts.
On le. voit, la formation des clercs se faisait en
grande partie hors du siminaire, mais sons la vigilance attentive du pasteur du diocese.
On n'abandonnait pas les jeunes pr&tres. Tous les
ans, ils etaient invites i venir faire huit jours de
retraite au seminaire et a contribuer par leur tenue a
l'6dification des s6minaristes qui se pr6paraient aux
Ordres.
Telles sont les principales dispositions synodales
des statuts dioc6sains de 1762'. li est difficile d'en
contester la sagesse et la haute valeur morale.
En 1768, sur la demande du cardinal de Bernis, le
roi confirma 1'6tablissement du grand s6minaire d'Albi
par lettres patentes datCes du 21 mai. II y d&clare que
le seminaire et le college n'auront a l'avenir rien de
commun entre eux, qu'ils demeureront distincts et

separis, que le s6minaire sera regi et administre sous
l'autorite de I'archeveque, en la forme et suivant les
regles ktablies par les lois du royaume; et qu'enfin les
r. Statuts synodaux d'Albi, par Mgr de Choiseul. (BibliotligQue du
grandsiminairedAlbi.)

revenus des prieures rianis au s6minaire continueront
de lui appartenir sous 1'administration exclusive du

cardinal de Bernis.
C'est dans ces conditions que les pretres du diocese
laissereat le s6minaire, en 1774, aux pratres de la
Mission, apres 1'avoir dirig6 pendant douze ans.
V ICHY
UN NOUVEAU

CHEVALIER

DE LA LEGION D'HONNEUR

On nous annonce que notre confrere M. HenriAchille Watth6, fondateur de la Maison du Missionnaire, vient d'etre nommi chevalier de la Legion
d'honneur, sur la proposition du ministre des Colo-

nies. Le Journal officiel du 26 octobre 1934 6numbre
ainsi ses titres : t 4o ans o mois 35 jours de services et
de sacerdoce, dont 5 ans de majoration pour mobilisation. Apres un sejour de douze ans en Chine, a fond6
la Maison du Missionnaire de Vichy, dont il est le
president. Cr6ateur dans la meme ville du musee colonial, de la salle d'informations coloniales et de
l'ceuvre des conferences missionnaires coloniales; fait
une active et utile propagande en faveur de nos possessions d'outre-mer. ,
Les nombreux amis de M. Watthe seront heureux
de la d&coration qui vient de lui etre accord6e par le

gouvernement frangais pour reconnaitre les services
rendus aux missionnaires malades.
MONTOLIEU
TRIDUUM SOLENNEL
EN L'HONNEUR DE SAINTE LOUISE DE MARILLAC

(rg, 20 et 21 juillet 1934)

Rien n'a manqu6 pour faire, de notre Triduum en
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I'honneur de sainte Louise de Marillac, trois jours du
ciel. Pouvait-on destrer plus et mieux? Notre Tres
Honoree Mere Chaplain a bien voulu quitter hitivement Paris le soir meme de la grande f&te du ig jaillet, et, accompagn6e de notre chere saeur Chastel,
supporter les fatigues d'un long voyage nocturne pour
presider I'hommage filial des Sceurs de Ia Maison de
Retraite de Montolieu Aleur sainte Fondatrice. S. G.
Mgr Pays, 6vwque de Carcassonne, a accord6 & la Communaut6 un nouveau temoignage de sa paternelle
bienveillance en acceptant de couronner les fates par
l'iclat d'une journ6e pontificale. Heureuses manifestations du sourire de nos celestes protecteurs a la portion sonffrante de leur grande famille ! Peut-etre est-ce
le choix particulierement delicat de la date du Triduum qui nous a valu ces faveurs sp6ciales? Ponvait-on toucher davantage le coeur de * nos Saints n
qu'en chantant d'abord les louanges du Pbre, en exaltaut ensuite les vertus de la Mere? II fallait encore
que ces fetes fussent aussi belles, aussi solennelles que
possible, sans d6roger, enaucun
ec
dtail, A la pauvret6
ni A la simpliciti si chbres an coeur de sainte Louise.
Depuis des semaines, les preparatifs, bien concus
et sagement diriges, se poursuivaient joyeusement,
l'amour filial dicuplant les forces us6es. Aussi, a la
veille du 19, les cloitres de l'antique abbaye sont-ils
transformes en frais et delicieux parterres, pour l'ornementation desquels Nice et la Provence semblent
avoir d6vers6 une partie de leurs trbsors sur ce coin
perdu du Languedoc.
De gracieuses guirlandes festonnent les voftes, les
murs sont orn4s de pieuses invocations a notre sainte
Mere. Aux abords du sanctuaire se dtacbent de chatoyantes acclamations liturgiques en 'honneur du
Pontife attendu. La grande chapelle, a belle dans son
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plus beau ,, a conserve sa splendeur du centenaire,
rehauss6e par des faisceaux fleuris. Roses et lumieres
courent harraonieusement le long des frises, descendent des arcs, ornent les socles, aureolent les statues
et font a notre sainte M&re un tr6ne de gloire au-dessus du maitre-autel, car la Vierge Immaculke a cede,
pour la solennit6, la place a celle qui, la premiere, la
remplaaa a la tate de la ( petite Compagnie n. Et c'est
dans ce cadre filialement orn6 que, durant trois jours,
vont se d6rouler, en l'honneur de notre chere sainte,
de pieuses et imposantes cer6monies.
Durant lajotrnee du I9, les traditionnelles louanges
montent plus ferventes vers notre Pere. La messe de
communion, la grand'messe, rehauss6e d'une assistance
ecclesiastique nombreuse, les vepres, la benediction
du Tres Saint Sacrement remplissent ce premier jour.
M. Calmet, sup6rieur de Notre-Dame de Marseille, a
Limoux, par sa chaude et vibrante parole, exalte en
un pieux pan6gyrique les vertus de notre sainte Mere
et nous exhorte . etre des copies de plus en plus
fiddles de son ardent amour de Dieu, de sa conformite totale et toujours croissante au bon vouloir
divin.
Vendreedi 20. - S'ajoute au m&me ordre de ceremonies l'important 6v6nement de la reception de
Notre Tres Honoree Mere. Vers dix heures et demie,
les cloches sonnent a toutes vol6es. L'auto stoppe
dans Ia grande allee, bord6e de lauriers en fleurs, et
notre Mere, maternelle et souriantc, se dirige entre
deux longues files de cornettes vers la chapelle, d'oii
s'6elvent, joyeuses et vibrantes, les strophes si aimbes
du Magnificat. Notre Mere s'agenouille, emue, devant
la p'erre tombale sous laquelle les pr6cieux restes
de la privil6gi6e du Sacre-Cceur, notre chere soeur

-

121

-

Apolline Andriveau, attendent Fheure de la glorification. II nous est ensuite permis de saluer un instant,
A la chambre de Communauti, celle qui tient parmi
nous la place de 1'Immaculke Marie. Puis, nos chbres
anciennes, nos malades recoivent dans les infirmeries

le pr6cieux riconfort de la maternelle visite. Pour
chacune, notre Mere a ce mot qui allege la croix.
Suit la « reunion pl6niere n la salle de retraite. Les
chants et compliments ne sont qu'une faible manifestation de l'all6gresse intime des coeurs. Notre Mere
nous parle, nous 6leve et suavement nous exhorte a la
generosite dans I'accomplissement de plus en plus
parfait de " notre Office ,, ce non-faire si p6nible a
la pauvre nature, si puissant sur le Coeur -de Dieu.
Apres les vepres, notre d6voue aum6nier, M. Vidal,
nous ouvre dans son pieux pan6gyrique des horizons
nouveaux sur les exemples caches - et combien 6loquents! - de notre sainte Mere; les ames vibrent, les
coeurs sont emus, les aspirations s'61event et les
volont6s se donnent avec un amour plus intense.
Nous voici au samedi 21, journ6e pontificale.
Des la veille au soir, la digne sceur Cheminat, visitatrice de la region de Toulouse, et bon nombre de
Soeurs Servantes, sont accourues pour saluer Notre
Tres Honoree Mere. Trbs matinales, arrivent encore
un fort contingent de Soeurs des maisons environ-

nantes, des groupes d'Enfants de Marie, puis, nombreux aussi, les habitants de Montolieu. Grice a une
organisation parfaite, tous trouvent place, mais le
sanctuaire est comble quand, de nouveau, retentit le
joyeux carillon. Le v6n6r6 pasteur du diocese fait son
entree dans la chapelle, oi, pour la premiere fois,
vont se derouler les imposantes c&ermonies d'offices
pontificaux. Le prelat est entouri de ses vicaires
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ganeraux, de M. le chancelier, de MM. les cures
doyens de Montolieu et de Saint-Nazaire (Cite), qui
remplissent les fonctions de pretre-assistant, diacre
et sous-diacre; de M. le Superieur et M. 1'6conome
de Beausbjour de Narbonne, de M. I'archipr6tre
d'Elzes, de MM. les cures de Saint-Conat et de Moux,
de MM. Calmet, superieur des Missionnaires diocarains, Vidal, aur6nier, et Jordy, lazaristes. Le chceur
des Soeurs chanteuses charme 1'assistance par la pikt-

de ses accents. Si 1'age et la maladie ont peut-etre
alter6 le timbre des voix, !'effort perseverant de leur
filiale et humble bonne volont6 pour realiser le programme charge et constamment varie de ces trois
jours de fete a df toucher particulierement le coeur
de notre sainte Mire.
L'office'pontifical se poursuit dans son imposante
pompe liturgique. Sa Grandeur se rend ensuite dans
les infirmeries et, se penchant avec sa bonte coutumitre vers la souffrance, donne a chaque malade,
avec sa benediction, ses encouragements si paternels.
Suit une imposante mais charmante reunion a la salle
de retraite. Apres chants et compliments d'usage, le
vener6 pasteur du diocese fait part h Notre Tris
Honoree Mere de la joie profonde avec laquelle il
s'est uni i la Communaute pour glorifier la coop&ratrice si devouie du grand saint Vincent.
A trois heures, les vepres pontificales reunissent
une derniere fois tout le monde au pied du tabernacle.
M. le chanoine Riviere, vicaire g6neral de Carcassonne, captive son nombreux auditoire par un magnifique panegyrique, dans lequel sainte Louise de
Marillac est exaltee avec enthousiasme et proclamie
4 Reine de la Charit6 ). En une p6roraison 6mue,

dblicat t6moignage de son d6vouement inlassable a la
Communaut6, l'orateur glorifie la sainte, sa famille

-

123 -

spiritoelle, la France qu'elles honorent, Dieu enfin,
cause de tous ces bienfaits. Aussi, est-ce vers Lui que
monte vibrant le Te Deum d'action de graces. Les
fronts s'inclinent sous la benediction de 1'Hostie
sainte, que le Pontife fait rayonner longuement.
Apris la veneration des Reliques, la foule s'6coule
ensuite lentement, comme a regret. Les heures de joie
passent plus vite que les heures de souffrances. Le
souvenir de celles-li aide a supporter la longueur de
celles-ci. Bien longtemps rayonnera dans les coeurs le
souvenir de ces belles fetes, image et prelude de
celles de 1'6ternit6 bienheureuse oh nous attendent

saint Vincent de rul, notre Pere, et sainte Louise
de Marillac, notre Mere.

BELGIQUE
ANS
CINQUANTIIME ANNIVERSAIRE
DE LA FONDATION

DE LA MAISON CENTRALE

Depuis le 5. mars dernier, la Maison Centrale
d'Ans compte cinquante ans d'existence : c'est, en
effet, le jour de fete de la sainte Fondatrice, 15 mars
1884, que Mgr Dottreloux, alors iveque de.Liege,
vint benir et poser la premiere pierre des nouveaux
bitiments destines & recevoir la direction et le s6minaire des Filles de la Charit6 de la province de
Belgique.

Cette date avait passe inapercue i la Maison Centrale, mais M. le Cure tint & honneur d'en faire mention et invita tons les paroissiens & assister & une
grand'messe d'action de graces, qu'il vouiut chanter
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lui-meme a la Maison Centrale le 9 septembre. Bien
avant I'heure fixee, la chapelle 6tait comble. A 1'6vangile, le R. P. Lucien, gardien des Frres Mineurs,
fit une touchante allocution sur la grandeur et la
beaut6 du service des pauvres, auquel les Filles de la
Charit6 consacrent leur vie.
Aussit6t apres la grand'messe, la foule se massa
dans la cour int6rieure, oit M. le Cur6 avait prepare
une manifestation de sympathie et de reconnaissance.
Successivement, les Enfants de Marie et les Meres
chritiennes exprimerent leur gratitude dans un
aimable compliment de circonstance. M. le Cure parla
a son tour et dit son bonheur de possider dans la
paroisse la Maison Centrale, foyer de devouement, de
pritres et de sacrifices. M. le d6put4 Sandront parla
au nom de la commune d'Ans, et nous pensons faire
plaisir aux lecteurs en reproduisant ici son remarquable discours.
M. Peters, directeur de la province, remercia en
termes 6mus et delicats, au nom des Filles de la Charite, et engagea la population d'Ans a recourir de
plus en plus au d6vouement des Soeurs, toujours heureuses de se d6penser sans compter pour le bien de la
paroisse.
Discours de M. le dipute Sandront

a Mes Reverendes Sceurs,
« Mesdames et Messieurs,
a Un sage a dit : ic Quand tu rencontres ton bien, faiteur, souviens-toi de ta dette. , Nous avons tenu
Svous rencontrer aujourd'hui, mes Rev6rendes Soeurs,
pour vous assurer que nous nous souvenbns de la
n6tre!
( Pendant plus d'un derfi-siecle, vous avez 4t6 si
parfaitement les bienfaitrices des pauvres et des
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malades de toute la commune d'Ans qu'avant de
refaire avec vous un nouveau bail par tacite reconduction, nous tenons i henneur de vous dire simplement,
mais dans toute la sinc6ritA de notre coeur, notre
entiere admiration et notre respectueuse affection.
« C'est en 1866, trente ans a peine apres que Frederic Ozanam avait constitu6 A Paris la grande et
belle ceuvre des Socift6s de Saint-Vincent-de-Paul,
que l'on vit arriver a Ans vos cornettes blanches, qui
furent accueillies par toute la population avec tant de
sympathie et d'enthousiasme.
c Vous veniez au secours de centaines de families
de cette localit6 que la terrible 6pid6mie du cholera
d6cimait douloureusement. Votre devouement, votre
zele au service des malades, votre bonti vous donnaient tout de suite droit de cite, et, 1'epid6mie disparue, vous vous installiez definitivement a la maison
de la Providence.
« Mais Ans devait bient6t voir eriger ici votre noviciat et la direction des maisons de Belgique. En 1883,
le jour meme de la fete de votre glorieux et saint
Patron, 19 juillet, commencerent les travaux de cette
maison, oi, en mai 1885, la Rev6rende Mere Talbot
amenait definitivement la Communaut6 dont elle avait
la garde.
i Depuis lors, cet itablissement n'a cessi de
grandir et de prosperer; en Belgique, quatre-vingt-une
maisons dependent de la Maison Centrale d'Ans et, A
I'heure actuelle. nous comptons au noviciat trente
Soeurs qui s'appr&tent a continuer la longue lignbe de
ces admirables Filles de la Charit6, dont la Congregation fut fondee par saint Vincent de Paul lui-meme
et qui est bien loeuvre la plus f6conde et la plus
populaire a laquelle le saint, venere des pauvres, a
attache son nom. Et la Maison Centrale d'Ans, il nous
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est agreable de le rappeler, a connu l'insigne faveur
de recueillir pendant douze annies les restes du saint
Fondateur. Le 3 janvier 1907, en effet, suite a l'application de la loi de s6paration de l'Eglise et de I'ltat
en France, c'est dans la chapelle de cet etablissement
que furent apporties de Paris les glorieuses reliques
de saint Vincent de Paul, avec celles des Bienheureux
Perboyre et Clet. Elles y furent veneriesjusqu'en 1919,
date a laquelle elles firent retour ala Maison-M&re
de Paris.
, Quand on 6tudie la grande ceuvre charitable de
saint Vincent de Paul, la remarque en a iti souvent
faite, ce fut un des traits de genie du Fondateur de
deviner la place que l'initiative individur-le allait
jouer dans la soci6t6 moderne et d'avoir compris que
les chr6tiens, comme chritiens, ne pouvaient pas rester
isol6s dans leurs croyances et leurs habitades.
( De meme qu'il faisait sortir les religieuses de leur
cloitre, il groupait les femmes chritiennes dans des
associations charitables et montrait aux gins du
monde qu'il fallait donner aux pauvres plus que leur
aum6ne, mais un pen de leur temps et de leurs
peines.
a Toujours se laisser guider par les faits, faire le

bien de son mieux, sans jamaiS chercher a r6former
d'aprbs un ideal particulier, se servir des

616ments

existants, prendre enfin les hommes tels qu'ils sont
et les amener a. Dieu, sans leur demander autre chose
que ce que Dieu demande, sont, au dire de l'ecrivain

hagiographe de Broglie, les caracteristiques qui se
retrouvent partout dans toutes les oeuvres de saint
Vincent de Paul.
. C'est fidele a cette rEgle de conduite que nous
voyons nos cheres Soeurd r6pondre si parfaitement
aux n6cessit6s de nos democraties modernes, s'adapter
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au milieu dans lequel elles exercent leur apostolat et
constituer des leur arrivee chez nous d'excellentes
oeuvres, dont des voix autorisies vous diront les
merites et le resultat.
( C'est la soupe du pauvre, le patronage des jeunes
filles avec le catechisme du dimanche et la Congregation des Enfants de Marie; c'est 1'oeuvre des MSres
chretiennes, et puis, cette visite des pauvres et des
malades, qui est journellement assuree, depuis la fondation de cette maison, par les Filles de la Charite.
( Vie de prieres, mais aussi vie de sacrifices. Y
a-t-il plus belle oeuvre, Mesdames et Messieurs, que
celle de l'assistance aux pauvres malades et infirmes,
que la visite des deshirites da sort, que la recherche
des infortunes et des miseres humaines pour leur
apporter secours et reconfort dans leur d6nuement et
leur ditresse?
« II n'y a pas pour l'homme de facon plus belle de
vivre sa vie que de la consacrer a apaiser la souffrance et A s.cher les pleurs.
, Cette vie magnifique, c'est celle des Filles de la
Charit6, Mesdames et Messieurs, et c'est pourquoi, a
l'occasion de ce jubili, nous leur apportons l'hommage
enthousiaste de notre admiration et le timoignage de
notre ardente sympathie. Sachez, mes Reverendes
Sceurs, que, s'il y a dans cette enceinte des cceurs qui
tremblent plus fort d'6motion au souvenir de vos
bienfaits, tous nous vous crions notre gratitude et
tous aussi... nous vous aimons bien! Nous vous
aimons, mes R6verendes Sceqrs, pour votre d6vouement
de chaque jour, pour le zile incomparable que vous
mettez a soigner nos concitoyens les plus malheureux;
nous vous aimons parce qu'au milieu des passions des
hommes, des inthrats boulevers6s par les 6venements,
1l meme oit la stricte justice *eraittrop froide et trop
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seche, vous apportez la charit6, cette huile symbolique et bienfaisante qui apaise et qui console. Nous
vous aimons pour votre bonte toujours douce et souriante, la bonte, comme l'6crivait Etienne Lamy, qui
est bien la plus haute et la plus necessaire des intelligences.
4( Les lois de la guerre moderne vous ont fait remplacer sur les champs de bataille pour la relIve des
blesses, mais jamais on ne vous remplacera, mes chores
Soeurs, au chevet de nos soldats blesses, de nos freres
mourants dans les salles d'h6pital, pas plus qu'aupres
de nos petits enfants dans les orphelinats. Nous vous
aimons pour la saintetA de votre vie et de vos exemples,
parce qu'a travers les rues et les ruelles de nos
paroisses vous apparaissez comme l'image vivante de
la religion de Jesus-Christ, c(la premiere et la plus
vieille amie des hommes ,,,a dit Lacordaire.
( Et nous vous aimons en ces temps troubles, a
cette periode critique que l'on a appelee l'epoque de
la grande inqui6tude, oh l'angoisse du lendemain
fremit dans les cceurs et propage son emoi jusqu'aux
profondeurs de la vie nationale, parce que vous etes
pour nous l'enseignement le plus eloquent, que la foi,
la confiance en Dieu et son amour sont les voies les
plus sfres de la serenite, de la quietude et de I'esperance.

, Nous sommes heureux et fiers que cette manifestation, si simple et pourtant si cordiale, nous ait donne
l'occasion de vous remercier pour tous les innombrables bienfaits que vous avez dispenses a la population ansoise pendant cinquante annees; nous formons
des voeux ardents et sinchres pour la prosperitA de la
Maison Centrale des Filles de la Charite d'Ans.
( Nous apportons & la Reverende Soeur Visitatrice
l'hommage de notre respectueux attachement et, en
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terminant, laissez-nous vous demander de nous aider
encore de vos prieres pour que nous soyons confiants
et forts pour accomplir notre mission terrestre ad
majorem Dei gloriam. n

SUISSE
FRIBOURG
TRIDUUM EN L'HONNEUR
DE SAINTE LOUISE DE MARILLAC
(1r, 2, 3 juin 1934)

Les melodies pieuses des Lauda Sion et des Tantum
ergo retentissaient encore h nos oreilles; nos yeux ne
pouvaient se d6tacher de l'imposante procession qui,
dans la matin6e, escortait a travers les rues de la ville
l'H6te divin du tabernacle, et d6ji la basilique
mineure de Notre-Dame de Fribourg voyait arriver
dans son enceinte les premices de toutes les ames
pieuses qui, pendant les trois jours du Triduum, se
succederont au pied de I'autel de sainte Louise de
Marillac et celui de sa fille la Bienheureuse Catherine
Labour6.
Pour feter sainte Louise et notre petite u Semeuse
de lis ), la basilique s'est parse des fleurs les plus
vari6es, parmi lesquelles dominent les roses et les lis,
symbolisant si bien l'ardente charit6 de Louise et la
puret6 incomparable de !a Petite Sceur Catherine ).
Au-dessus du maitre-autel, Notre-Dame de Fribourg,
glorieuse Reine de I'univers, Maitresse de ces
lieux, accueille avec un sourire tout maternel les ames
ferventes qui viennent rechauffer leur zele aupres de
sainte Louise. Si la cornette blanche des Filles de la
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Charite est connue, aimee par notre bonne population
fribourgeoise, personne n'avait song6 jusqu'ici a celle
qui avait 6t6 leur glorieuse Fondatrice. Une toile
repr6sentant notre sainte Mere dans la gloire, avec la
devise qu'elle a transmise a ses filles: ( La Charit6 de
Jesus-Christ crucifi6 nous presse ,, fera connaitre a
tous celle qui fut, avec saint Vincent, la fondatrice des
Filles de la Charit6. Au milieu des candelabres et des
gerbes de fleurs, les lis s'6panouissaient, delicate
allusion la pureti de Louise de Marillac. t Elle fut
pure dans sa jeunesse, pure dans le mariage, pure dans
le veuvage. )

Vendredi or juin, a neuf heures, la messe solennelle
fut c~elbr6e par Mgr Ems, vicaire general. Le chant
est assure par les Messieurs de la Villa Bonlieu, Peres
de Saint-Francois-de-Sales. Cette matin6e est reservee
plus specialement aux confreres de Saint-Vincent-dePaul et aux Dames de la Charitd. A l'evangile, M. le
Chanoine von der Weid, cur6 de la paroisse SaintNicolas, monte en chaire. II commence par ces belles
paroles : a Je suis venu parmi vous sur terre pour
apporter le feu du saint amour! Que desirais-je,sinon
qu'il s'allume? n Paroles que M. le Chanoine met dans
la bouche de notre sainte Mere.
D'une voix vibrante et chaude, 1'orateur remercie
les Filles de la Charite d'avoir bien voulu projeter sur
Fribourg quelques-uns des rayons lumineux de la
splendide fete du ii mars A Rome.
Aprbs avoir rappel6 que sainte Louise naquit en
des temps aussi troubles que les n6tres, aprbs avoir
esquiss6 brievement par quelques traits la vraie physionomie de notre sainte Mere, M. le Chanoine insista
tout particulierement sur la preparation que lui fit
subir saint Vincent avant d'etre employee aux oeuvres
de charit6 : pr6paration d'une ame d6ji sainte, pre-
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paration faite d'une longue attente de quatre ans,
passes dans la priere, I'oraison, la retraite, etc. Sainte
Louise, avec sa science tres approfondie de la doctrine chritienne, son humilit6 et sa docilite a son saint
Directeur, devient cette femme forte proposee a notre
imitation. En termes pleins de tact et de persuasion,
M. le Chanoine von der Weid fit comprendre a son
auditoire qu'on ne peut se livrer aux oeuvres de charite sans cette pr6paration indispensable. II termina
par cette belle pensee laiss6e comme sujet de miditation : a La charit6 est un flambeau qui repose sur an
cand6labre fait de foi et de solide instruction chr&tienne. »
Il fallait pr6voir une assistance nombreuse aux c6r6monies du soir, c'est pourquoi une manifestation sp6ciale fut organis&e pour les enfants de toutes les classes
de la ville, le vendredi, Aquatre heures et demie, et
le samedi, A trois heures. (c Serrez, serrez les rangs n,
tel 6tait le mot d'ordre des maitres et mattresses a
leurs chers 616ves, tant et si bien qu'au debut de l'allocution prononc6e par M. I'abb6 Dumont, vicaire de la
paroisse de Saint-Pierre, bon nombre d'enfants durent
s'asseoir vis-A-vis de leurs camarades. M. 1'abb6 expliqua les deux gracieuses peintures que sainte Louise
fit lorsqu'elle etait encore jeune flle. II s'arr&ta complaisamment sur I'inscription 6crite au bas de I'une
d'elles : a J6sus, c'est le nom de Celui que j'aime. ),
Mais, A en croire les t6moins, rien ne valut en naive
candeur la cir6monie r6servye aux petits des &coles
enfantines et des premieres classes. La basilique se
voit envahie par tons ces bambins, dont les ain6s
peuvent se flatter de lire couramment, tandis que les
benjamins sollicitent encore les soins vigilants et d6licats de la bonne seur H6lne.
Tons ces chers petits furent d'une sagesse exem-
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plaire, car les cceurs et les imaginations avaient etC
bien vite ravis par la belle histoire de sainte Louise, a
laquelle le R. P. Raphael, Cordelier, avec un art tout
psychologique, sut donner l'allre d'un vrai conte de
fees : i 11 etait une fois, une toute petite fille, comme
cela,... mais elle grandit, grandit et devint la sainte
que vous voyez sur cette belle image. Quand elle avait
votre age, sainte Louise faisait ses prieres du matin
et dusoir avec une angelique piete; jamais cette enfant
ne causa de la peine i ses bons parents, qu'elle perdit
lorsqu'elle ,tait encore bien jeune. ), Le R. P. Raphael
passa en revue toutes les qualit6s que doit avoir une
bonne petite fille, et que nous pouvions trouver dans
1'ame de sainte Louise enfant. Apris avoir prie &
toutes les intentions recommandies par le Reverend
Pere, apres avoir chante les beaux cantiques appris
tout expres pour la circonstance, tous ces fronts purs
s'inclinbrent sous la oenidiction de Jesus, qui de
l'ostensoir d'or dut rip6ter: " Laissez venir a&Moi
les petits enfants. )
La journ6e du vendredi I" juin devait nous reserver
encore une agreable surprise. Le R. P. Vincent-Marie
Pilloud, Dominicain, qui, d&s son jeune age, puisa
aupres d'une fervente Fille de la Charite l'amour de
saint Vincent et des pauvres, montait en chaire. Si sa
voix, quelque peu affaiblie par les nombreuses predications, n'a plus les vibrantes intonations de sa prime
jeunesse, son ame a gard6 toute sa vigueur, toute sa
vaillante 6nergie pour communiquer a son auditoire
l'amour de Dieu dont la sienne est remplie. 11 fit
passer sous nos yeux la belle physionomie de sainte
Louise de Mariilac dans les principales circonstances
de sa vie. Nous la voyons orpheline, frele de corps et
d'une ame delicate, craintive. Les portes du cloitre se
fermant devant elle, cette pieuse jeune fille entre dans
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1'6tat du mariage. Les 6preuves detout genre viennent
s'abattre sur son ame; mais, parce que Louise Atait
fix&e en Dieu, elle sera vaillante, courageuse jusqu'i
I'heroisme.
On ne peut parler de sainte Louise de Marillac sans
6voquer la belle physionoinie de saint Vincent de
Paul. Le parallle de ces deux ames, si bien faites
pour se comprendre, sera repris et developpe avec un
cceur tout filial par M. Bogaert, pretre de la Mission,
dans le panegyrique de dimanche soir:
Un salut solennel, chant6 par le chceur mixte de la
basilique, termine les ceremonies de cette premiere
journ6e.
Le samedi 2 juin, la messe solennelle. avec diacre
et sous-diacre, est c6elbr6e par M. le Chanoine Rast,
recteur de la basilique de Notre-Dame. M. le Chanoine Philipona, cure de la paroisse de Saint-Jean,
fait le panegyrique de sainte Louise. Certes, l'orateur
dut parcourir plus d'une fois la biographie de notre
Mere pour arriver a la connaitre si parfaitement dans
sa vie interieure : a Cette vie interieure se fait remarquer par sa grande simplicite. On parle beaucoup
aetuellement de la psychologie des saints. La saintet1
consiste avant tout dans une soumission aimante et
parfaite i la volont6 de Dieu. N'allons pas chercher
dans la vie int6rieure de sainte Louise des d&votions
particulieres et compliquees. Esprit de priere en
union avec la sainte Iýglise dans les ceremonies liturgiques, affection particulibre pour la passion de NotreSeigneur; telles sont les grandes lignes qui constituent le schema de ses exercices spirituels. Cette vie
interieure, qui, dans le cloitre, aurait pu devenir une
recherche de soi-meme, s'epanouira dans l'ame de
sainte Louise par sa charit4 pour le prochain. n Jamais
nous n'avons si bien compris la simplicit6 de la vie
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interieure de notre sainte Mere : vie interieure qui
connut ses obscurites, vie interieure oi ii n'est point
question d'extase et de rivelation, et qui, a cause de
cela, devient pour nous une vie int6rieure parfaitement
imitable. Le soir, a huit heures un quart, notre sainte
Mire cede gracieusement la place a celle qui suivit si
bien les maximes des Fondateurs de sa Communaute :
la Bienheureuse Catherine Laboure.
Dans les stalles, nous pouvions remarquer un v6ntrable prktre A barbe blanche, notre respectable Pere
Directeur, qui, malgr6 les lourdes charges qui lui
incombent, veut bien honorer de sa presence notre
Triduum. Ce v6ener Pere r6alisait pour la troisieme
fois l'un de ses r&ves de jeunesse : , Aller en Suisse. w
S. Exc. Mgr Besson assistait & la cer6monie. II serait
trop long de ditailler chaque pan6gyrique. L'humilit6
et la puret6 de la Bienheureuse Catherine furent
mises en relief avec maints traits a l'appui par
M. l'abbe Petit, vicaire general de Genive. Chacun
de nous put constater que les faveurs c6lestes ne
mettent pas a l'abri des peints et des contradictions
1'Ame que la Vierge a choisie pour sa petite confidente.
A la fin de la c6rimonie, plusieurs Sceurs furent
chargees de la distribution des images et des m6dailles
de la Bienheureuse.
Dimanche 3 juin, la messe de huit heures est
reserv6e aux Enfants de Marie. Les jeunes filles des
diffirentes Congregations de la ville ont 6ti invit6es
a se joindre a celle des Filles de la Charit6. Les
Sceurs Ursulines voisinent avec les Franciscaines de
Marie et les Soeurs de Saint-Joseph-de-Cluny. Une
bonne partie de la nef est occupie par les plus
jeunes
en voile blanc. A la tribune, la Cecilia de
ChitelSaint-Denis, sous l'energique direction de M. I'abb6
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Kolly, leur divoui pasteur, donna au choeur des
chanteuses un bel elan. A 1'evangile, M. l'abb6 Clerc,
directeur des Enfants de Marie de la Providence,
prit la parole. Ce fut court, mais les penstes profondes qui nous furent suggirees fourniront un theme
a plus d'une de nos meditations.
Des la messe de neuf heures, les allees lat6rales
sont occup6es par une foule attendant l'office pontifical c6elbr6 par Son Exc. Mgr Besson. A dix heures,
entree solennelle de Sa Grandeur, qui sera assistee a
I'autel par MM. les chanoines Schonenberger et Philipona. A la tribune, les 0l6ves du grand s6minaire
dioc6sain chantent le propre de la messe. C'est un
grigorien qui nous fait penser aux Binidictins de
Solesmes. A 1'6vangile, nous apercevons la physionomie asc6tique du R. P. de Munninch, Dominicain.
Depuis quelque temps, son 6tat de sant6 lui interdit
la predication; cependant, sa ven6ration pour saint
Vincent et sainte Louise lui permet une enforse a son
regime habituel. L'auditoire fribourgeois, qui, depuis
de longues annCes, apprecie la parole du fils de saint
Dominique, fr6mit de joie, d'6motion, en le voyant
monter en chaire. La doctrine des plus grands maitres
de la vie spirituelle nous est expos6e avec une clarte
incomparable. Notre filiation divine par la grace dtt
saint bapteme, son 6panouissement dans l'me des
saints, et tout particuli&rement dans celle de sainte
Louise, c'est 1a un sillon lumineux que nous trace
I'6minent orateur. Son cceur est visiblement &ma a
VInumiration des ceuvres de sainte Louise, oeuvres
qui se sont transmises A travers les siecles, aeuvres
dont nous pouvons admirer aujourd'hui le plein epanouissement. L'office pontifical se poursuit avec Ia
majesti qui convient aux divins mysteres. L'assistance
s'unit de tout coeur aux prieres de I'6veque du diocese.
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La c&6rmonie termin6e, lorsque Son Exc. Mgr Besson
descendra les degr6s de 1'autel en benissant la foule
prostern6e, le pasteur pourra contempler avec une
16gitime fiert6 la portion choisie de son troupeau,
tandis que les fils se sentiront emus sous la main
b6nissante de leur pere tres aime.
La reunion de l'aprbs-midi est fix6ee quatre heures
et demie, mais, une heure auparavant, la basilique est
envahie par les Enfants de Marie de tout age, depuis
la jeune aspirante de quinze ans jusqu'a la v6nerable
ancienne aux cheveux blancs. Chacune est d6sireuse
d'entendre la parole toujours ardente de notre respectable P. Cazot, Directeur des Filles de la Charite.
La Vierge de la M6daille Miraculeuse ne pouvait
trouver un ap6tre plus convaincant. c Honorer Marie
par la pratique fidele des exercices de piit6 en son
honneur, imiter Marie par l'accomplissement du devoir
quotidien n, telles sont les recommandations pressantes
qui tombent des ievres de notre respectable Pire.
Parmi ces devoirs multiples, il en est un qui, de nos
jours, est plus imperieux que jamais : l'apostolat.
Apostolat de la parole, apostolat de l'6dification,
apostolat de la souffrance et de la priere. Quel beau
programme pour les ames qui veulent repondre aux
dbsirs du Souverain Pontife Pie XI, en prenant place
dans la grande arm6e del'Action catholique!
Apres la c 6 remonie, tout le monde rentre chez soi,
se promettant bien de revenir le soir. Malgr6 la pr&voyance de M. le chanoine Rast, qui a fait mettre des
chaises dans toutes les all6es, la basilique ne pent
contenir toute la foule qui veut venir une derniere
fois s'agenouiller aux pieds de notre sainte Mire. Le
panegyrique est fait par un fils de saint Vincent,
M. Bogaert. C'est avec un coeur tout filial que le bon
Pere nous parle de sainte Louise : " Celui qui demeure
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en Moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits.
Sainte Louise eut une vie interieure des plus intenses,
unie ; une activit6 des plus d6bordantes. Des ames
d'6lite s'6puisent en un labeur purement ext6rieur; la
vie n'est productrice en fruits de salut qu'autant que
1'me reste unie i Jesus-Christ. Parler de sainte
Louise, c'est parler de la charit6, ajoute le predicateur. Puis, se tournant vers Son Exc. Mgr Besson, qui
preside la cer6monie, il poursuit : u Votre presence,
Excellence, honore les enfants de saint Vincent, et je
vous en remercie. N'est-ce pas la charite qui vous
presse, Excellence? Vous qui, dans vos paroles et vos
6crits, ne manifestez qu'un seul d6sir: celui de voir se
realiser un jour l'union des brebis dans un seul bercail.
Que nos chores saintes soient vos avocates au ciel et
vos auxiliaires sur la terre! n Fine et d6licate allusion
faite a. la devise de Mgx Besson : Caritasurget nos, et
a l'un de ses derniers ecrits : Aprks 400 ans. Le pri-

dicateur poursuit : - Trois choses nous frappent dans
la vie de sainte Louise: i" la feconditb de sa vie;
2° les circonstances dans lesquelles elle v6cut; 30 le

souci de son avancement spirituel.
( Ii est a remarquer que a souffrance faitpartie de
la formation surnaturelle d'une ime. Je suis effray6
de l'incapacit6 pour les choses divines d'une ame qui
n'a pas souffert. Les puissances humaines tombent, la
croix du Christ demeure, et elle seule remporte des
victoires dffinitives. Sainte Louise avait le defaut de
ses qualit6s : une exquise sensibilitk. Un directeur sur
et ferme etait n6cessaire a cette ame; il lui fallait s'appuyer sur un arbrevigoureux. Dieu lui pr6parait cette
ame de choix. Saint Vincent eut t6t fait de decouvrir
les ressources de 1'ame de sa dirig6e; il lui indiqua
l'emploi de sa vie, I'atilisation de ses souffrances.
Pie XI caract6risa ainsi la vertu de sainte Louise:
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t Spiritualit6 vigoureuse et croissante. Assemblage
, de plusieurs formes de saintet6... Priez-la, imitez-la,
((riches etpauvres... Priez-la, imitez-la, vous les Loui(( settes, jeunes filles pieuses qui mettez un sourire
Se6panoui sur les l1vres des bonnes grand'meres que
41vous secourez. Prions-la, imitons-la, nous, pretres,
v pour qui sainte Louise a tant pri6, afin que nous
A comprenions mieux la valeur des .mes. Et vous, glo, rieuse sainte, obtenez-nous un accroissement de la
a charit6 du Christ. , Sa Grandeur Mgr Besson prit
ensuite la parole: a Tout ce qu'il fallait dire a et&
dit; ce que je voudrais ajouter, c'est la reconnaissance
de 1'6veque pour les Filles de la Charit6 qui se
devouent dans trois cantons de son diocese. Je
demande au bon Dieu qu'l vous b6nisse, mes chores
Sceurs, et vous donne l'esprit de saint Vincent et de
sainte Louise. Ainsi soit-il. ,
La binediction du Tres Saint Sacrement suivit ces
consolantes et encourageantes paroles. Le divin
Maitre venait mettre le sceau a toutes les graces
repandues pendant ces jours benis sur la population
fribourgeoise et les ceuvres de saint Vincent dans
notre pays.
En terminant, je reprends une idee du R. P. Pilloud, Dominicain: , Si sainte Louise revenait sur
cette terre et si nous avions le bonheur de la voir
parmi nous, a qui adresserait-elle ses appels AI'apostolat? Avec son rare esprit d'adaptation, nous verrions sainte Louise parcourir les usines, les ateliers,
les bureaux, les magasins, et faire germer dans ces
cceurs gen4reux le d6sir de se devouer et de secourir
la misere qui est de tous les temps et de tous les lieux.
L'arm6e de la charit6 sera toujours sur la breche et
sa victoire reste certaine, parce que.l'esprit du Christ
est celui qui l'anime.,
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ESPAGNE
LA PROVINCE DE MADRID PENDANT L'ANNEE 1933-1934

Lettre de M. ESTEBAN GONZALEZ, prdtre de la Mission,
i M. COSTE, secritairegindral
MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais
Je ne vois rien de plus raisonnable parmi les membres d'une m&me famille que cette avidit6 qu'ils manifestent de connaitre en toute occasion leur vie
mutuelle, surtout s'ils vivent s6par6s par de longues
distances et quand les circonstances externes des
lieux oi ils d6veloppent leurs activitis font craindre
qu'ils pourraient 6prouver quelques malheurs.
C'est pourquoi je me suis r6solu A vous envoyer ce
petit r6sume des travaux de vos chers confreres de
cette province, en vous priant de bien vouloir le
mettre dans vos Annales, s'il vous semble que les nouvelles qu'il contient peuvent ktre de quelque utilit6i
la Compagnie, n'oubliant pas les difficultes politicoreligieuses survenues sur toute 1'Espagne du c6t6 des
lois civiles.
L'enseignement daxs nos colleges. - L'empreinte
laique donnee par le gouvernement de la R6publique
a tout l'enseignement primaire et secondaire aurait
entrain6 fatalement la suppression de tous nos centres
d'hducation de la jeunesse si nos Superieurs n'avaient
pris les mesures appropri6es a la situation. Ils se
sont, d'une part, assujettis en tout aux lois civiles et,
d'autre part, ont fortifii dans leurs colleges l'enseignement de la religion catholique et la formation i
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la pi6t6 chretienne. Dans nos maisons de Marin,
d'Alcorisa, d'Ayamonte, de Las Rehoyas (Canaries),
l'instruction des enfants a e6t confiee a des professeurs
officiels attitris, connus par leur pi6te; mais les mis-

sionnaires de ces maisons ont fait leurs classes pendant toute l'annee, comme ils les faisaient auparavant.
Nos colleges de Limpias et de Murguia n'ont pu se
tirer d'affaire aussi facilement. II a fallu y supprimer
l'enseignement secondaire, en attendant des temps
meilleurs.
Les catlchismes. --

Pour faire contrepoids

a la

mauvaise influence de 1'enseignement laique sur les
ames des enfants, des icoles paroissiales se sont organisies et ces ecoles sont tres frequenties.
Nos confreres ont 6tabli des cours de catechisme
pour enfants etjeunes gens. Pas de maison dans notre
province oir un ou plusieurs confreres ne soient employ6s i catechiser et, en certaines, ce ministere est
tres florissant.
Bon nombre de nos 6tablissements sont devenus des
centres de jeunesse catholique; on y travaille avec
ardeur a la formation morale et religieuse des jeunes
gens.
La prldication. - Si les demandes de sermons ont
&t6un peu moins nombreuses, dans toutes nos eglises
notre predication a 6te plus abondante. I1 est constat6
par tous les predicateurs que le public espagnol aime
maintenant, plus que par le passe, qu'on lui pr&che
simplement la doctrine catholique, sans fanfares
diclamatoires. Le bon sens populaire rend ainsi hommage "L petite m6thode en usage dans notre Congregation.
Les Missions. - Ce ministere, leprincipal de notre
Compagnie, a souffert des circonstances politiques du

-

141 -

changement de r6gime. Les 6veques avaient jug6
prudent d'attendre I'apaisement des passions politiques et conseille a nos Superieurs de cesser momentanement les missions. Elles ont repris l'an dernier.
Dans le diocese d'Avila, quatre missionnaires, partag6s en deux groupes,ont ivangelis6 pres de cinquante
villages. Nos confreres de Burgos et de Saragosse se
sont remis, eux aussi, au travail. Dans le diocese de
Madrid et ailleurs, meme zele et meme succes. Partout,
Dieu a b-ni la parole de ses envoyis.
Retraites spirituellesfermies. - Je ne saurais dire
en detail ce qui s'est fait dans chacune de nos maisons a ce sujet, faute d'avoir requ les renseignements
necessaires.
Dans la Maison centrale de Madrid s'est toujours
donn6e la retraite annuelle au clerg4 du diocese. II y
a chez nous, ici, des retraites collectives trts suivies
et des retraites individuelles, comme, du reste,
.
Cuenca, Andujar, Teruel, Ecija et au s6minaire
d'Avila. On donne aussi, chaque mois, un jour de
retraite au clerg6 dans presque toutes les maisons
de la province.
La Maison centrale ne cesse de voir affluer les
retraitants, religieux on laiques, jeunes gens ou messieurs d'age mir: retraite a un groupe de maitres
nationaux catholiques; retraite ouverte aux enfants
et jeunes gens du catbchisme; retraite a ceux qui fr6quentent les &glises; retraite d'ouvriers catholiques;
retraite des enfants qui fr6quentent les colleges dirig6s par les Filles de la Charit6.
Ecoles apostoliques et maisons de formation. Nous pouvons dire que la bonne formation des n6tres
a toujours 6t6 la preoccupation principale de nos
Supkrieurs. Pour s'adapter aux temps presents et
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rendre 1'enseignement plus pratique, ils ont introduit
quelques r6formes:
1° Petits cours de specialisation pendant les vacances, en une des maisons de la province; 2* permission a quelques professeurs d'assister aux confirences pedagogiques publiques; 30 permission de
passer des examens publics en vue de conqu6rir la
licence es lettres ou la licence es sciences ou le doctorat romain.
Nouvelles plus remarquables. - Le I5 aoift, a 6t&
inaugur6 le nouveau s6minaire interne, construit
d'aprbs un plan plus conforme aux exigences de la
p6dagogie moderne. Cet edifice, 616gant, sobre, bien
aeri, aminag6 de maniere a rendre la surveillance
tres facile, est admire de tous ceux qui le visitent.
Les Anales de la CongregaciOnde la Missidn y de las
Hijas de la Caridad (annie 1922, p. 100 et suiv.) en
donnent une description detaillie.
A Saffon Walden (Londres), l'inauguration d'une
petite 6glise construite en Hennam, petit village
inclus dans cette paroisse, qui est confi6e B nos
confreres.
Notre maison de Potters Bar s'est 6tendue par la
construction d'une nouvelle aile et s'est elevee d'un
nouvel 6tage.
Nous avons accepte la paroisse de Churuguara,
dans le diocese de Coro (Venezuela); deux confreres
la desservent.
Dans notre Mission de Cuttak (Inde) s'est ouvert
un petit seminaire pour la formation du clerge indigene. On compte dbja sept el6ves.
Les Filles de la Chariti. - Outre qu'elles ont
beaucoup souffert des lois du gouvernement, quelques
communes, tres rares, il est vrai, les ont poursuivies

-

143 -

de leur haine, jusqu'a fermer leurs itablissements.
MalgrA cela, elles out travaillk, comme toujours et
plus que jamais, a leurs ceuvres, faisant voir a tout le
monde la grandeur de leur institution.
Plusieurs sociftes civiles et diverses personnes leur
ont confi6 de nouvelles fondations; les Sceurs n'ont
pas pu tout accepter, faute de personnel, bien que les
vocations de jeunes filles soient toujours en crois-

sance.
En bien des maisons de Filles de la Charite a etC
fet6e avec splendeur et magnificence la canonisation
de sainte Louise de Marillac, et toujours avec renouvellement de I'esprit de la Compagnie.
Les circonstances politiques n'ont done pas interrompu notre ministere; jusqu'a present, il ne nous est
arriv6 aucun malheur, je parle et des particuliers et
des maisons, sauf ce qui vient d'etre dit sur les Saeurs
de la Charit6.
Veuillez remercier avec nous Notre-Seigneur, la
sainte Vierge et saint Vincent pour tous les bienfaits
qu'ils nous ont accordes pendant toute l'ann&e, comme
toujours.
Esteban GONZALEZ,
Madrid, 12 octobre 1934.

i. s. C. M.

LES MASSACRES D'OVIEDO

Les lamentables massacres d'Oviedo rappellent les
pires journ6es des plus sanglantes r6volutions. Etablissements publics, civils et religieux, envahis, incendies ou dynamit6s; pretres, religieux, religieuses,
bourgeois poursuivis et massacr6s, parfois apres de
cruelles mutilations. Un moine subit I'amputation des
pieds avant de devenir la proie du feu. Les insurg6s
ont fait sauter
la dynamite une locomotive ilectri-
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que, un train de marchandises et d6truit quinze ponts.

Le grand seminaire, dirig6 par cinq des n6tres,ne fut
pas 6pargn6. M. Thomas Pallaris, M. Vicente Pastor,
nouvellement place a Oviedo, et le frere Salustien
Gonzalez furent tuis le I5 octobre.
Les insurges avaient a leur disposition, pour leur
oeuvre de destruction et de mort, des centaines de
tonnes de dynamite, douze canons et des milliers de
fusils, d&robes a la fabrique d'armes nationale. On
trouva quatre-vingts cadavres sous les decombres du
lyc6e, cent cinquante gardiens de l'ordre perirent victimes de leur devoir; on incinera leurs corps, que la
fusillade empechait de transporter a travers les rues;
pour le meme motif, beaucoup de morts furent enterres dans les jardins particuliers.
La l1gion ktrangere et les tirailleurs marocains
eurent enfin raison de ces energumbnes. Ceux qui
6chapperent se rifugibrent dans les montagnes, d'o~t,
pendant des semaines, ils descendaient par groupes
a l'improviste pour attaquer la force publique.
De tels exces appelaient une s6vere repression.
Avant le 28 octobre, on comptait vingt et une condamgpations a mort.
M. Thomas Pallares, n6 h Lalglesuela del Cid (diocese de Saragosse), le 6 mars 189o, et recu dans notre
Congregation le 8 septembre Igo6, a exerc6 son
ministere dans nos maisons d'Orotava, Guadalajara,
Madrid et Oviedo.
M. Vicente Pastor a d6pens6 son zale aux lies Philippines et en Espagne. N6 k Caud6 (diocese de Teruel), le 19 janvier 1886, il fut requ au s6minaire
interne de Madrid le 7 septembre 1902.
Le frere Salustien Gonzalez, originaire de Tapia
(diocese d'Oviedo), o0 il naquit le 4 mai 1870, prit le
saint habit le 28 octobre 1894. Les maisons de La

-

145 -

Laguna et de La Iglesuela del Cid le virent a I'ceuvre
avant celle d'Oviedo.
Martyrs du Christ, priez pour nous!
Les Annales espagnoles du 1 " novembre nous appor-

tent les nouvelles suivantes :
ct Les Filles de la Charite ont &t6 respectees, m&me
dans les lieux les plus 6prouv6s, comme Oviedo, Ugo
Bustiello et Miranda de Avil6s. Les r6volutionnaires
eux-m&mes venaient parfois solliciter leurs charitables
services. A Oviedo a coul le sang de trois missionnaires : MM. Pallares. Vicente Pastor et le frbre
Salustiano Gonzilez. MM. Churruca, Bruno Saiz et
Salgado furent retenus prisonniers i Mieres pendant
quinze jours.
c( Quand ils apprirent que la ville 6tait tomb6e
entre les mains des insurges, la plupart des pretres
et des seminaristes quitterent le s6minaire, apres avoir
rev6tu un habit seculier. MM. Pallares et Salgado,
refugi6s d'abord chez un marchand de souliers, en
furent chassis. Tandis qu'ils erraient, chacun de son
c6t6, M. Salgado fut pris et ramen6 a Mieres. M. Pallares se cacha chez une cousine de notre confrere
M. Monte, mais, vu la proximit6 de la cath6drale, it
ne se crut pas en siret6 et chercha un autre refuge.
Deux jeunes rivolutionnaires le reconnurent et le
conduisirent A la mairie, puis au lyc6e, of etaient
enferm6s des chanoines et des gardes d'assaut.
« La plupart des prisonniers lui firent leur confession et lui-meme recut une derniere absolution. Un
des jours suivants, ils entendirent une terrible fusillade pendant quatre heures, mais n'eurent aucun mal.
A I'approche des troupes gouvernementales, les insurg6s, obliges d'abandonner le lyc6e, apporterent quatre tonneaux de dynamite pour faire sauter l'6difice,
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allumenreat la meche et s'enfuirent. A la vue du
danger, les prisonniers du dernier 6tage s'ichapperent
par les fen6tres; presque tous furent sauv6s; M. Pallares tomba si malencontreusement sur un petit toit
qu'il se tua.
<, M. Pastor, restI le dernier au siminaire avec six
seminaristes, fut tu6 avec eux a la porte du jardin.
( Les missionnaires de Gijon eurent, eux aussi, a
souffrir des rebelles. ,

ITALIE
M. PHILIPPE TRAVERSO

Le 22 avril 1934, a huit heures quarante-cinq du
matin, mourait a Turin, apres une vie pleine d'oeuvres
et de merites, M. Philippe Traverso, ancien visiteur
de la province. 11 avait quatre-vingt-trois ans et, depuis
plusieurs mois, ses jambes d6biles ne pouvaient
plus
le porter.
Ne a Gavi le 29 janvier i85i, il entra au s6minaire
de Genes, dont il devint un des plus brillants e16ves.
Sa claire intelligence et sa solide pi6t6 attirdrent
I'attention de ses maitres et l'estime de ses
condiscipies, particulierement de Jacques della Chiesa,
le
futur Benoit XV, qui lui conserva toujours
son amiti6

et le lui montra par de nombreux t 6
moignages de
bienveillance.
Des ses premiers pas dans le ministere
paroissial,
se manifesterent ses pr 6 ferences pour
les oeuvres de
jeunesse et surtout pour le catechisme aux enfants.
La
mort de sa mere changea l'orientation de
sa vie. A
trente-deux ans, il entra au seminaire
interne de
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Chieri et s'y remplit de l'esprit du veritable enfant de
saint Vincent de Paul. A Genes, oi ses Superieurs
l'envoyerent, il se d6pensa pendant trente ans, d'abord
comme missionnaire, puis comme professeur, enfin
comme supirieur.
Turin le ravit a Genes en 1914. II y fut appele

comme assistant, entra au Conseil provincial et devint
l'aide de M. Dami jusqu'au jour oui celui-ci, emport6
par la mort, laissa vacante la place de visiteur.
C'etait en 1920. M. Traverso, mis la tete de la province, la dirigea pendant onze ans avec bon sens et
prudence.
Sous une apparence severe et froide, il cachait un
cceur tendre et g6ndreux. Son intelligence 6tait perspicace, son jugement sur, sa memoire tenace, ses
lecons de professeur claires et ordonnees, ses predications goitees du peuple, des ordinands et des pretres, sa direction spirituelle recherch6e.
On le voyait souvent en priere. Dans les derniers
mois de sa vie, quand le travail ne lui 6tait plus
possible, la priere et la lecture de la vie des saints
occupait son temps. Tendre, confiant, filial 6tait son
amour pour I'Inmaculee. 4 Aimez beaucoup la Madone,
disait-il A un etudiant, et vous verrez qu'elle vous
rendra heureux toute votre vie de communaute. , Les
ceremonies, le chant gregorien, la musique eccl6siastique le ravissaient. Le Samedi saint qui pr6ceda
sa mort, il pria un frere coadjuteur de l'aider a se
trainer jusqu'a la tribune de l'eglise pour entendre le
chant sublime de l'Exultet et du Preconio.
Son attachement a la Compagnitresta toujours
aussi ferme. II accepta la Mission de Kian avec une
confiance qui approchait de la t6emrite, en un temps
ou sa province manquait de sujets.
Ses derniers mois furent des mois de preparation a
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la mort. II se dipouilla de tout ce qui lui restait:
livres, manuscrits, argent. Quand sonna son heure
derniere, il 6tait prat. Ses funirailles furent c6l6br6es
le 24 avril devant la Communaut6, ses parents, les

repr6sentants de S. Em. le cardinal-archeveque, des
paroisses et des communautes religieuses. L'office

termine, sa d6pouille mortelle, demand6e par la
famille, partit, pieusement accompagn6e par quatre
missionnaires. Au pays natal, une autre messe fut
dite, a laquelle eurent le bonheur d'assister sa famille,
des confreres de Genes, les Sceurs des environs et de
nombreux pratres.
Et maintenant, confrere bien-aime, repose en paix

pres des tiens, au milieu de tes collines natales, et
prie pour nous.
(Annali della Missione, juin 1934.)

TURQUIE
ISTANBUL
FETE EN L'HONNEUR DE SAINTE LOUISE DE MARILLAC
ET DE LA BIENHEUREUSE CATHERINE LABOURt
(25, 26, 27 mai 1934)

Constantinople a solennellement f&te notre sainte
Mere, Louise de Marillac, le 27 mai 1934. Des circonstances particulibres ayant jusqu'ici emprch6 de glorifier notre Bienheureuse Sceur Catherine, un jour de
prieres lui a &ticonsacre le 25 mai.
Depuis plusieurs mois, notre respectable Sceur Visitatrice travaillait a l'organisation de ces fetes splendides, qui laissent a la population chritienne de
Constantinople une impression profonde.
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Le vendredi 25, jour de repos hebdomadaire en
Turquie, une messe de communion dans chacune des
maisons des Filles de la Charit6 groupe aux pieds de
J6sus-Hostie ies membres de nos diverses oeuvres.
A la Maison Centrale, nos fillettes en blanc et nos
chers c rubans bleus n assistent pieusement au saint
sacrifice, c6e1br6 & huit heures par notre respectable
Pere Directeur, M. Levecque. Ce bon Pere, dans une
allocution bien appropri6e, et s'appuyant sur des
exemples v6cus, d6veloppe ce theme: c Si vous viviez
1a vie du Christ, vous retourneriez le monde. »
« Jeunes filles, Enfants de Marie qui m'entendez,
continue notre respectable Pere, vivez votre foi,
vivez votre vie de chrktiennes. Inspirez-vous des sentiments du Christ, de la Vierge Marie. Les regards fixes
sur votre c6leste Mere, vous apprendrez les vertus qui
font rayonner et aimer Diea. Vous lui gagnerez des
coeurs, vous 6tendrez son regne et serez viritablement
soeurs de Catherine Laboure. »
L'assistance 6mue continue sa priere, aid6e par les
chants de circonstance c616brant les vertus de la Bienheureuse Catherine.
A l'issue de la messe, le petit dejeuner est gracieusement offert et donne lieu A la plus cordiale expansion, suivie de joyeux « rendez-vous a la cath6drale ,.
En effet, l'aprbs-midi, vers deux heures, un tram
r6serv6 doit transporter rapidement a la basilique du
Saint-Esprit le groupe des jeunes filles de Galata. Des
trois heures, un service d'ordre savamment organis6
dirige successivement les diff6rents groupes
i la
cathidrale. A quatres heures, lorsque l'imposant cortege qui precede Monseigneur fait son entr6e, l'aspect
de la nef 6voque le souvenir de la u Vision de neige n,
tant aimbe de Notre Trbs Saint-Pere le Pape &
Rome.
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Tout est resplendissant de lumiire et de blancheur ! Une profusion de roses orne magnifiqucmaent
I'autel, domink par le midaillon reprisentant notre
Bienheureuse Sceur Catherine.
Une foule sympathique de religieux de tous ordres
emplit le chceur. Notre respectable Soeur Visitatrice
avait eu l'heureuse pensee de mettre a l'honneur, aux
premiers rangs, les bons vieillards de l'hospice des

Artisans, dirig6 par la digne Sceur B6glot. Ce geste
d6licat dut attirer les regards de la Bienheureuse. Ne
vit-elle pas en ces chers vieux ceux qu'elle avait si
bien soign6s i Enghien?
La , Cantate de Boyer ,, parfaitement executee,

redit a 1'assistance les principaux 6pisodes de la vie
de I'humble voyante. Puis, le R. P. Bruno, Capucin,
developpe devant I'auditoire, 6mu et recueilli, cette
parole de nos Saints Livres: a La gloire de cette Fille
du Roi est dans son ame. ) Au d6but, le predicateur,
vieil ami du respectable P. Lobry, de si douce
m6moire, dit son grand bonheur de pouvoir glorifier
en ce jour une fille de saint Vincent et de sainte
Louise de Marillac.
Sa parole pleine d'onction nous montre ce qui
caracterise Ia saintete de Sceur Catherine: confiance
filiale en Marie, simplicit6, obeissance parfaite, humilit6 profonde, esprit de foi dans ses rapports avecses
superieurs, ses pauvres. Le R6verend Pere conclut en
souhaitant que ce jour soit, par 'intercession de notre
Bienheureuse, l'aurore de jours meilleurs dans ce
cher pays d'Orient.
Apres le salut solennel, v6n6ration des reliques,
tandis que se chante avec enthousiasme le cantique
populaire a la Bienheureuse.
Cette journ6e du ciel s'acheve. « Ce ne pouvait pas
&tre plus beau ,, dit-on de toutes parts, en sortant.
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Et cependant, le surlendemain, de bien plus belles
ceremonies nous attendaient.
Dimaache 27 mai. De nouveau, a huit heures,
messe de communion dans les maisons respectives. A
dix heures, A la cathedrale, messe pontificale en
1'honncur de sainte Louise de Marillac. Lesceremonies

accomplies avec la plus grande perfection liturgique,
I'harmonie des chants ex6cutes par des maitres, tout
porte la pieuse et nombreuse assistance a t6moigner A
Dieu son amour reconnaissant.
11 est midi et demi. Les membres du clerge seculier

et r6gulier se rendent a Saint-Benoit, oi des agapes
fraternelles font gofter, une fois de plus, les joies
de la plus religieuse sympathie qui unit A Constantinople tous les membres du clerg6.
Des trois heures de I'apres-midi, la mime foule se
presse aux abords de la cathedrale.: Dames de la Charite, plusieurs membres de l'ambassade de France,
membres des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul,
religieux et religieuses de tous ordres, prot6egs de
nos diverses associations charitables, Enfants de Marie
et la double famille de saint Vincent an grand complet, tous reviennent avec bonheur A la c6r6monie du
soir. L'ordre parfait qui r&gne dans la basilique
permet a chacun de voir et de prier.
A quatre heures, toute cette foule pieuse et sympathique s'incline sous la main benissante de Monseigneur. Les vepres, puis un vibrant Magnitcat chant6s,
le R. P. Spigre, Supbrieur des Jesuites, monte en
chaire. 11 prend pour theme la parole du divin Maitre:
u C'est A cela que 1'on vous reconnaitra pour mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. »

(t C'est aujourd'hui la f&te de la divine Charit6, ditil. Tournons nos regards vers le ciel pour y chercher
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Dieu, auteur de toute charite, et la sainte que nous
fktons, la grande sainte Louise de Marillac. , Dans un
eloquent panegyrique, le R. P. Spigre nous d6couvre
le principe surnaturel qui a inspire toute la vie de
notre sainte Mere: , La cbarit6 de J6sus-Christ me
presse. n Charite qui perfectionne son ame sensible,
marquee, d&s son enfance, du sceau de la croix. Ame

de bonne volont6, elle cherche en Dieu, et cela en
toutes les circonstances de sa vie, la lumiere, la force,
le bonheur dont elle a besoin. Elle se laisse conduire
par les guides providentiellement plac6s sur sa route,
particulibrement par saint Vincent de Paul, ce maitre
en simplicit6, en pauvreti, en amour de Dieu, et voit
le Christ Jesus dans les pauvres, les malades, les
infirmes, les gal&riens, les soldats blesses, tons ceux
que le monde m6prise. Avec quel amour sainte Louise
s'incline sur les Enfants trouvs ! Ces petits 6tres ont
tant besoin, ici-bas, d'une mere qui leur r6evle le Pere
qui est dans les cieux! D6bordante du divin, l'ame
de sainte Louise qui a su saisir Dieu, le verse dans le
coeur des pauvres, ses seigneurs et ses maitres. Dans
son abandon parfait a la Providence, elle collabore au
vouloir divin et r6alise les ceuvres divines pour
lesquelles i'infinie bont6 de Dieu I'avait predestinbe.
Telle une blanche colombe emport6e par la grice,

l'ame toute pure de sainte Louise exhale son dernier
soupir. Ce soupir d'amour, ce souffle divin, nous
I'avons recueilli: c'est lui qui nous rend meilleurs ce
soir, c'est lui qui nous donne le souci de nos freres en
Jesus-Christ; c'est 1'esprit de sainte Louise qui nous
fait arriver a la divine charite. En ce cher Orient, nous
continuerons de nous pencher sur I'enfant, le pauvre,
le malheureux, a verser du divin dans les intelligences
et les coeurs.
Le Te Deunz, magnifiquement entonn6 par la chorale
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de la cath6drale, repris par des centaines de voix
vibrantes, fait monter jusqu'au ciel nos hommages de
reconnaissance et d'amour. Apres la bin6diction du
Tres Saint Sacrement, en files interminables, toute
1'assistance s'approche pieusement pour la v6neration
des reliques et chante A l'unisson le cantique populaire a sainte Louise:
Le ciel avec la terre
T'exaltent dans leurs chants,

Daigne en ce jour, 6 sainte Mere,
s voeux confiants.
Ripondre nos
Un frisson de saint enthousiasme a parcouru la
foule qui fixe ses regards sur le portrait de sainte
Louise dominant I'autel, splendidement d6core, Atincelant de lumiere.
Une humble fiert6, une douceursurnaturelle inexprimable, envahissent I'Ame des fils et filles de saint
Vincent. Bien vive est notre gratitude en nos saints
Fondateurs, bien profond est notre d6sit de continuer
A servir le Christ dans ses membres souffrants et de
realiser notre belle devise:
c( La charit6 de Jesus crucifia nous presse. »

ASIE
CHINE
Letire de Saur RAYMOND

h

M. CAZOT

P6kin, Jenn T'se Tang, 21 aolt 1934.
MON RESPECTABLE PERE,

Volie benediction, s'il vous plait!
C'est le 2 juillet que notre magnifique bateau, le
Filix-Roussel, abordait a Shanghai, et c'est avec joie
qu'aprbs un heureux voyage, je me suis retronv6e sur
cette terre de Chine que j'aime si fort. LA, nous attendaient notre respectable Sceur Reisenthel, ma Soeur
Henry, ma Sceur Defebre, ma Sceur Preshma; nous
apportions un peu d'air de France et tant de nouvelles
de la chere Communaut6! Mais ce n'etait pas le moment
des effusions; MM. les douaniers 6taient a leur poste,
r6solus A faire leur devoir, sans s'inquieter de la
chaleur torride, ni de la fatigue des pauvres passagers. Les colis de cabine subissent les premiers
I'inspection obligatoire; les courroies sont d6liies;
les cl6s tournent dans les serrures et prestement
malles et valises sont retourn6es; mais que dire des
pauvres petites caisses clouies, venues, des quatre
coins de la France, nous attendre AMarseille pour &tre
transporties sans frais A destination ! En deux coups
de marteau, les voilk bris6es et elles doivent livrer les
tresors qu'elles renferment au regard s6veredes doua-
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niers :' Trop decrayons, trop de galons, trop d'6cheveaux de laine, trop de coupons d'ktoffe, trop,de
chapelets; ii faut payer. , Et je pense que tous ces
objets donnrs par les ames charitables pour nos
pauvres petites Chinoises vont nous coater trýs cher;
il faut faire un effort. Sous les yeux de MM. les douaniers, tout de suite interess6s, je pr6sente la photographie des enfants de Jenn T'se T'ang et, dans un
langage qui pretend ressembler a la belle langue
mandarine de Pekin, j'explique que tous ces objets
sont trbs ordinaires, qu'ils ont eti donn6s pour les
petites orphelines et qu'il n'est pas possible de payer
encore; les frais de voyage sont assez chers. Consultation entre les pr6poses; et la craie met le fameux
signe sur les trente-cinq colis. Hl1as! voilk les vingtcinq grosses caisses qui arrivent de la cale; cette fois,

les explications se font difficiles, on parle d'attendre
un autre jour pour la visite douaniere, c'est un
d6sastre. Heureusement, un arrangement est trouv4; on
supputera 2oo kilogrammes de marchandises neuves et
on payera i5 p. Ioo de douane sans rien ouvrir. En
deux minutes, le rhglement s'achive et nous voila en
route pour la Maison Centrale. II est neuf heures,
mais nous sommes a jeun et, en passant devant la
Procure des Franciscains, nous entrons dans la chapelle et nous avons la consolation de recevoir la
sainte communion; l'action de graces s'acheve en un
Magnificat intime; c'est le jour ou jamais!
Enfin, nous voici avenue Dubail, dans la cbhre Maison Centrale; c'est A qui f&tera davantage les voyageuses, aussi bien les vieilles Chinoises, comme Seur
Blanchin et moi, qui revenons joyeusement reprendre
notre place, que les nouvelles venues, qui ouvrent
des yeux 6tonnes devant les milliers de pauvres qui
assiegent les dispensaires.
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Le premier coup d'ceil suffit pour les attacher a
jamais A des oeuvres si vivantes et si fructueuses. Inutile de vous dire, mon respectable Pere, combien de
fois j'ai di conter tout au long mon sejour a la Maison-Mere, donner des nouvelles de notre V6inre
Mere Lebrun, expliquer le pourquoi du retard de son
voyage en Chine; naturellement, les questions 6taient
si nombreuses que je n'ai pu r6pondre a toutes; je
devais avoir tout vu, tout entendu, tout retenu, i
Rome comme k Paris, a Saint-Lazare comme a SaintPierre, a la chambre de Communaut6 aussi bien que
dans la chapelle si aimce de la Midaille, voire a
la salle de retraite, oi6, il est vrai, mon respectable
Pere, les exhortations et les conseils ne m'ont pas
manqu !
Quatre jours pass6s a Shanghai, c'etait peu; j'eus
pourtant le temps d'une visite a l'hospice SaintJoseph, oiu les pauvres sont toujours plus nombreux
et la chere Sceur Wagensperg toujours vaillante; d'une
visite aussi i l'h6pital Sainte-Marie, qui ne cesse de
se d6velopper. Puis, notre respectable Sceur Visitatrice nous conduit &la gare; le beau train bleu nous
attend; il est seize heures; nous arrivons le surlendemain i Pekin, A dix heures; mais il n'y a pas de changement de trainetnous nous installons pour quarantedeux heures de voyage. La chaleur est extreme; mais
il ne faut pas se plaindre, puisque le ventilateur nous
permet de respirer. La nuit arrive, les lampes s'allument et les ventilateurs s'arretent; de minuit a deux
heures, nous oublions la temperature en regardant
la maniere dont on nous fait traverser le Fleuve
Bleu; chaque wagon est d6tach6 et amend sur un.
vaste bateau: quand tout le train est solidement
amarre, le bateau se met en marcheet en vingt minutes
atteint I'autre bord. Ce fleuve 6norme, tout parsem6
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de bateaux illumines, est bien curieux A voir en pleine
nuit; voilA le train reform6, les heures succedent aux
heures, le jour alanuit, la nuit au jour; enfin, le samedi
matin, A sept heures, nous sommes en gare de Tientsin. Ma Sceur Lebrun est 1a; nous avons vingt minutes
d'arret; c'est trop court, nous nous rattraperons dans
quelques jours. Soeur Anne-Marie aussi est lA avec
ma Soeur Borderie; elles sont venues de Pekin A notre
rencontre; aussi, les trois heures de voyage qui nous
restent A faire passent comme un eclair. Voila le
beau train bleu qui ralentit, on entend une fanfare
joyeuse, c'est 1'entrie en gare; il y a un personnage
de marque, un la jen, dans le train, dis-je A mes compagnes. Elles n'ont pas le temps de repondre, le train
s'arrete, la portiere s'ouvre, le quai de la gare est
encombre, je ne vois que des cornettes, toutes les
maisons de P6kin sont l1. Quel bon moment! Je suis
bien un peu 6mue de tant d'affectueuse cordialiti; je
veux repondre a toutes nos chores Sceurs; je n'en ai
pas le temps. De graves Chinois, vetus de longues
robes de soie, s'avancent et saluent; ils ont A la boutonniere une fleur et une banderole ou sont inscrits de
beaux caracteres chinois annoncant le retour de le Ta
kou nei nei du Jenn T'se T'ang; derriere eux, les
musiciens, dans leur beau costume &carlate, plumet au
vent, continuent de jouer leurs plus beaux morceaux.
Cette fois, j'ai compris, les grands personnages que
l'on recoit si solennellement, ce sont les Soeurs qui
arrivent de France. II n'y a qu'a prendre la chose gaiement. Le defile s'organise, musiciens en tete. Toutes
les Soeurs en groupe traversent la gare. L'auto est la,
mais, pendant dix minutes, il devra suivre lentement
la fanfare qui continue a annoncer notre arriv6e aux
bons P6kinois. Tout de mEme, les tours du Pkt'ang
finissent par apparaitre; encore quelques minutes, et
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je suis au Jenn T'se T'ang. J'entre dans notre jolie
chapelle toute illuminee, je vois tout ce cher petit
monde que j'aime, huit cent cinquante enfants enrobes
bleu pile qui prient; elles se l1vent et toutes chantent
le Te Deum, avec coeur, avec joie, sans se tromper ni
d'un mot ni d'une note. Et moi, je ne sais que dire
un seul mot: u Merci, mon Dieu; puisque vous me
donnez plus que le centuple en ce monde, je suis sfre
que vous remplirez la seconde partie de la promesse
et me donnerez le Paradis dans l'autre avec toutes mes

Chinoises. ,
Quelle fete pendant trois jours! Tous les petits
visages sont joyeux, toutes les cours sont fleuries; on
chante, on joue, il faut faire plusieurs fois le tour de
tons les offices, il faut voir tous les beaux ouvrages,
assister a de jolies s6ances, on dcclame en chinois, en
fran<ais et en latin. Est-ce que les quatre-vingts b6b6s
de la creche, de deux a six ans, ne me font pas la surprise d'un Magnifical
chanti d'un bout a I'autre fort
juste et avec des gestes appropries ! Oh! si j'avais eu
le moyen de les prendre pour un film, quel plaisir
j'aurais aujourd'hui a vous les envoyer, mon respectable Pere! Ce sera pour plus tard; ces appareils sont
trop chers pour notre pauvrete, d'autant plus que j'ai
eu une autre surprise, c'est de trouver une augmentation de personnel dans chaque office; les entries
ont Lte nombreuses et, grace LDieu, il n'y a pas eu
d'Epid6mie ni de d&ces pendant mon absence; quelle
consolation! Plus les enfants augmentent, plus je me
r6jouis. Quand il n'y aura plus de place pour les loger,
on fera de nouveaux dortoirs, les maisons sont solides;
on les 616ve d'un 6tage, c'est facile, et la divine Providence ne peut abandonner ses enfants.
Quelle lettre, mon respectable Pere! Sirement, vous
n'aurez pas le temps de la lire jusqu'au bout; excu-
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sez-moi, j'ai retrouv6 cette chore maison de l'Immacul6e-Conception avec un si grand contentement;
comment ne pas vous en faire part!
Comme a c6te de la joie, les soucis ne manquent
pas, je recommande instamment a vos prieres, mon
respectable Pere, toute cette grande maison, Sceurs et
enfants, et nous ne manquerons pas, de notre c6t6, de
prier a vos intentions.
J'ai I'honneur d'etre, mon respectable Pere, votre
trfs humble et obeissante fille.
SCEUR RAYMOND,

i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
Lettre de M. JOSEPH DEYMIER
A M. CHUZEVILLE, pritre de la Mission
Hangchow, le 8 septembre 1934.

BIEN CHER MONSIEUR CHUZEVILLE,

Que la grdce de Notre-Seigneursoit avec nouspourjamais
Comme vous l'avez bien connu, vous serez heureux,
je pense, de recevoir des details sur la mort de
M. Lamers. II 6tait arriv6 a Hangchow le samedi
18 aoit. II venait faire sa retraite pour pouvoir
ensuite tenir le poste de Yenchow pendant la retraite
g&nirale. II arriva ici en excellente sant6 et heureux
d'avoir fait pour la premiere fois le voyage en autobus en 'affaire de cinq on six heures, alors qu'il
devait auparavant rester en bateau toute une longue
journie. II trouva ici son compatriote M. Claessen,
et, pendant les jours qui suivirent, leur temps se
passa dans le corridor dela residence, le seul endroit
oii il y efit un pen d'air, car la chaleur etait terrible:
de 36 a 380 dans la maison, et de 40 a 42* au dehors.
Les naits surtout Ataient p6nibles, car la temperature

ne baissait presque pas. Le jeudi 23 au soir, M. Lamers se sentait fatigue; il vint cependant aut souper
de la communaut6 et resta &bavarder avec nous pendant la recreation. Le vendredi 24, il ne se sentait
pas grand appetit au diner; mais, disait-il, il en 6tait
de m&me tousles vendredis. Le soir, vers sept heures
moins cinq, je le rencontrai encore se promenant dans
le jardin. Arriv6 au r6fectoire, comme je vis qu'il
n'etait pas 1U, je dis a un domestique d'aller lui demander ce qu'il desirait. Le domestique revint, me disant
que M. Lamers avait une grande fievre. Je courus
alors dans ma chambre chercher un thermomitre et
preparer un cachet. J'avais a peine termini que le
domestique revint me dire que M. Lamers ne se possedait plus. Nous allames le voir a trois: M. Legrand,
M. Claessen et moi. II portait sa chaise de-ci de-lI,
et ne voulait ni s'asseoir ni se coucher. Alors,je telephonai au docteur et, en attendant, allai chercher les
sceurs. Ma Soeur Blanchin fut tout etonnee de la temperature, qui d6passait 410. Elle pensa tout de suite A
appliquer de la glace sur la tkte. M. Claessen avait
enfin reussi a faire coucher le malade; mais, das qu'il
fut au lit, les quatre membres devinrent immobiles.La
respiration seule etait bruyante et penible; Monseigneur jugea alors a propos de lui donner les derniers
Sacrements. On essaya tous les moyens de voir s'il
avait encore quelque connaissance, mais on ne put
obtenir absolument aucun signe. Quand Monseigneur
achevait de donner I'Extr6me-Onction, le docteur
arriva. II eut vite reconnu une congestion cerebrale
foudroyante, due probablement au mauvais 6tat des
artlres et occasionn6e par la chaleur. II essaya une
piqure, une saignee, mais sans pouvoir faire sortir le
malade du coma, qui dura jusqu't une heure et demie
du matin, heure a laquelle il expira. Cette mort
si
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inattendue a fait grande impression sur le personnel
de notre Residence. Elle nous prive d'un missionnaire
au moment ou nous en avons le plus besoin.
Je tacherai de trouver bient6t une occasion pour
vous envoyer un peu des feuillages parfumes de nos
montagnes.
Je me recommande encore une fois A vos bonnes
prieres et a tous vos bons offices, et vous prie de me
croire toujours en Notre Seigneur,
Votre bien cordialement devout,
J. DEYMIER.
i. p. d. . M.
M. GEORGES ERBE

Un cablogramme arriva lundi au Seminaire de SaintVincent, a Germantown, apportant la nouvelle de la
mort soudaine en Chine de M. Georges Erbe, un des
membres americains les plus distingues de la Congr&gation de la Mission au Vicariat de Kanchow, dans
le Kiangsi.On avait Wt averti de la maladie, dimanche,
par un cablogramme au Sup6rieur des Lazaristes,
M. Mac Gillicudy.
M. Erbe avait it6, pendant dix ans, cure d'une des
plus florissantes paroisses du Vicariat de Kanchow et
yavait fait plusieurs milliers de conversions. II 6tait
aig de quarante aris. Quand, l'tte dernier, it visita
notre ville, des milliers d'entre nous l'ont rencontre.
Les Chinois etaient si d6vou6s a M. Erbe que, l'ann6e derniere, quand il annonca ! ses ouailles qu'il
allait retourner aux-Etats-Unis pour prendre quelques
vacances, paiens et chr6tiens.protesterent. I1 fallut
que le vicaire apostolique, Mgr O'Shea, vint de Kanchow . Ta-Ho-Li, faisant ainsi un voyage d'une
demi-journ6e A mule, pour rassurer ces gens et leur
promettre que leur missionnaire reviendrait avant une
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annie icoulee. Au matin de son d6part, les chemins
etaient bordes de gens qui, les larmes aux yeux, lui
souhaitaient bon voyage. Quelques-uns de ses chr6tiens le suivirent en marchant A c6t6 de son cheval
blanc, ne rebroussant chemin, tout tristes, qu'au coucher du soleil.
Quand il revint, accompagn6 de deux jeunes pr8tres de Germantown, ce fut une nouvelle explosion
de joie de la part des Chinois. Avant meme que la
ville fit eh vue, il rencontra les plus ardents de ses
paroissiens qui avaient fait une journ6e de chemin
pour le saluer. On fit partir des milliers de petards,
les 6coliers vinrent en groupe lui souhaiter la bienvenue, et ce fut un jour de fete pour tous.
M. Erbe fut un des premiers Lazaristes venus de
Germantown en Chine quand Benoit XV avait fait
appel aux enfants de saint Vincent d'Amerique pour
les charger d'un grand territoire de la Chine du Sud,
et soulager aingi leurs confreres franqais, dont les
rangs avaient &te claircis par la guerre mondiale.
N'6tant encore que seminariste, il completa ses etudes
a Kanchow et y fut ordonn6 pretre en 1924. Jusqu'a
son retour en Amerique, l'ann6e derniere, il n'avait
jamais chant6 de grand'messe; il ce~6bra la premiere
dans la chapelle de Germantown, le jour de l'Immaculbe-Conception. Sa paroisse de Ta-Ho-Li etait
dediee h Marie sous ce titre.
Pendant une annee, ses efforts dans le district de
Ta-Ho-Li resterent sans succes. Les paiens se montraient hostiles. Quand M. Erbe arrivait, monte sur
son cheval blanc, dans un village, les meres faisaient,
en hate, rentrer leurs enfants ala maison. On l'insultait ouvertement, le traitant de ( diable 6tranger ,, et

on regardait ses chevauch6es dans la contree comme
une insulte, au point qu'il lui fallait toujours avoir &
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ses c6tes un catechiste ou un chretien pour le prot6ger. Les d6buts de cette hostilite entre cbr6tiens et
paiens remontaient a 1907, annee oii les paiens, dans
une emeute, mirent a mort M. Canduglia et pillirent

1'6glise; une inimiti6 durable s'ensuivit; les chr6tiens
n'auraient pas permis, meme & des paiens bien intentionnes, d'approcher de la Mission.
M. Erbe changea du tout au tout cette situation. 11
sut 6tablir des sentiments de bienveillance qui amenbrent, pendant les neuf dernieres annues,, des milliers de conversions. Accueilli un jour dans un petit
village par l'insulte ordinaire, il sauta a has de son
cheval, et, saisissant a la gorge celui qui l'injuriait:
v Vieux toque ! lui cria t-il, je ne suis pas un diable.
Regarde-moi. Je suis un homme tout

a fait comme

toi! n La foule, intimid6e, se rassembla autour de lui
et M. Erbe obtint de pouvoirvisiter sa Mission. Quelqu'un de la foule ayant exprim6 la crainte que le gardien de la porte de la Mission leur jetterait des
pierres et que d'autres chr6tiens leur donneraient des
coups de baton, ce fut une revelation pour M. Erbe.
11 fit retirer le gardien et ses aides, et, le dimanche
suivant, pr&cha a ses chr6tiens le pardon des injures.
Apres peu de temps, le nombre de paiens qui exprimerent le disir de se faire catholiques fut si grand
que M. Erbe dut r6clamer les services de douzaines
de cat&chisLes.
Nombre de fois, M. Erbe jugea nicessaire d'arriter
des rumeurs qui mena.aient de ruiner I'euvre de plusieurs mois. Lui-meme racontait souvent Phistoire
suivante. Un paien favait vu assister un catholique qui se mourait. Entri daas la chambre du
malade, M. Erbe avait demand6 aux parents de s'eloigner, et, apres avoir recu la confession du moribond,
il lui administra 1'Extreme-Onction. Le paien, qui
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6piait par la porte, interpr6ta de travers toute la c&remonie, pensant que le pr&tre enlevait les yeux du
mourant pour s'en servir ensuite dans la composition
de m6decines pour les malades. M. Erbe, ayant appris
ce que racontait le paien, fit venir le calomniateur au
cat6chumenat et lui ordonnade r6epter en sa presence
les histoires qu'il colportait. Quand le paien eut
racont6 ce qu'il avait vu et expliqu6 qu'il avait cru
que le prtre enlevait les yeux au malade, M. Erbe lui
cria: <, Vieux toque! C'est 1'Extreme-Onction! ,
Pendant son sejour a Ta-Ho-Li, M. Erbe vit le
nombre de ses fideles passer de huit cents a plus de
sept mille. L'accroissement fut tel que, Ia dernitre
annie, il fallut diviser le territoire. On donna a
M. Erbe deux vicaires et ii garda Ta-Ho-Li, diminu6,
au delh de la riviere, du territoire de Tangkiang, qui
fut confi6 . . Munday.
Grace a la vigilance de ses concitoyens, paiens et
chr6tiens, M. Erbe 6chappa aux communistes, qui
pillkrent la Mission en 1930. Quatre Filles de la Charit6 d'Emmitsburg dirigeaient alors un grand h6pital
a Ta-Ho-Li. Le grand souci de M. Erbe fut de mettre
ces sceurs en srret6. Tout le monde s'enfuit pendant
la nuit devant la menace des Rouges, et les Sceurs,
travesties en coolies, se cacherent pendant plus d'une
semaine dans des greniers. Une femme paienne leur
servit de garde protectrice, et ni les menaces descommunistes ni la promesse d'une riche recompense ne
purent I'amener a reveIer oh ses protegees 6taient
cachies. Pendant ce temps, MM. Erbe et Curtis,
errant la nuit a travers champs et dormant le jour,
parvinrent a s'installer dans une retraite assez eloign6e, dans les montagnes. Soixante catholiques, armes
de fusils et de couteaux, leur servaient de gardes de
corps; mais, meme dans cette lointaine retraite, ils
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jugerent necessaire d'adopter un mot de passe, et
choisirent a Sainte Marie ».
Une fois le flot communiste pass6, pretres et sceurs
revinrent. Leurs propri6t6s avaient subi differents
dommages et une partie du mobilier avait ite pillie;
mais la plus grande partie des objets de valeur, mise
en sfiret, par les paiens et les chretiens, leur fut rendue. Cependant, 1'activite dpployee par les communistes dans la Chine du Sud pendant les trois dernitres annees fut telle que Mgr O'Shea se d6cida a
renvoyer les Sceurs ambricaines aux etats-Unis.
M. Erbe 6tait n6 en Allemagne, ~ Hersen, duch6 de
Nassau, ou deux freres et une sceur lui survivent.
Depuis sa conversion, ils 'ont disavoue, et ses efforts
rep6tes pour correspondre avec eux sont rest6s sans
r6sultat. Venu en Amerique &Ll'ge de dix-sept ans,
il se trouva un jour engage & New-York dans une
bataille occasionn6e par une calomnie qu'un individu
avait lancee contre un pritre charge d'une ceuvre de
filles d6voyees. Le jeune 6migrant d-fendit I'honneur
du pr&tre et, pour cette intervention, fut abattu d'un
coup de bouteille. Une cicatrice au-dessus des sourcils lui resta toute sa vie en souvenir de cet incident.
II s'etablit avec des amis a eric, oa il travailla dans
un grand moulin a papier. II6tait lutherien et, malgre
l'incident raconte plus haut, ne se souciait guere des
choses d'lgiise.
Un soir, passant devant une 6glise catholique, oc
se donnait une Mission, il entra par curiositi. Le sermon, ce jour-la, 6tait sur Luther, et ce qu'il entendit le
mit tellement en colkre qu'il vint au presbytere protester avec veh6mence, defendant Luther vigoureusement, et traitant tout ce qu'avait dit le pretre de tissu
de mensonges. Le pretre lui r6pondit que la question pourrait bien atre de celles qui ont deux faces, et

invita le jeune homme a rentrer chez lui pour r6fl6chir sur la matiere. Tout rageur, il se pr6cipita
dehors, mais de nouveaux entretiens avec le missionnaire l'amenerent a lire le petit livre du cardinal Gibbons: La Foi de nos Plres. Il se fit instruire et devint
un fervent catholique. Peu de temps apres, le
jeune converti requt une lettre renfermant une M6daille
miraculeuse. Depuis sa conversion, il avait desire
devenir pr&tre, et maintenant, arm6 de sa lettre, il
rendit visite a son cure. On lui conseilla d'attendre et
il ob6it, mais, l'id6e persistant, ii finit par ecrire a
Germantown. Ce fut le commencement de ses relations
avec les Lazaristes.
On rapporte que, de tout le sud du Vicariat de Kanchow, des milliers de chr6tiens vinrent a Ta-Ho-Li
rendre les derniers devoirs a leur pasteur. Le travail
des champs fut suspendu et on proclama une semaine
de deuil public.
(The Catholic Standard and Times, 17 aoat 1934.)

AFRIQUE
ALGERIE
ALGER
HISTOIRE DU SEMINAIRE DIOCESAIN (1842-1922)
AVANT-PROPos

Lettre a M. Coste, Secritairegne'ral de la Congregation de la Mission.
Saint-Eugene, ce 0Ir novembre 193o.
MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pour jamais!
En date du 17 dicembre 1929, vous me rappeliez
tres aimablement a l'ordre et me pressiez de vous
envoyer bien vite I'historique du s6minaire de Kouba.
Consolez-vous :il y a d6jA bien longtemps, M. Perboyre Gabriel dut adresser la mrme r6clamation au
supirieur de Kouba; on lut sa lettre au Conseil du
i5 novembre 1864; et le Conseil... ne prit pas de
decision. Plus heureux, vous avez obtenu une decision, et, sit6t votre lettre reque, nous nous sommes
mis g l'ceuvre.

Le P. Girard devait cependant d6f6rer au desir de
M. Perboyre; il lui 6crivait : ( Puisque vous desirez
toute une notice sur nos commencements en Alg6rie,
je l'entreprends pour vous etre agreable; elle sera
bien incomplete, parce que je la ferai au milieu de
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beaucoup d'affaires, peti'es en elles-memes, mais qui
me sont un continuel derangement. , Helas! les
conditions si d6favorables pour M. Girard ne sont
pas meilleures pour son successeur de I'an de grace
1930.
Pour icrire cet tt Historique du S6minaire de Kouba),
nous nous sommes surtout inspire des 6crits suivants :

l° ( MNmoires de M. Joseph Girard. ) Dans une
note, M. Girard nous dit : ( En commencant ce petit
&crit, je n'avais qu'une intention, celle de faire valoir
quelques raisons aupres des personnes de ma connaissance, afin qu'elles m'aident dans le projet de
r6parer 1'6glise si pauvre de mon pays natal; et voila
que, peu a peu, sans 1'avoir pr6vu, j'ai fait I'historique
du grand s6minaire. ,
Heureuse variation. Malgr6 de nombreuses ( r6petitions dans le recit et d'oublis et de fautes )) que
1'auteur est le premier a signaler, quiconque entreprendra apres lui de parler du s6minaire de Kouba
devra necessairement connaitre et citer ce ricit.
2° La notice sur M. Joseph Girard par M. Dazincourt, qui resta au grand s6minaire de Kouba de 1855
a 1870.

30 Trois cahiers contenant les proces-verbaux des
Conseils. Le premier proces-verbal porte la date du
17 novembre 1857; il commence ainsi : " On a jug6 .
propos de tenir note des d&cisions du Conseil et de
les consigner dans un cahier a part; ce soin a et6
confi6 a M. Theodore, comme 6tant le plus jeune. ,
Le procks-verbal du Conseil qui se tint le 4 d6cembre
883, et qui est le dernier que nous poss6dions, ne
contient que ces deux phrases attristees: a Un des
directeurs presents conteste l'autorit6 du cahier des
Conseils au sujet des sabbatines... Pourquoi les conti-
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nuer dans ce cas? II semble qu'on ait tenu parole, et
c'est tant pis pour nous.
4° Le registre " contenant les noms des pretres de
la Mission qui dirigent le grand s6minaire de Kouba
ou appartiennent a cette maison a quelque titre que
ce soit, ainsi que ceux des freres qui y sont employes n.
5° Quelques coutumiers.
60 Vie de Mgr Dupuch, par E. Pioneau.
70 Un grand ivique : Mgr Pavy, par Mgr Ribolet.
8" Mgr Pavy, par L. C. Pavy.
9g Documents sur S. E. le cardinal Lavigerie, par
Mgr Grussenmeyer (2 volumes).
1o* Vie de Dazincourt, par un pretre de la Mission.
I I* Annuaire du clerge d'Alger (183o 1908).
120 Semaine religieuse d'Alger, depuis l'ann6e de sa
fondation en g1oo, par Mgr Oury.
.03 L'Acho de N.-D. d'Afrique (3 volumes, annees
1868, 1869, 1870).
14" Annales de la Mission (1877, p. 324-387) : lettres
de M. Chevalier, Assistant, sur le voyage du P. Bor6
en Algerie.
Vous le voyez; les 6crits consult6s sont nombreux
et pertinents; cela ne pourra que plaire a tous les
fervents du document; vous en etes, tout le monde
le sait.
Veuillez agrier, Monsieur et trbs cher Confrere,
1'assurance de mon affectueux d6vouement.
A. D.
CHAPITRE ler

Projet de siminaire. - Petit seminaire Saint-Augustin. Arrivde des Lazaiistes & Alger. Sdminaire de la rue
Philippe avant la venue de M. Girard.

Dans la Bulle d'erection du siege 6piscopal d'Alger
(9 aoft 1838), il 6tait dit que le roi tres-chr6tien pour-.
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voirait dans sa pi6t6 a l'institution et A la dotation
d'un s6minaire eccl6siastique.
Il semble bien que le gouvernement du roi ait
montr6 peu d'empressement pour aider a realiser cet
important projet. La fonda.ion d'un s6minaire sera, au
contraire, le souci principal de Mgr Dupuch. I1 est a
peine installe depuis un an a Alger qu'il achkte a cet
effet,sur les hauteurs de Mustapha, une belle propriet6
oii se trouvait l'ancien consulat de Danemark (novembre
1839). 11 baptise l'oeuvre t Petit S6minaire de SaintAugustin »; et il en confie la direction aux pretres
auxiliaires de Sainte-Croix du Mans. Mais il fallut du
temps pour que cet 6tablissement justifiat pleinement
son appellation; pendant plusieurs annees, ce fut tout
au plus, pour parler comme M. Girard, un S
Seminaire
sur papier ). On y admettait tous les enfants que l'on
pr6sentait, quels que fussent leur age et leur condition; la grande bont6 de 1'6v6que le voulait ainsi.
Quand nos confreres arriverent a Alger, ils trouverent cette maison dirigee par les Peres J6suites;
l'6tat de P'ceuvre sera alors grandement amelior6; le
petit s6minaire Saint-Augustin ne tardera pas a
devenir c61ebre, et, pendant quelques ann6es, alors
que d6ji nos confreres auront fonde petit et grand
s6minaire, c'est le petit s6minaire Saint-Augustin que
l'on entendra designer quand on parlera de s6minaire.
En meme temps qu'ils dirigeaient le petit s6minaire
Saint-Augustin, les Peres Jesuites s'6taient install6s
dans une maison en ville; ils y avaient am6nag6 un
certain nombre de cellules en vue d'un grand s6minaire. Mais la Providence destinait cette oeuvre aux
enfants de saint Vincent de Paul.
11 faut avouer que les hommes pensaient tres peu ou
pas du tout a nous. Le biographe de Mgr Dupuch,

-

17,

-

M. I'abbb Pioneau, trouve, aprbs coup, tout naturel
notre retour sur la terre d'Afrique; il ne peut s'empecher de le dire, puis il conclut : < Mgr Dupuch les
rappela done en Afrique pour leur confier le soin de
former des pretres capables de le seconder plus tard
dans un difficile ministere. Ainsi fut fond6 le grand
seminaire. ,
En fait, tout n'alla pas aussi vite et aussi facilement
que le dit M. 1'abb6 Pioneau. M. Girard intitule ainsi
un chapitre de ses Mimoires: ( Comment les Lazaristes
vinrent en Algerie, malgr6 Mgr Dupuch. »
Nous le disons franchement, apris avoir lu le r6cit
de M. Girard, nous avons trouv6 ce titre excessif.
Nous voudrions faire a notre tour succinctement ce
ricit.
Mgr Dupuch avait decide, d'accord avec le gouvernement, de remplacer les Sceurs de Saint-Joseph de
1'Apparition par les Filles de la Charite. M. Dagret,
vicaire g6n6ral, part pour Paris, afin de n6gocier cette
affaire, ayant resu pleins pouvoirs de son eveque. La
Communaut6 pose pour condition A son acceptation
que les pr&tres de la Mission s'etabliraient a Alger en
meme temps que les Filles de la Charite, pour assurer
leur direction; elle demande, en outre, qu'un traite en
bonne et due forme soit passe entre les trois autorit6s
int6ressees : le gouvernement du roi Louis-Philippe,
1'ivaque d'Alger et les sup6rieurs des deux Congregations. Cette exigence, qui nous parait si legitime,
faillit tout compromettre. L'Itat franqais redoutait
d'introduire en Algerie de nouveaux agents de proselytisme; 1'autoriti ecclesiastique - non pas Mgr
Dupuch, mais M. Dagret, - craignait, en acceptant
les services de la Congregation, d'accr6diter les jugements de 1'opinion peu favorables au clerg6 seculier.
M. Dagret aurait et' d'ailleurs le premier a recon-
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naitre que beaucoup de pretres venus en Alg6rie dans
les tout premiers commencements de cette Eglise,
meritaient leur d6testable r6putation; mais il connaissait aussi un certain nombre de pretres capables et
vertueux; lui-meme, nous dit M. Girard, 6tait du
nombre. II s'6tait reserv6 la direction des Soeurs et
des enfants de leurs ceuvres; lui enlever cette direction lui paraissait une marque de d6fiance, comme un
blime jet6 sur le clerg6 d'Alg6rie. M. Girard parle
d'une autre difficulte, celle-ci d'un ordre plus
humble:
II faudrait une maison pour les Lazaristes et aussi des traitements. n On dut aller jusqu'au roi.
Un contrat fut enfin sign6, le 27 juillet 1842, par
M. le mir6chal Soult, au nom du gouvernement du
roi, par M. Dagret, au nom de Mgr Dupuch, et par
M. Etienne, procureur general, au nom de la Congregation de la Mission et des Filles de la Charite. II
itait dit que les pr&tres de la Mission n'assureraient
pas seulement la direction des Filles de la Charit6,
mais encore devraient recevoil dans leur maison des
jeunes gens se destinant a 1'Ftat ecclksiastique. On
peut regarder cet article du contrat comme l'acte de
naissance du s6minaire d'Alger.
M. Etienne n'6tait pas homme a laisser trainer une
affaire en longueur. Le I5 aoCit suivant, il est A Alger.
II obtient du comte Guyot, directeur, une maison pour
ses confreres, dans une des impasses de la rue Philippe, et la promesse qu'on y amenagerait des cellules
pour les futurs seminaristes.
De retour & Paris, il s'occupe sans retard de faire
nommer les missionnaires destin6s & Alger. Ce furent
MXM. Viallier, Mathieu, Domingo et Bricet; les trois
premiers seulement recevaient, ajoutee a leurs fonctions, une charge dans le s6minaire; M. Viallier
celle
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de sup&rieur, MM. Mathieu et Domingo celles de
professeurs de dogme et de morale.
Le 13 novembre 1842, MM. Viallier et Mathieu
prenaient possession de la maison de la rue Philippe.
C'6tait uae bien pauvre maison,en verite; dans une
lettre qu'il 6crivait A sa SaintetL le Pape Gr6goire XVI
vers ce temps-la, Mgr Dupuch avouait avec tristesse:
a Je n'ai pour seminaire dioc6sain qu'une miserable
maison dont la chapelle est form6e par une espece de
corridor, aussi humide qu'obscur,et qui peut A grand'peine contenir dans son enceinte entiere dix eleves
avec leurs pieux directeurs. Je ne sais meme pas si
cette 6troite habitation n'offre pas, pour leur sante, a
certaines 6poques de la saison d'&t6, de v6ritables
p6rils. II n'y a, au surplus, ni cour qu'on puisse appeler ainsi, ni jardin, ni espace quelconque qui puisse
etre employe a un utile et indispensable delassement. n
Mais, chose plus douloureuse encore, cette maison,
A peine assez grande pour recevoir dix 616ves, resta
longtemps trop vaste; ce ne fut qu'a la fin du Careme
de l'ann6e suivante que M. Viallier recut un s6minariste du diocese de Pamiers; apres PAques, il lui en
viat un autre de Meaux; puis un troisieme un pen
plus tard.
On imagine ce que pouvait etre, dans cesconditions,
la vie du s6minaire. Les 6tudes se r6duisaient A quelques , legons de th6ologie,.
II y avait promenade
tous les jours; les seminaristes accompagnaient
Mgr Dupuch dans ses courses, qui etaient tres fr6quentes; ou bien ils 6taient invites a chanter I'office,
par MM. les Chanoines. n
Pas de discipline. , Ils sortaient en ville A peu pres
quand ils voulaient; apres I'office et avant de rentrer
au s6minaire, ils allaient rendre visite A qui bon leur
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semblait et ils revenaient avec beaucoup plus de nouvelles qu'il n'auraitconvenu. ) (Mimiiresde M. Girard.)
Le mar6chal Bugeaud dira un jour a Mgn Pavy, en
faisant allusion a cet 6tablissement: ( J'avais bien
entendu Mgr Dupuch parler de son grand siminaire,
mais je croyais qu'il parlait par fgure, par antonomase. »
Lajustice eut demand6 que le gouwerneur fit son mea
culpa, car il avait sa part de responsabilit6 dans 1'etat
misdrable du s6minaire. Son supirieur hid.archique, le
ministre de la Guerre, avait d6clare a Mgr Dupuch:
a Tant que je vivrai, vous n'aurez pas de grand semi:naire n ; et M. Girard raconte qu'ua jour Le directeur
de I'Interieur lui avoua qu' ,tii avait reqn I'ordre du
ministre d'empecher le d6veloppement de sa maison *.
Y eut-il parfois persecution ourerte? Rien ne le
laisse supposer; mais seulement un manque total de
bienveillance, se manifestant par le refus perse6vrant
des subsides absolument n 6 cessaires. 1c Pendant les
quatre ou cinq premieres ann6es de mon 6piscopat,
dcrira plus tard Mgr Dupuch, le gouvernement
n'alloua en tout, pour subvention annuelle a ce seminaire et a l'institution correspondante du petit siminaire, qu'une somme plus miserable que le local,
3 ooo francs. Depuis un an et demi, il a consenti, sur
nos instances presque d6sespdrees, a nous accorder le
double de cette somme. Mais qu'est-ce, en verit6, pour
la fondation d'un siminaire . Alger P ,(Lettre a Gregoire XVI.)
Ce n'est pas que le marechal Bugeaud fit irrelig:ieux. M. Girard nous dit qu'il agissait ainsi u parce
qu'il redoutait le proselytisme et pour mrnager les
susceptibilit6s des musulmans; il pensait que pour
civiliser l'Algerie on devait s'en tenir a sa devise:
ense et aratro n.

.4
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CHAPITRE II

Dpart de M. Viallier. - M. Girard a Clermont, a Paris, en
Irlande. - Son portrait moral et physique. - Sa nomination a Alger. - Son arrivee.

M. Girard a resume ainsi les mois de superiorat de
M. Viallier: (( L'installation faite par M. Viallier fut
tres laborieuse; des obstacles -; rencontraient partout; onze mois se passerent dans les constructions et
aussi dans les tribulations de tout genre. M. Viallier
ne pouvait mettre la main nulle part sans la mettre sur
des 6pines. , (Mimoires, p. io.)
Aussi, soupirait-il apres son retour en France. Ses
Superieurs n'allaient pas tarder a lui donner satisfaction.
A partir de cette annie 1843 et desormais pendant
trente-quatre ans, l'histoire du seminaire d'Alger va
se confondre avec celle de M. Girard. M. Dazincourt,
qui fut son collaborateur de 1855 i 1870, a racont6 les
oeuvres multiples et f6condes qui remplirent cette
noble vie. Nous ne parlerons ici que de l'ceuvre capitale, !a formation du clerge dans le diocese d'Alger.
Avant d'en faire Je r6cit, nous voudrions faire connaitre un peu celui qui en fut le bon ouvrier.
M. Girard avait cinquante-deux ans quand il fut
nomm6 superieur de la maison d'Alger; c'6tait le
6 aott 1843. Deput6
a la XIX* Assembl6e gen6rale,
il avait pris part, deux jours auparavant, a 1'6lection
de M. 9tienne comme Superieur general.
II 6tait n6 le i" mai 1791, au Fohet, commune d'Aydat, dans le diocese de Clermont. Atrois ans et demi,
it sert la messe. a Je le faisais, s'accusera-t-il plus
tard, sans pi6te et sans gout. Quelquefois, on venait
me chercher pendant que je d6jeunais et, en la servant, n'osant pas manger mon pain frais, je m'en
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servais comme de mortier pour boucher les trous de
la muraille. , It apprit la lecture et 1'6criture chez
M. le cure de Cournols. Adolescent, ii aide son pire
a labourer la terre et dans la garde des troupeaux; il
fut bon laboureur, mais tres mauvais berger. « Mon
Uieu, dira-t-il plus tard, que de dbgits j'ai laiss6
faire!I,
Les traits principaux de sa physionomie morale
apparaissent des ces temps-la ; avec quelques-uns des
defauts communs a la plupart des enfants, tels que:
un peu de paresse spirituelle pour les longs offices de
l'Eglise et aussi pour l'etude; l'esprit assez espiegle;
une sorte de fureur - le mot est de lui - pour le
jeu; de tres belles qualitis: une grande delicatesse de
conscience, une inclination a faire plaisir; par-dessus
tout, une profonde compassion pour les pauvres et les
afflig6s; enfin, un amour tendre pour l'6glise, maison
de Dieu.
A quel moment eut-il I'id6e d'une vocation plus
haute. Peut-etre pendant ces veilltes d'hiver au foyer
paternel; tandis que les femmes
filaient
i
leur
quenouille, elles chantaient des cantiques, parlaient
des anciens missionnaires et racontaient leurs conferences dialogu6es ,, Joseph Girard y prenait le plus
vif plaisir.
Quand i! cut atteint sa quatorzieme annee, ii dicida,
d'accord avec ses parents, de commencer ses etudes
preparatoircs au sacerdoce. Jusqu'a son annee de
rhetorque, i1 est !e premier de son cours. Par contre,
d'une intelligence essentiellement pratique etennemie
des abstractions, il brilla peu en philosophie; il en
fut tout autrement en theologie ; a science sacree
lui
plaisait au plus haut point; il 6tait lh c dans son
elment ,. Maitres et condisciples out rendu
a I'envi
timoignage de sa science et de sa vertu. Comme
il
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aimait son grand s6minaire! ccMon bonheur y a kt
si grand que je n'en ai jamaistrouv6 ailleurs de pareil. Apres avoir recu tous les ordres jusqu'au diaconat,
il fut ordonn6 pr&tre . Saint-Sulpice, le
Clermont,
a
18 mai 1818, par Mgr de Quelen, coadjuteur de 1'archeveque de Paris.
Accept6 dans la Societ6 des missionnaires de
France, fondee par M. Rauzan, il precha des missions dans les principales villes du midi de la France,
le plus souvent avec M. Croizui, le futur eveque de
Rodez, et M. Giraud, qui devint archeveque de Cambrai et cardinal.
A partir de 1824, il exerce son zele k Paris, d'abord
comme vicaire i Saint-Philippe-du-Roule, puis comme
aum6nier a l'h6pital Beaujon. Au t6moignage du
R. P. Pit6tot, de IOratoire, il se montra, dans ce
ministere a Paris, ccpr&tre d'un m6rite incontest, sous
tous les rapports n.

Le 6 novembre 1834, il entrait au s6minaire interne
de la Mission. Comment expliquer cette r6solution ?
Cette r6solution, il I'avait prise dans son cceur, pendant les fetes inoubliables c6lebrees a Paris au mois
d'avril i83o pour la translation des reliques de saint
Dieu cette grace de se
Vincent; il avait demand6e
cclaisser entrainer par les parfums de cette charit6
que respirent encore ces cendres v6n&r6es n; et Dieu
et saint Vincent l'avaient pris au mot.
c Mais vous etes dbja Age:

quarante ans ),

lui

objecte M. Boulangier. Je suis bon pour vingt ans ,,
repond M. Girard.
Une autre fois, s'adressant k M. Le Go, un v6n6rable ancien, ii lui dit: c Je voudrais savoir ce que
c'est que la simplicite. ),
M. Le Go examine quelques instants ce s6minariste,
qui a gard6 encore quelques uries des habitudes le6-
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gantes de l'aum6nier. Puis, il r6pond, en donnant cette
d6finition 6minemment concrete : ( C'est de couper Ia
queue de votre soutane. )
La lecon fut comprise et, ( des ce jour, il prit cette
tenue simple, digne, irr6prochable que nous lui avons
connue et qu'il tAchait de conserver, malgre ses infirmit6s, jusque dans son extreme vieillesse ". (M. Dazincourt.)
Son directeur de siminaire, Jean-Gabriel Perboyre,
qui devait mourir martyr quatre ans plus tard, exerca
sur son tme une tres profonde influence; il lui riv6la
les grandeurs dela pauvret6 evangelique; a son 6cole,
on apprenait a. tre doux, ferme, patient; il ne se
lassait pas de precher de parole et par toute sa vie que
la reine des devotions est la d&votion a Notre-Seigneur.
11 prononca les saints voeux le 21 novembre 1836.
Successivement place comme missionnaire i Amiens,
directeur spirituel au collfge de Montdidier, puis de
nouveau comme missionnaire a Tours, il laissa dans
ces divers postes le souvenir d'un pr&tre zklI et tres
exact observateur de la regle, en meme temps que
directeur d'imes tres averti. C'est dans notre maison
de Tours que la confiance de M. Nozo vint le trouver
pour iui confier une mission delicate. D'lrlande, un
groupe de jeunes eccl6siastiques, admirateurs des
regles et de 1'esprit que nous a laiss6s saint Vincent,
s'6taient adress6s au Superieur general d'alors; ils lui
demandaient de leur envoyer a un missionnaire qui
ffit comme un exemple vivant, qui repr6senterait le
type d'un vrai disciple de saint Vincent, capable de
lcur indiquer, par sa conduite autant que par sesenseignements, la route a suivre ». (Lettre de M. Mac
Namara, superieurdu seminaire des Irlandais a Paris.)
M. Nozo acc6da a leur demande et leur envoya
M. Girard. Le succes de sa mission fut complet. Ceux
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qui voudraient en connaitre les details peuvent en
trouver le ricit au tome 44 des Annales de la Congregation de la Mission ; il a Wte 6crit par M. Mac
Namara, qui avait benfici6 de la direction de l'excellent maitre des novices. II exalte en termes 6mus le
zele discret, &clair6, perseverant de M. Girard; sa
ressemblance parfaite avec l'id6al que, dans leur ferveur de neophytes, ils s'6taient fait du v6ritable missionnaire; sa simplicit6 charmante et pleine de naturel; sa discretion parfaite; son humilit6; son grand
renoncement et sa mortification; une grande largeur
d'esprit dans la direction.
M. Mac Namara nous assure que M. Girard possedait de rares talents pour la conversation; quand il
prechait, sa parole etait facile et coulante, ses expressions 6taient choisies; son style, d6pourvu de toute
espbce d'affectation, avait une certaine eloquence
naturelle qui allait an cceur. II excellait surtout dans
les explications didactiques qu'il donnaitd'une maniere
nette et claire, se servant d'images et de comparaisons, ayant grand soin d'entrembler le tout de reflexions
d'un ordre surnaturel, parlant avec pi6et et onction.
Puis, completant cette esquisse d'ordre moral par
quelques traits de la physionomie physique de son
cher directeur, M. Mac Namara ajoute: (A quarantehuit ans, il montrait la vigueur et 1'6nergie d'un age
moins avanc6. Ses traits 6taient reguliers, son front
l6ev6, son expression gracieuse, sa trte presque chauve.
Sa physionomie 6tait si ouverte qu'elle etait, pour
ainsi dire, un miroir transparent dans lequel se reflttait son ame tout entiere; la serenit6 de son visage
etait un indice de la paix cileste qui regnait au dedans
et que nulle contrari6t6 ne pouvait alterer. »
Tel est l'homme que M. £tienne avait d6sign6 pour
aller prendre la place de M. Viallier.
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Cette nomination, nous apprend M. Girard, le combla de joie; au lendemain de la prise d'Alger, un
jeune homme du ( faubourg du Roule D lui avait dit:
t Un de ces jours, je vais lever le pied en Aiger ;
et M. Girard de repondre aussit6t: a Quand vous serez
arrive dans cette ville, informez-vous s'ily a dans
queique eglise ou chapelle une sainte Vierge; mettezvous a genoux devant elle et dites ~ mon intention un
Ave Mari?, ain que la sainte Vierge me fasse venir en
ce pays ,, et il lui remit une piece. A 1uelque temps
de la, le jeune homme, revenant , Ilger, venait
assurer son vicaire qu'!l avait dit l'A,. Maria devant
la tres sainte Vierge. Et done ii lui semblait que cette
nomination etait la r6ponse de la Vierge.
De m&me que M. Le Go lui avait indique jadis le
court chemin pour arriver a posseder la vertu de simplicite, voici que maintenant il lui livre le secret pour
reussir dans son nouveau poste : i Rien n'est plus
facile, lui dit-il; il suffit pour cela de faire du bien i
tout le monde et de ne faire de mal a personne. n
Comptant par-dessus tout sur la protection de la
sainte Vierge, M. Girard courut la priera Notre-Damede-Fourviere, puis a Notre-Dame-de-la-Garde.
Quelques jours apres, il s'embarquait a Toulon,
- plein d'enthousiasme ,, en depit de ses cinquante
ans; et, apres trois jours, il arrivait a Alger; c'itait
le S octobre 1843, a un dimanche, f&te de la Maternit6
divine, ce qui lui causa beaucoup de joie et lui donna
beaucoup d'espirance pour 1'avenir .- (Memoires, p. 4.)
Voiil done M. Girard a pied d'oeuvre. D6sormais, il
va se consacrer tout entier, jusqu'a la mort, a la tache
immense qui s'offre a lui. II apportera en particuliera
'oeuvre principale - celle de la formation du clerg tant de cour et d'intelligence ; il obtiendra de la gr5ce
divine un tel succes, que le clerge d'Alg6rie meritera
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de son chef, un bon juge, Mgr Lavigerie, ce magnifique Aloge : ( II peut etre compar6 au clerge des
dioceses de France, sous le rapport de la regularit6
et de la discipline ecclesiastique; aucun autre ne le
surpasse sous le rapport de la paix, de 1'union fraternelle qui regnent dans son sein. ' (Compte rendu
present6 A L6on XIII.)
Mais, avant de connaitre les jours ensoleill6s de la
moisson, le bon ouvrier de Dieu aura a vivre les longues et dures journ6es des semailles, il connaitra
l'angoisse qui 6treint le coeur du laboureur aux temps
des orages, sa douleur quand il constate, au matin,
que l'homme ennemi est venu pendant la nuit semer
de I'ivraie dans son champ.
CHAPITRE III

Dicouragements autour de M. Girard. - M. Girard espbre
contre toute espirance.- Moyens surnaturels. - Premiers
succes. - Premieres dbauches de reglement.

Nous connaissons deja 1'6tat mis6rable du s6minaire de la rue Philippe; h I'arrivie du nouveau sup6rieur, il comptait exactement trois 6leves. Sans doute,
peu de temps apres, deux nouveaux venaient se
joindre a eux; a la rentr6e de 1844, iis se trouvaient
huit. On avait ecrit Aplusieurs s6minaires; la lettrecirculaire portait qu'on d6frayerait totalement les
s6minaristes candidats au siminaire d'Alger; il ne
devait rien leur coiter jusqu'au sacerdoce, ni pour le
voyage, ni pour l'entretien, ni pour la pension. Cet
appel en attira plusieurs.
Mais la qualit6 surtout laissait a desirer. (( Parmi
les candidats au sacerdoce, il y en avait que l'on pouvait garder, et d'autres, en grand nombre, qu'il fallait
remettre dans le monde. , C'est M. Girard qui fait
cette remarque. Et cette remarque, lui rappelant la
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parabole de Notre-Seigneur : t Le Royaume des Cieux
est semblable A un filet qu'on a jet6 dans la mer et
qui ramasse des poissons de toutes sortes ) (Matth.,
XII, 47), 11 conclut : Elegerunt bonos in vasa, malos
autem foras mi-erunt.
Ne nous 6tonnons done pas si beaucoup autour de
M. Girard sentaient le decouragement envahir leur
Ame. Ses confreres se plaignaient ambreiaent de n'avoir
pas assez d'occupations.
En 1844, les Peres J6suites ferment le petit s6minaire qu'ils dirigeaient, parce que Mgr Dupuch, ni
personne, ne payait plus la pension des 6elves.
M. Dagret, grand vicaire, conseille A M. Girard de
fermer les portes du grand s6minaire, ajoutant :
, Vous croyez faire un grand s6minaire a Alger;
d6trompez-vous, vous n'y reussirez pas ; jamais on ne
fera rien dans ce triste pays. ,
Et cela, il le disait A tout bout de champ et a qui
voulait I'entendre. Un jour meme, au temps oi il
gouvernera le diocese, aprss la retraite de Mgr Dupuch
A la Trappe, il fera dire au supbrieur de renvoyer
tous les 616ves et de fermer la maison, a parce qu'un
grand seminaire 6tait impossible a Alger ,. Et, ce qui
est plus grave, nous constatons le m8me d6couragement dans le coeur de Mgr Dupuch et les memes paroles de noir pessimisme sur ses levres. , II declara
un jour positivement qu'il n'etait pas possible de
songer a reussir. , (Dazincourt, Vie de M. Girard,

P. 44.)
Au milieu de tous ces cceurs dicourag6s, seuI M. Girard garde une entiere confiance en l'avenir du s6minaire; sans doute, en parlant des trois premieres
ann6es de son sup6riorat, ii a 6crit un jour : a J'6tais
irriti contre un pays oii le seul moyen de vivre
tranquille tait de ne rien faire. Aussi, je soupirais
apres
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le moment oi je quitterais un pays oii je ne pouvais
glaner impun6ment, pour retourner dans celui oi
j'avais deja moissonn6 si facilement. ) (Mimoires,
p. 14-)

Mais le chagrin qui le faisait parler ainsi lui venait
d'ailleurs que de l'ceuvre du seminaire.
Quand il parle de cette oeuvre, son langage respire
une foi et une force impressionnantes; 6coutons-le :
o C'6tait 1a lelangage ordinaire de M. Dagret. Mais
il avait beau dire, les administrateurs avaient beau
faire opposition, j'avais une conviction profonde, et
rien n'aurait pu me 1'arracher, qu'il se ferait un grand
s6minaire. II n'y avait encore aucun l66ment pour cela;
pas de local, pas d'argent, pas d'6leves, pas un protecteur; mais j'avais 1'esperance. Je croyais Aun s6minaire comme si je I'avais vu; j'y croyais comme a une
n6cessit6 pour le dessein de Dieu; parce que j'&tais
trbs persuade que Dieu voulait la religion chritienne
en Algerie; que c'etait pour cela qu'il en avait fait
faire la conquete par les Frangais. Ii n'y a pas de
pr&tres sans s6minaire; c'est au s6minaire qu'on doit
I'uniformit6 du clerg6; 6tez ce s6minaire, chacun
vivra, s'habillera, priera, officira a sa facon. A (Mimoires, p. 62.)

Quand, plus tard, a la fin de sa vie, ii pourra
contempler de ses yeux un vrai s6minaire, regulier et
fervent, ses m&mes vues surnaturelles defendront son
caeur contre l'orgueil. <cC'est une chose admirable
pour moi, qui ai assist6 & la naissance et au developpement, de voir aujourd'hui un grand s6minaire en
Algerie, fonctionnant comme un seminaire de France.
D'autres n'y peuvent voir que l'ouvrage des hommes;
moi j'y vois le doigt de Dieu. n (Mimoires, p. 14.)
11 est temps maintenant de voir M. Girard a l'oeuvre;
ce sera pour nous une admirable leqon de choses.
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Ouvriers de la onzieme heure, nous d6sirons aussi
passionnement que lui le succes de zette ceuvre des
s6minaires; apprenons de lui le secret de ce succes.
N'ayant rien a attendre de la terre, M. Girard se
tourne vers le ciel; il redpeait souvent, comme il eit
fait d'un axiome, cette proposition : a Commencez
toutes vos d6marches et toutes vos entreprises par la
pieire, elle est salutaire partout. ) (Mimoires, p. 21.,
Pr&chant d'exemple, il multipliait les neuvaines, il
appelait cela " mettre Dieu de son c6te ; et il ajoute
qu'd la suite de ces neuvaines, il trouvait les hommes
plus favorables.
Certains cherchent des protecteurs parmi ceux que
i'on appelle les c puissants du jour n. M. Girard, lui,
n'en veut pas, car a ii aime mieux n'6tre rien que
d'6tre quelque chose par un appui humain ,.(Vie, p. 45.)
11 met toute son espirance en J6sus Eucharistie;
elle ne sera pas tronmpe; parvenu a la fin de sa vie,
il le proclamera hautement : a Sainte Eucharistie,
vivante et vivifiante Personne de Jesus, combien je
vous benis, combien jevous rends graces pour le bien
que vous avez fait et que chaque jour vous faites a ce
seminaire! Non, parmi les causes de sa prosperite,
vou. n'6tes pas la moindre. »
I!ne sera heureux que lorsqu'il ccverra la demeure
de J6sus placee au centre de leurs demeures et les
dominant n. Tous ses veux seront combl6s quand
c s'61ivera dans les airs le d6me de la chapelle A
Kouba; alors, de son ceur jaillira ce cri d'amour et
de ferme confiance : , Jesus, de ce centre oh vous
reposez bienveillant et bienfaisant, vous r6pandez la
lumiere, la joie et la vertu. Deus in medio ejus, non
commovebitar. Le maitre puissant, riche et bon habite
au milieu du seminaire; ii sera ferme, rien ne pourra
l'ibranler. Comme le cceur envoie le sang dans tous
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les membres du corps humain, ainsi Jesus, le Coeur
du s6minaire, enverra une vie surnaturelle dans tous les
membres de son corps mystique. Cette chapelle benite
renferme la source des graces; la nous irons puiserles
eaux du salut qui rejaillissent dans la vie 6ternelle. n
Apres Dieu, c'est la Mere de Dieu qui est requise
par le pieux superieur de lui venir en aide dans sa
grande entreprise. a Quand je connus Alger avec ses
grands besoins, je crus que je ne ferais rien si je ne
recevais de Dieu que!que secours extraordinaire et
particulier; pour l'obtenir, je r6solus de m'adresser
A la protectrice la plus puissante et la plus misericordieuse. Outre les prieres ordinaires A cette bonne
Mere, on commenca a placer des images et des statues
de Marie dans tous les lieux, afin d'en rappeler le
souvenir; on c6l6bra ses fetes avec pr6paration et
solennite; on fit le mois de Marie; on recita le chapelet, on se revetit du scapulaire; on r6gla qu'apres le
Miserere qui se dit A la suite du diner et du souper,
on reciterait tous les jours l'Ave maris Stella. » Cette
derniere coutume, qui commenca en 1843, devait 6tre
approuv6e par M. Etienne lors de son voyage a Alger
en 1851. (Memoires, p. Ig, 2o, 3o.) Elle est encore en
vigueur de nos jours au seminaire Saint-Eugene.
Enfin, M. Girard d6cida que d6sormais 1'exercice
de la lecture spirituelle, le samedi soir, serait consacr6 a Marie.
A la suite de leur Reine, les saints du Ciel se voient
enr616s par M. Girard; une vraie legion; nommons
seulement les plus aim6s et les plus invoques: saint
Joseph, saint Vincent, sainte Philomene, l'Ange gardien du Seminaire.
Dans des litanies qu'il composa un jour, avec tous
les noms de ses celestes protecteurs, sainte Philomene
vient la derniere, apres saint Louis, roi de France.
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iMemoires, p. 44', mais nous doutons qu'elle eit pareillement cette derniere place dans le coeur de son d6vot
et confiant serviteur. Le biographe de M. Girard a
6crit: < II n'est pas possible de rappeler les vertus de
M. Girard sans consacrer un chapitre entier A parler
du culte si constant, si tendre, disons m6me si enthousiaste, qu'il avait vou6 a sainte Philomne I Nous renvoyons au livre de M. Dazincourt ceux qui desireraient connaitre en d6tail l'origine de la d6votion du
P. Girard A sainte Philomine, son zele A la propager,
les graces qu'il en obtint, tres nombreuses. Pour ne
pas sortir de notre sujet, il nous suffira de citer cette
affirmation du P. Girard : v C'est sainte Philomene qui
a fait le Grand S6minaire de Kouba. ) (Vie, p. g19.)
S'6tant ainsi menage le secours du Ciel, M. Girard
se depensa lui-m&me sans compter. II fera tout ce qui
lui est humainement possible de faire. Jusqu'en 184 6,
ce possible se reduisit a bien peu de chose. Le
s6minaire est une maison inconnue, perdue dans une
des quatre impasses sans noma de la rue Philippe; il
obtient du ministre de l'Interieur d'appeler cette
impasse

impasse Sainte-Philombne ». M. Girard est

tier de son succes; ne souriez pas, songez donc,
'; Mgr Dupuch n'avait pas meme pu obtenir qu'une rue
de B6ne portAt le nom de saint Acvustin ). (Mimoires,

P- 7-.
Ce premier succes en appela un autre: c(L'impasse
Sainte-Philomene 6tait tres obscure et tres ktroite, ce
qui causait toutes sortes d'accidents et de meprises.
Depuis dix-huit mois, les habitants du quartier demandaient un reverbere; ils n'obtenaient pas meme une
reponse. M•.Girard causa de I'affaire a sainte Philomene, puis a 1'Administration; et, au jour meme de
la fRte de l'aimable sainte, le reverbere 6tait place. n
(Ibid., p. I8.)
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Puis il passe a un autre soin, tout autrement important, celui de mettre de l'ordre dans la maison; il
6tablit deux classes de theologie, l'une le matin et
l'autre le soir; pour le reste, u il n'y avait guere de
r6gl que les repas et le lever; il 6tablit qu'on se leverait h cinq heures et qu'on se coucherait a neuf
heures ).
Le prudent sup6rieur va lentement, trop lentement,
dira-t-on peut-etre, mais rappelons-nous done les dispositions de nos grands s6minaristes d'alors ! ccParmi
eux, les uns voulaient un reglement; les autres n'en
voulaient pas. )) (Mimoires, p. 92.) 11 nous assure que
cette grande indulgence 6tait calculde; il veut avant
tout faire desirer une rigle. Et puis, il ne veut pas
d'un reglement fait trop vile, qui, peut-4tre, ne supporterait pas ensuite l'6preuve du temps. Nos missionnaires n'avaient pas, comme nous, A leur disposition
les indications si pr&cises et si precieuses d'un Directoire. c Chaque seminaire se gouvernait d'apres les
regles qu'il se donnait. n (Mimoires, p. 93.) 4 Nous
aussi, nous voulimes avoir notre reglement. n Et voici
la m6thode suivie : ( Des qu'il arrivait un abus, il 6tait
suivi d'une r6forme et pr6venu par une regle nouvelle,
qui lui faisait barriere. ) Puis, u nous faisions appel a
nos souvenirs de France. Chacun portait sa pierre
dans cet 6difice, tres imparfait d'abord, mais qui
s'ambliorait un peu chaque annee.
(AMimoires, p. 92
et 93.)
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CONGO BELGE
Lettre de SCEoR LORIS

a la TRES HONOREE MtRE
Bikoro, 13 juillet 1934.

M1A TRiS HONORIE MERE,
La grdce de Votie-Seigneur soit avec nous pour jamais!
La petite famille de Bikoro est heureuse d'offrir les
meilleurs vaeux de bonne fete et d'entiere et respectueuse soumission - leur Tres HonorBe Mere. Leurs
prieres monteront, bien ferventes, vers le ciel, suppliant le bon Dieu, par 1'intercession de Marie Immacule et de nos Saints Fondateurs, de l'aider a porter
une si lourde charge, plus penible encore par les tristes
temps que nous traversons. En ce moment, nous avons
le bonheur de faire la retraite annuelle. Nous jouissons vraiment et ccmprenons de mieux en mieux combien celle-ci est necessaire pour se maintenir dans la
ferveur et pour faire du bien aux ames qui nous sont
confiees.
Notre mission de Bikoro existe depuis cinq ans, et
je suis emerveillee de tout -e que nous avons pu r6aliser avec mes faibles ressources. A chaque instant,
je vois l'action de la divine Providence. Nous avons
plusieurs bAtiments en mat6riaux durables. Un petit
h6pital de vingt lits, avec cuisine, pour les malades, et
un petit magasin. Le catechumenat, qui comprend
trois corps de bitiment, trois grands dortoirs, salle
de couture, vestiaire, cuisine, etc. Le dispensaire a
kt6 termine au ddbut de cette ann6e. A present, les
ouvriers sont occupes A bitir les nouvelles
classes,
celles en pise tombant en ruines. Bien souvent,
ma
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Tres Honoree Mere, je me demande comment nous
sommes parvenues a un tel r6sultat; je puis dire que
les ressources arrivent au fur et a mesure des besoins.
Nous avons commenc6 l'oeuvre des catechumines
avec quatre filles; a prtsent, elles ont d6passe lacentaine. Le dimanche 24 juin, vingt-sept out eu le
bonheur de devenir les enfants du bon Dieu par le
saint bapteme; elles sont d6ja remplac6es par quarante-trois de leurs compagnes. Depuis plusieurs
semaines, des enfants de parents protestants sont
venues demander & &tre admises au catechuminat. Le recrutement des enfants est un rCel succis,
car la polygamie regne en maitresse dans notre
region. Une seule chose est regrettable, c'est que
nous ne sommes pas assez nombreuses pour pouvoir
aller en brousse, ou il y a tant de bien a faire. Je
viens encore de demander a notre respectable Visitatrice un renfort bien n6cessaire. Je mets tout mon
espoir dans notre sainte Mere, qui a et6 choisie
comme patronne de notre Maison. J'ai la confiance
que je serai exaucde. Nous avons aussi des classes tres
bien suivies par nos internes et un bon nombre d'externes. La consultation des nourrissons est 6tablie
depuis le debut, ce qui nous permet de connaitre les
dates de naissance des enfants, jusque-la inconnues.
Deux fois par semaine, une soixantaine de femmes
viennent prendre des lewons de couture et de crochet,
ce qui nous permet de grouper notre petit monde. Le
dispensaire est tres bien fr6quente. Nos pauvres noirs
commencent a avoir confiance dans les remedes de
la Sceur infirmiere.
Voil, ma Tres Honoree M&re, un petit apercu des
ceuvres de Bikoro. Tous les jours, nous remercions
le bon Dieu de nous avoir appelees a ce champ d'apostolat, d'avoir &t6 choisies parmi tant d'autres Filles
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LUKOLEL1.

Emplacement du futur dispensaire Saint-Joseph.

LUKOLELA.
Maison en construction. Dispensaire Saint-Joseph.
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LUKOLELA.

La Maison Saint-Joseph. Habitation des Sceurs.

LUKOLELA.
Camp des travailleurs des Plantations.
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de la Charite pour travailler a la conversion de ces
braves Noirs. Malgr6 le climat, les santes se maintiennent et, chacune dans son office, mes bonnes compagnes se d6vouent sans compter, elles me prient de
vous r6it6rer les vceux respectueux de bonne fete et
du souvenir tout particulier dans leurs prieres et celles
des enfants, si agreables au bon Dieu.
J'ai l'honneur d'8tre, ma Tres Honoree Mere, votre
tris humble et tres obeissante fille,
Soeur LORIO,
I. f. d. 1. c. s. d. p. m.

MADAGASCAR
MONSEIGNEUR

JACQUES

CROUZET

(suite)

Fort-Dauphin doit A son isolement dans sa peninsule son existence tranquille.
Quand, en 1642, Jacques Pronis, commis de la
Compagnie des Indes Orientales, a peine 6tabli sur
ces plages basses de Sainte-Luce, transporta son habitation h Saint-Pierre, sur l'arete en forme de poupe
de vaisseau de la presqu'ile de Taolanara, c'etait
d'abord pour avoir de 1'air, c'6tait aussi pour se
mettre en garde contre un coup de main de la part
de ses voisins trop importuns, les Tanosy.
Fort-Dauphin pouvait &tre affam6 sur cet 6peron
sterile; pour l'abattre, il fallait ou le canon ou la
trabison, plus redoutable que les boulets. I1 ne fut
jamais enlev6 par les indigenes, pas m&me en 1674,
apres le massacre de tous les Franqais r6pandus dans
les campagnes de l'Anosy.
Mais cette situation solitaire ne saurait intensifier
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les relations et augmenter la vie. Les montagnes, qui
s'arretent brusquement avec le Saint-Louis a trois
kilometres a peine, semblent couper la route a toute
communication avec I'arriere-pays. Les dunes de sable
blanc accumul par le vent du nord-est entre la
presqu'ile et la montagne, les marecages au nord et
au sud, paraissent vouloir s'opposer a tout commerce
avec les terres. Fort-Dauphin n'est pas une contr6e oi
1'on passe volontiers, que 1'on traverse naturellement;
il faut avoir la volont6 d'aller a sa recherche. Cette
retraite distante a done fait sa securit6 et sa pauvreti.
Entour6 sur trois. c6tis par 1'oc6an, bastionn6 par les
montagnes, ceintur6 par les douves des marais, FortDauphin, s'il veut vivre, doit tendre la main a ses
voisins plantureux qui lui apporteront le produit de
leurs terres et auxquels il offrira les denrees 6trangeres importees par le dernier bateau.
Un itablissement missionnaire ne saurait done
s'elargir qu'en courant prendre du champ dans les
terres de l'Anosy et de 1'Ambolo, ses voisins imm6diats.
En parcourant ces pays, au dix-septieme siecle,
Nacquart et Bourdaise, qui ne firent, hilas! que
passer, auraient voulu s'6tablir dans la vallie de
Fanjahira, passer les monts et s'installer dans l'autre
grande vallee, celle de 1'Ambolo, oiu Champmargou,
pour maitriser le pays, avait 6lev6 un poste fortifi6.
Ils taient morts, I'un et 1'autre, au retour de leur
excursion apostolique.
Nicolas Itienne n'avait-il pas couru A la recherche
de la brebis vagabonde et au martyre, en allant, a
travers monts, jusqu'aux sources du Mondrarz et au
lointain pays du Manambolo?
Monie, remontant vers Mananjary, n'avait-il pas
fonde cbez les .Antaimoro la mission des Matitana
pour s'y ensevelir? Et Privost, et Dufour, si ardents,
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n'avaient-ils pas repris le bateau pour conquerir l'ile
Sainte-Marie, y planter la croix sur les collines et y
creuser leur tombe ?
Au dix-septieme siecle, quel voyageur avait travers6
les plateaux du Betsileo et de l'Imerina ?Qui soupioonait 1'existence de ces nebuleux Amboniandro qui,
deux siicles plus tard, deviendraient les dominateurs
du pays malgache?
Un matin du mois de mai, l'avant-veille de I'Ascension, les manches retroussbes, le visage ruisselant,
l'eveque et ses deux jeunes missionnaires d6clouaient
des caisses, en fouillaient les profondeurs pour en
retirer vases et ornements de premiere classe, quand
un Antatsimo, la lance dans une main, dans l'autre un
papier, se prisenta : R6ponse ,, dit-il en tendant la
lettre. Un traitant 6tait gravement malade a Manambaro. La resolution est aussit6t prise : Castan pr6parera le filanzane, et Pietros regardera partir 1'6veque,
qui fetera I'Ascension la-bas. Vingt-cinq kilometres
separent Manambaro de Fort-Dauphin. Ce premier
pas en avant, qui ne ressemble en rien a un voyage
d'exploration, intiresse les yeux de l'ancien vicaire
apostolique d'Abyssinie. Pays et gens contrastent
avec ceux d'Ethiopie. Les larges itangs, les rivibres
et marecages nombreux, le sable du sentier qui
s'6croule sous les pieds, les vols d'aigrettes et de
sarcelles qui flottent sur les eaux, les corbeaux tournoyant et croassant haut dans le ciel, les troupeaux
de zibus, les bois, la v6egtation, les citronniers sauvages, les cultures de manioc et de patates sucrees,
les orangers, les bananiers accrochent son regard. Sur
la piste en zigzag, les passants, veritables sansculotte, armes de leur inseparable sagaie on de
hachettes court emmanch6es, de fusils a pierre, dont
la crosse est orn6e de t&es de clous de cuivre, lui
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cr:-nt : ( Bonzour! Salama! )), et, dix mitres plus loin,
rient a pleine gorge de ce (c vazaha , nouveau, dont la
grosse barbe est surmont6e d'une paire de lunettes.
Au treizieme kilometre, a mi-chemin de Manambaro,
un premier village, Soanerana, dont les retranchements sont formis par un fosse et des cactus de 5 i
6 metres d'epaisseur. A peine le voyageur a-t-il
.franchi, plie en deux, I'etroite porte qui donne acces
dans ce camp retranchi, qu'il est accueilli par toute
l'ancienne garnison hova, sur deux rangs et en armes.
L'habillement de cette troupe est l'inverse de l'uniforme : pantalons blancs, rouges, jaunes, longs,
courts, larges, etroits; chapeaux de paille, casquettes
de moine, coiffures d'infanterie, bonnet de coton
couleur isabelle. Et les armes : lances, fusils, sabres,
couteaux. La sentinelle porte les armes avec un fourreau de baionnette. En queue, le gouverneur, en grand
gala : vaste chapeau, immense redingote, gilet blanc.
a II s'avance, me salue, et tous les deux nous restons
bouche close; j'avais n6glig6 de me faire accompagner par un interprete. Je parle frangais, arabe et
abyssin, j'ajoute les quatre mots malgaches que je
connais; nous finissons par nous entendre, et me voila
reparti au galop de mes porteurs. Encore quelques
mauvais pas, une heure et demie de marche, et nous
arriverons. Au bord d'un ruisseau, mes hommes me
deposent tranquillement a terre. ls me regardent, se
consultent, me montrent le fusil et tirent deux ou
trois coups, afin d'6pouvanter par ces detonations des
caimans pen scrupuleux sur le choix de leur repas.
Nous entrons dans la rivibre; nous nous enfoncons;
I'eau monte aux genoux, aux reins, A la poitrine, au
cou; les bras des porteurs se levent et je navigue
sur huit mains qui emergent du gouffre.
u Enfin, les premieres cases de Manambaro montrent
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leur toit de feuillages; nous voici dans le village; ou
aller? Je ne connais personne; il est une heure, et
mon caf6 du matin est evapori depuis longtemps.
Tout a coup, une voix : ( Bonne arrivee, Pere! Arr6tezvous et descendez. , Je me suis rendu aupris du
malade qui m'attendait. J'ai baptis6 quatre enfants,
j'ai promis une residence pour plus tard, des visites
fr6quentes pour le present. Le lendemain, jour de
l'Ascension, une quarantaine de personnes assistaient
a la messe et a l'instruction. Je deplore de n'avoir pas
a ma disposition au moins un maitre d'ecole pour
occuper ce poste. L'&cole luth6rienne s'empare des
enfants et progresse, tandis qu'il nous faut rester
spectateurs attristes. Cela ne peut durer. A mon
retour, Soanerana a te6 plus calme. Le gouverneur
s'est content6 de venir me saluer et de m'offrir quelques
poules et du riz pour mes porteurs.
( Nous poss6dons 1I trois cases en paille, r6sidence
du maitre d'ecole et petite 6glise. ,
Mgr Crouzet terminait cette lettre du 25 mai 1896,
un mois et demi apres son arrivee, par ces simples
mots : (cNous devrons done organiser un service pour
ces deux villages, Manambaro et Soanerana. Ma prochaine exp6dition sera pour Fanzahera, oit nos confreres du xvi." siecle ont laiss6 des souvenirs et dont
le (( roi :,, Rabefanatrika, m'a demande instituteur et
6cole; vingt 61eves y sont deja r6unis. Messis multa, et
il aurait pu ajouter en toute verit6 : operarii autem
pauci. De tous cbt6s, les moissons... trois moissonneurs. n
Le maitre d'6cole qu'il r6clamait, Manambaro le
posseda bient6t en la personne de Jean-Baptiste et de
josephine sa femme, bonne et plus instruite que lui.
Jacques Crouzet, ancien professeur, ne se faisait
pas illusion sur la fidelite et I'application acharn6e de
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ces maitres d'ecole de rencontre, qu'ils s'appelassent
Jean-Baptiste ou Francois. ( De ces collaborateurs
occasionnels, nous n'avons rien obtenu, 6crivait-il.
Lorsqu'ils se rendaient a Fort-Dauphin r6gulierement

pour toucher leurs mois on demander une augmentation, ils placaient sous nos yeux des listes sans fin,
portant les noms de leurs el6ves.
c Toutes les fois que, sans les privenir, nous paraissions chez eux, nous les trouvions humant le soleil.
Ce jour-la, par hasard, les eleves avaient obtenu un
cong6 de faveur on de necessit6! Ils surveillaient le
troupeau paternel, pilaient le riz familial on lavaient
leur unique chemise. Si, au contraire, quelque bon
ami avait annonc6 notre visite, oh! alors, nous 6tions
requs an chant de a Je suis chretien, voila ma gloire! ,)
on bien : ( Saluons ici le drapeau, le drapeau de la
France!, Et il ajoutait : , En lui-meme et par les
services qu'il est appel6 A rendre, le catechiste est
important et precieux. D'abord, il doit etre marie,
lui et sa femme devant offrir de skrieuses garanties
d'honnetet6 et de moralite; ils seront plut6t Ages; lear
instruction sera s6rieuse; et on s'assurera qu'ils sont
quelque pen convaincus et dou6s au moins d'un
soupcon de zele et de d6vouement. Une fois install6s,
ils doivent etre visites souvent et jamais A date fixe,
par un missionnaire qui 44 s'assurera en personne du
nombre des enfants qui assistent aux reunions quotidiennes, des dispositions des adultes, de leurs progres,
des esp6rances ou des r6sistances; et eux-mnmes
iront de temps A autre rendre compte de leurs travaux au siege de la Mission. Mais on comprendra
qu'on ne peut former ces mbnages qu'avec patience
et qu'on ne cree pas de toutes pieces ces exceptions
privilegi6es. Autant un bon catCchiste est un aide
pr6cieux, autant un cat6chiste qui laisse a. d6sirer
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jette du discredit sur ceux qui l'emploient ou sur la
doctrine qu'il a pour devoir d'enseigner et de
r6pandre. " Par ce court expos6 si net, on peut imaginer avec quelle precision il aurait r6dig4 ses ( directives ) s'il avait voulu en dicter a ses, missionnaires.
It se refusa toujours a cet exercice de l'autorit6, de
crainte de paraitre sup6rieur aux siens en faisant 6talage de son expirience et en imposant ses vues personnelles a des confreres qu'il estimait ses 6gaux
parce qu'ils etaient ses freres.
Pour repondre aux Manambarais et leur montrer
1'attention qu'il portait a leur demande, il leur dipecha
M. Castan tous les quinze jours; puis I'y 6tablit provisoirement. Installation temporaire, car, dans un
vicariat aussi 6tendu, et dont les principales r6gions
6taient encore inconnues, ii eit &et inconsidiri de
placer les missionnaires a 25 kilometres de distance et
dans des agglomerations si r6duites. Manambaro itait
alors prospere. Toutes les maisons de commerce de
Fort-Dauphin y avaient install un comptoir pour s'y
disputer les produits qui se dirigeaient vers FortDauphin par cet unique sentier. Le jeune Ranefialy,
roi du pays, y avait sa r6sidence. Pacifique, soignant
ses intCr&ts, ne dedaignant jamais de discuter les plus
petites questions utilitaires, mettant ses services a la
disposition de quiconque lui fournissait l'occasion de
gagner quelques piastres, il avait, a l'instar des commercants, fait bon accueil au missionnaire. Ses deux
filles et leur servante avaient pris de bonne heure la
route de I'6cole de Marie Payet. Ses principaux sujets
voulurent aussi que leurs enfants fussent, a FortDauphin, requs, h6berges et instruits comme des
princes. Et c'est ainsi qu'un jour, Castan ayant mobilis6 les pirogues de Manambaro, rentra h FortDauphin escort6 par vingt-sept enfants.
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Par cette station a Manambaro, Joseph Castan
prenait large contact avec les Malgaches, se familiarisait, s'harmonisait a leurs manieres et coutumes et
s'appropriait leur langage, dans lequel il passait
bient6t maitre. En s'asseyant dans sa paillote de
Manambaro, Castan s'installait definitivement dans la
vie malgache.
Charles Lasne, qui le remplacait A Fort-Dauphin,
avait 6t& pris de bonne heure par la fibvre qui, a
chaque secousse, lui laissait de grands maux de tete,
qu'il essayait de dissiper en vivant tres pres des
6elves, avec lesquels il s'initiait a la langue.
Quand les fetes pascales de l'ann6e 1897 approcherent, il pouvait diji adresser la parole a un auditoire familier. C'etait assez pour traiter avec l'indigene, fft-il tanosy on mabafaly.
Sur la cote ouest, A l'entr6e du canal de Mozam-.
bique, la baie de Saint-Augustin fait pendant Ala baie
Dauphine. Jadis, du seizieme au dix-huitieme sicle,
les vaisseaux portugais, hollandais et anglais faisaient
volontiers escale dans cette rade, plus accueillante que
Fort-Dauphin, car le vent s'y adoucit, la vague
s'apaise et 1'eau douce y coule a flots par l'Onilahy.
Les V&zo qui habi ent le rivage s'accommodaient plus
ais6ment des voyageurs que les Tanosy. Toutefois, les
aborigenes des terres voisines, Mahafaly et Masikoro,
n'avaient rien perdu, au dix-neuvieme siecle, du temp6rament pillard de leurs anc&tres, et ils ranqonnaient a
toute occasion les traitants qui osaient s'etablir
Tulear sur leurs frontieres. A plusieurs reprises, les
negociants avaient du d6m6nager leurs pacotilles et
s'installer sur l'ilot de Nosy-v6, entre les embouchures
de l'Onilahy et du Fiherenana, au sud ouest de
Tulear.
Les V6zo, cette petite peuplade maritime qui semble
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avoir pris naissance dans la ti6deur et la quietude de
ces plages etincelantes, ravitaillaient Nosy-ve. Leurs
pirogues, que le balancier rend plus stables qu'un
radeau, aussi freles et lkgeres que des bouchons de
liUge, lestes et vives comme des mouettes des que la
brise enfle la voile, portaient l'eau douce et le bois sur
l'ilot aride et 6tablissaient les relations avec la c6te.
Toutefois, . la fin de chaque iclipse de ses commerjants, I'antique Tul6ar gagnait un peu plus d'eclat
et de vie avec la reprise des transactions. En l'annte
1897, la paix s'6tablissant dans le pays grice a l'arriv6e des Franqais, Tulear allait remplacer d6finitivement Nosy-v6 et asseoir sur les sables blancs de ses
dunes, en bordure du limoneux delta du Fiherenana, ce Nil en raccourci, - son march6, qui, par I'ampleur
du n6goce, lui donnerait bient6t l'opulence d'une
Alexandrie malgache.
Les godlettesqui cabotaient entre le canal de Mozambique et la c6te orientale atteignaient parfois 1'ile
de la R6union. Apres avoir double le cap SainteMarie, fertile en naufrages, elles relachaient a FortDauphin, odelles trouvaient eau et vivres. Les 6quipages cr6oles racontaient a la Mission l'abandon
spirituel de leurs camarades et de leurs patrons de
Nosy-ve et de Tul6ar. PIques approchait. Laisseraiton encore, cette ann6e-la, ces chretiens sans consolations religieuses? Non! r6pondait Mgr Crouzet. Une
occasion s'offrait : le principal commercant de la place,
Auguste Marchal, devait embarquer sur une goblette
de 12 tonnes, il piloterait le missionnaire dernier
venu, Charles Lasne, dont la sante ind6cise profiterait
de ce changement de regime.
Aux premiers souffles de ' nordet ), la petite
goelette quitta Fort-Dauphin, les voiles si arrondies
que, en moins de cinq jours, elle atteignait Nosy-ve.
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Quelques jours apris, Charles Lasne debarquait .
Tul6ar, y exercait son ministere, louait quelques
cases malgaches qui pourraient servir i un etablissement provisoire, et rentrait i Fort-Dauphin. Quinze
jours avaient suffi pour etablir cette veritable randonne ; la goilette avait battu le record de cl&rit6.
Jacques Crouzet n'6tait pas moins prompt en affaires.
Le 9 mai 1897, il accueille et jnstalle -

on 1'a vu -

les Filles de la Charit ; le 23 juin, il reqoit le gouverneur general de Madagascar, le gineral Gallieni;
le 7 aoit, il est pres de partir vers Tular, puisqu'un
pied-a-terre est rep&r&. Joseph Castan et le frere
Cazeau seront les fondateurs de cette Mission. Le
premier n'est point novice, et le frere Jean Cazeau non
plus, car il a atteint ]a soixantieme annee.
N6 dans le Lot, le 7 octobre 1838, Jean Cazeau
remplaca son frire au lutrin de son eglise de Maxou
et au metier de tisserand. Soldat a vingt et un ans, il
6tudie la thborie avec application, car il a di quitter
1'6cole du village a douze ans, il est nomm6 sergent,
revienta la maison et au lutrin, se marie, mais, six
mois apres, il est veuf. II r6flechit, consulte, et entre
a la Mission. Place i la cuisine, puis au r6fectoire, il
manie vigoureusement les assiettes. Un matin,
M. Antoine Fiat, qui est charge de la direction des
freres, lui demande sans pr6ambule si I'Abyssinie ne
1'effrayerait pas! Un sergent du second Empire etre
surpris! c Et si 1'on vous disait de partir dans huit
jours? - Tout aussi bien, Monsieur i Et il accompagna
M. Salvayre qui, en l'annie 1868, allait faire la visite
de la Mission d'Abyssinie. 11 fit les voeux i Massaoua
et continua i travailler de ses mains le jardin de
Dehori et a lire avec assiduit6 lI'vangile, la vie des
saints, I'histoire de l'Eglise, et surtout a chanter i
pleine voix aux offices du dimanche.
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La beche entre les mains, le soleil sur la nuque
dans le jardin qu'il d6friche, d'abord a Fort-Dauphin,
puis a Belemboky, il fredonne les psaumes qu'il entonnait jadis a. Maxou. C'est un rafraichissement a ses
sueurs que de chanter : In exitu... de populo barbaro
sur ces terres brilantes du Sud malgache. « Tremble,
terre, devant la face du Seigneur, qui change le roc en
source d'eaux. , Courbe sur la pioche, saint Vincent,
en Barbarie, chantait aussi, lui a-t-on dit... Lorsque
la chapelle sera vide de fidles, le frtre Jean Cazeau
continuera a chanter, lui tout seul, devant la face du
Seigneur des tabernacles, les vbpres du dimanche,
jusqu'A la mort, qui 6teindra sa voix a 1'Age de quatrevingts ans, le 31 d6cembre 1918.
" Frtre Cazeau, qa vous irait d'accompagner M. Castan a Tulear et d'y demeurer ? - Monseigneur, je ne
me suis pas offert; vous connaissant, j'etais stir de votre
proposition. Les choses 6tant ainsi, je suis pr&t. »
( Le II aofit, 6crivait Mgr Crouzet, les bagages
sont embarques : une pirogue a balancier nous amine
au bateau le Reng, vieille go6lette de 25 tonnes, dont
les membrures ne tenaient que par la force de 1'habitude. Tout craquait. La cale 6tait pleine; le pont,
grand comme une table de cuisine, 6tait encombr6.
La chambre du capitaine ressemblait ~ une cabine de
bains, la cuisine se resumait en une plaque de t6le
clou6e au mat et une marmite pos6e a meme. De bastingages, point. Seulement, une couche de peinture
toute fraiche flattait le regard, et la presence d'un
capitaine habile affermissait les courages. A dix
heures, on d6veloppe les voiles, et puis bordies sur
bordies jusqu'a une heure de I'apres-midi, pour sortir
de la baie.
c Le vent du nord-est soufflait avec une telle violence
qu'il empoigna notre coquille de noix et la poussa A
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une vitesse exageree; on avait beau diminuer la voile,
nous bondissions de vague en vague avec fr6nbsie.
Avec de tels soubresauts, allumer le feu, faire la
cuisine? Mieux valait gagner la couchette. Vers les
huit heures du soir, il me sembla entendre le bon fr!re
Cazeau : c Eh bien! frere, oit en sommes-nous; est-ce
le mal de mer? - Non, Monsieur, pas de mal de mer.
Euh! euh! un peu trop de salivation ! Euh! euh! si on
nous servait a souper! , Ce fut une r6velation. Depuis
notre caf6 du matin, nous n'avions rien pris. Je m'emparai d'un pain, le rompis en trois, et on fit ce qu'on
put. Le lendemain matin, le cap Sainte-Marie 6tait
double, le canal plus tranquille; on nous regala d'un
plat de haricots et d'une tranche de lard. , Dans la
nuit du 14 aoft, Palmont, le capitaine, r6veille son
monde : le voilier coulait tout doucement. La pompe,
dont le tuyau d'aspiration 6tait form6 d'un gros bambou, ne fonctionnait pas plus qu'un poteau. Les trois
passagers, les cir.q hommes d'equipage faisaient la
chaine d'6puisement avec vases, seaux et cuvettes.
Dans la cale, r-mplie d'eau, le mousse geignait de
peur. Palmont, qui kclairait la besogne, impatient6

par ses g6missements, lui mit la bougie si vivement
sous le nez qu'il l'eteignit. Au lever du jour, on
boucha les trous avec des serviettes, des mouchoirs,
des draps de lit. Au moment de reprendre la route, la
quille du Rene grinca sur un ecueil. 4 Ce n'est rien,
disait Palmont, on passe. ), On arriva, en effet, a
Nosy-vA ce jour-la 15 aoft, sans autre incident, ce
qui permettait a Castan de conclure paisiblement :
« Eh! voila, Monsieur, sur les grands bateaux on
prend mille pr6cautions et on brile ou on coule, et
avec ce vieux Rene, nous n'avons pas meme sombri! )n

Le petit ilot de Nosy-ve s'eleve a peine de quelques
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mitres au-dessus des flots. Des cases en paille et en
Joseaux doublent le modeste relief. Le sol n'est que
du sable dont la bl.ncheur fatigante est accentuee
par le scintillement nacr6 des debris de coquillages.
A deux heures de l'apris-midi, la pirogue a balancier
abordait le rivage. ( Oif aller? A cette heure de la
journ6e, sous les rayons du soleil vif et cuisant, les
cases 6taient fermees. " Le resident francais, M. Esteve,
prevenu par un commercant, fait aux voyageurs les
honneurs de sa maison. Le lendemain, lundi 16 aouit,
la messe dite, on regagne le Rent.
c A quatre heures, les dunes de sable qui servent
d'assise a Tul6ar nous envoient leur blancheur d'acier
poli. Nous sommes en face du mat sur lequel flotte le
pavilion frangais, 1'ancre tombe. Dieu soit b6ni! nous
sommes arrives sans fatigues extraordinaires. n
Les missionnaires debarquaient au moment oil, sons
la conduite du resident Esteve et des deux officiers,

Genin et Bonnet, une petite expedition s'organisait
pour r6duire enfin les pillards et brigands de la
region mahafaly, qui, dans une pr6c6dente escarmouche, avaient bless6 M. Esteve et tue un garde
principal de milice.
Les deux officiers offrent leur table aux mission-

naires et font porter h la residence provisoire lits de
camp et couvertures.
( Dks le lendemain, 17 aoft, le frere Cazeau s'affirme charpentier, menuisier, boulanger et quelquc
peu cuisinier, tout en se pr6parant a ses fonctions
plus s6rieuses de maitre d'ecole.
« Joseph Castan a d6ja forme sa maison. 11 est a la
tate d'un cuisinier, qui r6pond au nom marmiteux de
Joseph Zebouille, et de deux gamins tris deluris. Je
ne sais oix ni comment il a reussi a attirer une douzaine d'enfants, mais je l'entends chanter a pleine
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voix: a Esprit Saint, Dieude lumire n, que ses le6ves
ripetent avec bonne volont6.
« Je laisse le frere Cazeau ouvrir nos caisses et je
visite Tulear. Des dunes! des dunes! du sable blanc
qui britle les yeux et alourdit la marche; une agglomeration de cases, des espaces vides retenus par les

n6gociants de Nosy-v6 qui transportent leurs 6tablissements. Beaucoup de monde, une grande activit6,
mais tout cela avec un air de camp volant.
a La chapelle et l'ecole sont dispos6es dans l'ancien magasin de paille acquis par Charles Lasne. Les
colons assistent i la messe; un trts petit nombre d'indigenes se hasardent a regarder par la fenktre et
filent aussit6t, malgri le chant des cantiques qu'ex6cute seul un ancien 61eve des Reverends Peres
Jesuites, interprite de la residence.
"( Les gamins vont et viennent, entrent chez nous,
titent le terrain, gofitent a la cuisine, chantent
, Esprit Saint, Dieu de lumiere , et disparaissent
pour revenir. Leur opinion n'est pas encore faite.
Cependant, ils ont moins d'apprehension.
(c Je suis content. On me trouvera peut-etre optimiste. Je le suis, en effet, a mes heures.
Un coup d'oeil encore sur TulIar.
" Au premier aspect, cette agglom6ration de cases
sur une butte de sable parait bizarre; ces tons crus,
blancs et noirs, coupes par le vert sombre des plantes
grasses, n'ont rien d'imposant. Peu a peu, cependant,
I'ceil s'habitue, il s'habitue meme plus que les jambes,
qui peinent sur ce sol mouvant. Une grande vie, beaucoup d'activit6. II me semble deviner uncentre d'oeuvre
assez s6rieux. Le temps me donnera-t-il raison? La
premiere impression est bonne. Cela ne suffit pas,
sans doute, mais c'est &norme de commencer avec la
conviction que, Dieu aidant, on obtiendra peut-etre
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un r6sultat. Laissant a la divine Providence de sonner
l'heure, nous, nous tkcherons d'etre les manceuvres
du bon Dieu. ,
I.e receveur des douanes de Nosy-v6 6tait gravement malade. M. Castan se rendit aussit6t pros de
lui. Hilas le petit voilier mit vingt-trois heures pour
parcourir moins de vingt milles. M. Castan n'arriva
sur l'ilot que pour donner la s6pulture a ce brave
homme.
Au retour de la courte r6pression des brigands
mahafaly, le resident Estive eut le loisir et 1'obligeauce d'accorder, sur les dernieres dunes, un terrain
pour 6tablir la Mission.
Le 3 septembre, Mgr Crouzet prenait cong6 de
M. Castan et du frere Cazeau, auxquels il promettait
) d'adjoindre bient6t un missionavec ( sinc6ritA
naire. II laissait donc a Tul6ar c une mission, provisoirement logee, beaucoup d'esp6rances, mais tout A
crier par les missionnaires ,. a Inutile d'ajouter, 6crivait-il, que nous avons trouv6, d6ej ancienne, admirablement installie, une Mission protestante norv4gienne, laquelle agit et compte sur ses vingt-cinq
ann6es d'experience pour tenir en 6chec la nouvelle
venue. Je ne m'en pr6occupe pas outre mesure; n'importe, il y a li une consideration qui n'est pas n6gligeable. ,
Joseph Castan, qui 6tait doue d'un esprit aussi tolerant, mais plus pratique encore, sans heurts, sans
ralentissements, a une cadence toujours plus agissante, etablirait solidement ia Mission.
Le Rend 6tait si d61abre que les experts du port ne
permirent k Palmont de regagner Fort-Dauphin qu'i
ses risques et p6rils, et qu'ils lui interdirent d'accepter des voyageurs. Du reste, arrive a Fort-Dauphin,
le Rene fut tir6 sur le sable et d6membr6.
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Le retour semblait compromis, lorsqu'un aviso de
guerre, le Fabert, entra dans le port. Le capitaine de
vaisseau Forestier, qui le commandait, avait eu l'occasion de saluer, i Fort-Dauphin, le vicaire apostolique.
11 l'invita a celbrer la messe du dimanche sur le pont
de son navire et a reprendre la mer, le 3 septembre,
jusqu'a Fort-Dauphin.
Au cap Sainte-Marie, la mer fut si houleuse que le
bateau mit quatre jours pour atteindre la bale dauphine. Le commandant n'osa pas aventurer son vaisseau dans le port, oi le vent faisait rage. II embarqua
Monseigneur dans une baleiniere et recommanda A
l1officier qui la dirigeait de rester a terre si le flot ne
se calmait pas. Le vent tomba quelques heures apres.
De ce court voyage a Tulear, Mgr Crouzet revenait
I'ame satisfaite. Une 6glise, des 6coles, des maisons
d'habitation a bUtir; difficult6 de trouver des mat6riaux, travail plus considerable et plus p6nible qu'a
Fort-Dauphin. c Nous allons nous accrocher plus fortement a la divine Providence. Elle nous a aides
jusqu'ici, pourquoi d6sespirer? Nous sommes dans
un engrenage dont nous ne pouvons ni ne voulons
nous degager. Taxez-moi d'imprudence, j'accepte le
reproche, j'accepterai plus vivement encore tous les
secours. )
Revoyant en pensee les enfants group6s autour de
M. Castan pour implorer avec lui l'Esprit Saint, Dieu
de lumiere: a Que feriez-vous i notre place? Les
gamins s'apprivoisent de plus en plus; aux gamins
s'adjoignent des gamines; faut-il, quand on est venu
pour eux, laisser ce petit monde la rue ? ,
Songeant A ce pauvre douanier mort & Nosy-v :
t Combien de ces pauvres chr6tiens qui n'auraient
Scertainement pas refus6, qui eussent meme 6t6 beureux de recevoir les derniers secours de la religion
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d'entendre la parole du Consolateur supreme et qui
sont ainsi partis pour le grand voyage dont on ne
revient pas? Esp6rons que tous les centres populeux
auront bient6t un pretre. n
Se rappelant que ce brillant officier de marine, le
Pyren6en Forestier, - futur amiral, - lui avait dit
alors que, par le travers du cap Sainte-Marie, il le
trouvait dans sa cabine, le chapelet a la main: u Me
permettez-vous, Monseigneur, de le reciter avec vous? ,
et que, pendant ces trois jours, tous deux avaient
r6cit6 ensemble le chapelet, Jacques Crouzet, si divot
envers la Vierge Marie, pouvait ecrire confiant : « Je
persiste plus que jamais dans mon optimisme. ,
Etienne CANITROT.

AMERIQUE
GUATEMALA
Lettre de Mgr DUROU, arckevique de Guatemala,
a M. MISERMONT, pritre de la Mission.
Guatemala, le 17 aoft 1934.
BIEN CHER M.

MISERMONT,

Je suis bien en retard avec vous, et cependant Dieu
sait la reconnaissance que je vous ai pour tant d'attentions que vous avez prodigu6es a mon endroit.
Je suis done arriv6 le 24 juillet au port de San Jose
de Guatemala, vers les cinq heures du soir. Quatre
pretres du diocese et quatre de nos confreres sont
mont6s sur le vapeur et M. le commandant, fort aimablement, nous a offert un banquet, oii rien ne manquait, pas meme le champagne. Nous avons quittI le
bateau sur les dix heures du soir; car on y avait offert
logement a tous ces visiteurs.
A terre, sur le quai, beaucoup de gens m'attendaient et un grand nombre portaient des cierges.
Parvenu A la capitale, ii y avait 6galement foule
pour m'attendre. La fanfare etait de la partie; il y
eut discours, fleurs, sonneries de cloches et sifflets
des usines. Te Deum, discours encore, banquet, coucerts. Le palais 6tait orn6 de leurs apportees en
surabondance et par charretees. Pour mon compte,
je fus assez fatigu6; mais tout s'est remis en ordre
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avec le repos. Et depuis mon retour, visites a recevoir, t6legrammes, lettres et cartes affluent.
Et voili la Saint-Louis qui approche; qui me donnera un petit trou pour aller m'y cacher?
Les occupations sont toujours nombreuses et les
pr6occupations ne font pas defaut.
A la Libertad (Salvador), j'ai recu la visite du
Nonce, Mgr Levame; ii m'a promis de venir a Guatemala; il fut tres aimable et 6tait mont6 a bord en
compagnie de M. Auerbach.
En attendant, pour ne rien changer, il fait ici tres
chaud et nous sommes sans pluie.
Cependant, malgr6 tous ces ennuis, quel bon souvenir je garde de la Maison-Mire, de vous surtout,
dont je reste tout v6tre en Notre-Seigneur,
Louis DUROU,
c. m.

PEROU
Lima, le 15 juillet 1934.

MA TRES HONORtE MERE
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Le r6cit que je voulais faire a notre Veneree Mere
Lebrun, des f&tes de la canonisation de sainte Louise
de Marillac, en la paroisse de Sainte-Anne de Lima,
- vous je I'adresse, ma Tres Honor6e Mire, sachant
bien qu'il sera recu avec la meme bienveillance, la

meme bont6. Votre circulaire, bien impauiemment
attendue, est arrivee, nous apportant l'assurance que
I'ombre de la trbs sainte Vierge qui nous a et6 donn6e
en ce lundi de la Pentec6te est aussi lumineuse que
celles qui ont pass6 et que le coeur de notre Mire du
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Ciel est toujours le coeur de Notre Tres Honoree Mere.
Oh! ce dimanche de Laelare! La joie n'6tait pas
seulement en la basilique Saint-Pierre de Rome, ou
bien dans la chere chapelle de la rue du Bac; elle
d6bordait aussi en 1'6glise Sainte-Anne de Lima.
Les Dames de la Charit6 de la paroisse, unies a
celles de Rome et de Paris, avaient voulu solenniser,
elles aussi, la canonisation de leur Mere et modele,
sainte Louise de Marillac.
Le magnifique autel de Notre-Dame du Carmel
avait et6 d6signe pour ktre, ce jour-la, l'autel de sainte
Louise. La Vierge avait bien voulu se d6posseder de
son petit Jesus, pour soutenir de ses mains, devenues
libres, l'image aur6olee de sa fille de predilection.
Les ampoules 6lectriques, discretement disposees,
qui, aux jours des grandes solennit6s, deversent leurs
flots de lumiere sur la Vierge aimee des P6ruviens,
inondaient d'un eclat si vif et si pur l'image de notre
sainte que l'on aurait dit une vision du ciel. Des les
premieres messes du matin, l'attention des fiddles
6tait attiree vers I'autel. On chuchotait: c'est une nouvelle sainte ; les mieux renseign6s, pour avoir ete assistis au dispensaire Sainte-Louise-de-Marillac, disaient
que c'etait la sainte de la Charit6, la mere des pauvres.
A dix heures et demie, la messe solennelle riunissait dans 1'6glise une foule compacte de pauvres et de
riches. Par une attention des plus delicates, les Dames
de la Charit6 ont voulu offrir a leur Mere un bouquet
de fleurs; mais quel bouquet! Quelles fleurs! Trois
petites ames d'enfants pauvres, deux petites filles et
un petit garcon, auxquels elles ont fait donner le
saint bapteme immediatement avant le saint sacrifice
de la messe. La pr6sidente, Mme Pancorvo, et
SMme D'Carly, dame de I'Intendant de guerre, franqaise, toute d6vou6s a l'oeuvre, ont 6t6 marraines des
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deux petites Louise, et M. le docteur de Mora, le
devou6 m6decin du dispensaire de Sainte-Louise-deMarillac, le parrain du petit garcon.
Apres 1'6vangile, Mgr Berroa, qui ne peut se
r6soudre a laisser a d'autres le soin de chanter les
louanges de notre sainte, nous fit voir comment la
charite avait sanctifie Louise de Marillac et comment
elle nous sanctifiera nous-memes si nous savons,
comme elle, voir Jesus dans les pauvres que nous assistons et nous sacrifier pour eux jusqu'au dernier soupir.
La messe termin&e, I'enthousiasme de la foule,
contenu jusqu'alors, ne connait plus de bornes.
Comment temoigner a la nouvelle sainte sa joie, sa
reconnaissance, son amour, si ce n'est en felicitant ses
heureuses filles! Oubliant le respect df au saint lieu,
Dames de la Charit6 et pauvres assistes venaient a
nous : on nous complimentait, on nous touchait la
main, on nous embrassait!
Le soir, une nouvelle reunion avait lieu au dispensaire. Environ soixante families pauvres recurent des
Dames de la Charit6 le don de sainte Louise : articles
alimentaires et petites douceurs, pour r6jouir toute la
famille et leur faire benir une fois de plus la grande
sainte de la Charit&.
Ma Tres Honor6e Mere, votre fete approche. C'est
avec joie que je me fais l'interprte de toute la petite
famille de 1'h6pital militaire de Lima. Nos vceux et
nos prieres monteront ce jour-lI bien fervents aupres
du tr6ne de notre bon Dieu et de sa sainte Mere, afin
qu'Tls vous b6nissent et vous comblent de joie et de
consolation.
J'ai l'honneur d'&tre, ma Trts Honor6e M&re, votre
tris humble et obeissante fille,
Sceur ESPIt,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

ACTES DU SAINT-SIEGE
SUPPRESSION DE CERTAINES FACULTES
RELATIVES

AUX

INDULGENCES

OU

AUX

OBJETS

PIEUX

Consilium suum persequens rei sacrarum Indulgentiarum
reformandae, cohaerenter cum iam laris identidem hunc in
finem postremis hisce temporibus similibus dispositionibus,
Sacra Paenitentiaria Apostolica, quo melius ordinentur facultates Indulgentias adnectendi piis quibusdam operibus aut
devotionis objectis et alia quaedam analoga indulta, quibus
privati sacerdotes saepe saepius donari postulant, de expresso
mandato Ssmi Domini Nostri, sequentia statuit ac decernit:
Concessiones omnes et singulae, piis fidelium associationibus cujuscumque nominis vel naturae, etsi forte sacerdotibus
tantum constantibus, quovis loco aut tempore seu modo vel
titulo hucusque factae, largiendi privatis sacerdotibus facultates et indulta quae sequuntur, mempe benedicendi devotionis objecta eisque Indulgentias Apostolcas aut Sanctae
Birgittae, ut aiunt, adnectendi - benedicendi coronas easque
(quamque pro suo modo) Indulgentiis ditandi - benedicendi
crucifixos. ad lucrandas Indulgentias pio Viae Crucis exercitio pro legitime impeditis adnexas necnon ad plenarium in
impertiendi
mortis articulo Indulgentiam acquirendam concedendi
benedictionem papalem in fine concionum indultum, quod dicunt, altaris privilegiati personalis, praesenti Decreto revocantur, abrogantur atque omnino abolentur, ita ut ab huius ipsius Decreti evulgationis die omni
prorsus vi careant omnique efficacia destituantur.
Qui, igitur, sacerdotes hac vel illa ex supra recensitis
facultatibus aut hoc vel illo ex supra memoratis induitis
posthac augeri cupiant, nonnisi directe atque immediate a
Sacra Paenitentiaria desideratam gratiam se obtinere posse
sciant, oblatis toties quoties peculiaribus proprii Ordinarii
ad rem litteris commendatitiis.
Quod vero ad privilegia attinet quibusdam Ordinibus vel
Congregationibus religiosis concessa benedicendi coronas
easque ditandi Indulgentiis - adnectendi crucifixis Indulgentias Viae Crucis, in aliquibus rerum adiunctis etiam
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absque stationum percursu lucrifaciendas -

stationes Viae

Crucis erigendi, haec ipsis manent, ea tamen lege ut in
posterum membra eorumdem Ordinum vel Congregationum
uti eisdem valeant tantum personaliter, non autem ita ut ea
concedere

quoque

possint aliis

sacerdotibus

ad eosdem

Ordines vel Congregationes non pertinentibus : hi enim
omnes facultates, usui talium privilegiorum necessarias,
tantummodo a Sacra Paenitentiaria, modo superius indicato,
obtinere poterunt 1.

Contrariis quibuscumque, etiam peculiari atque individua
mentione dignis, non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Paenitentiariae,

die

20 Martii 1933.

L.

I. TEODORI,
Secretarius.

Card. LAURI,

PaenitentiariusMaior.

DATE DE LA FETE
DE LA BIENHEUREUSE

CATHERINE LABOURE

Quum, variis de causis, festum Beatae Cathariuae Laboure.
Virginis, e Societate Puellarum a Caritate, die natali,
3i Decembris, celebrari nequeat, Revmus Dominus Josephus Scognamillo, Congregationis Missionis Procurator et
Postulator Generalis, Sanctissimum Dominum Nostrum
Pium Papam XI enixe adprecatus est, ut idem festum celebretur die 28 novembris. Congrua omnino haec dies videtur;
nam, eodem mense, die 27, B. M. V. a Sacro Numismate,
memoria agitur, cuius praeclara propagatrix eadem exstitit
Beata, et die 29 anniversarium recolitur fundationis Societatis Puellarum a Caritate. Sacra Rituum Congregatio,vigore
tacultatum sibi specialiter ab Ipso Sanctissimo Domino
Nostro Pio Papa XI tributarum, benigne annuit, pro gratia
juxta preces.
Coatrariis non obstantibus quibuscumque.
Die o1Augusti 1934.

A. CARINCI,
S. R.

C. Secret.

C. Card. LAURENTI,
S. C. R. praefectus.

I. Dans cette enumeration, it n'est fait aucune mention de
la
Medaille miraculeuse.
.Xle Superieur g6ndral conserve done le pouvoir de deleguer les pretres du debors.
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LIVRES

Joseph LEONARD. The life and works of Saint Vincent
de Paul. (Traduction de l'ouvrage de M. Coste.). T. I.
London, Burns Oates and Washbourne, 1934. In-8 de
xxii-6o8 pages.
C'est une bonne fortune pour M. Coste d'avoir eu pour traducteur
un homme de la comprtence de M. Leonard. Le tome II ne tardera
pas; ii sear I- bienvenu.

E. LE GARREC et J. BIJLEON. Un martyr Vannetais.
Pierre-Reni Rogue (1758-1796). Vannes, impr. Galles,
1934. In-8 de 98 pages. Illustr6.
Malgr6 son faible volume, cette brochure dit ce quil y a d'essentiel
dans la vie de M. Rogue. Le rdcit, intiressin et attachant, ne se
perd
pas dans les digressions qui tentent sifacilement les historiens quand
ilspatlent de la grande Revolution et de ses mesures contre la
religion.

Le Bienheureux Pierre-Renl Rogue. itampes, Impr.
la Semeuse, 1934. In-12.de 8 pages.
Brochure de propagande a distribuer aux fideles, surtout a I'occasion
des Triduums; elle retrace en quelques lignes I'heroique carribre
celui qui fut,selon le mot de Pie XI, le type du a martyr classique de
0.

The Castleknock College Chronicle. Vol. XLIX.
Castleknock, 1934. In-8 de 171 pages. Illustri.
Ce trrs beau volume, magnifiquement illustre, fait honneur
an
co!ege, dont ilnous retrace la vie scolaire pendant cette
annie i9331934.

Abbe BERJAT. Nolre-Dame de Valfleury. L'histoire,
le
flerinage, essai d'iconographie mariale. Nouvelle 6dition. Lyon, Audin, 193i. In-8 de 104 pages. Illustr6.
Ein 29gl'abb
,
Berjat, no*mm6
Fourvlire, quittait Valfleury, dont
ii etait cur. A cette occasion, I'idee lui vint de d6paser au
pied de la
Vierge de Vafleury, comme un dernier hommage,
une oeuvre qui
fit
mieux coanaitre et mieux aimer, et lui permit de continuer auprbslades
p lerins du Val des fleurs un apostolat qui lui etait cher. Somma rement, comme ii convient pour une simple
notice,
exactement et
agrab!ement, il xrconfe dans ces pages, avec une mais
erudition de bon
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aloi et une piiti communicative, I'histoire de cet antique pelerinage,
qui n'a cesse d'etre, au cours des Ages, un foyer de sanctification pour
les ames sous les trois directions qui s'y sont succed6 : celle des Bcnddictins d'abord, puis celle des fils de saint Vincent de Paul, enfin celle
du clerge du diocese. n
Valfleury cut pour prieur Francois H~bert, .. fu.ur 69vque d'Agen,
et Jean Bonnet, le futur supericur general; comme premier supirieur
local, Jean Blanc, mort en odeur de saintete. Pendant la grande Revolution, trois des membres de la communautl de Valfleury perirent
martyrs: MM. Verne, Guinand et Imbert. Les Lazaristes revinrent &
Valfleury apres les mauvais jours. Parmi les superieurs, relevons les
noms de M. Chossat, du comte James Lugan et de M. Nicolle. Les
lois d'expulsion obligerent les Lazaristes A quitter Valfleury en gto3;
ils y revinrent en t199 ct dirigent toujours la paroisse et le p!lerinage.

La province lithuanienne des Filles de la Charitd.
L'histoire du martyrologe de l'Aglise catholique de la
Pologne russe. (En polonais.) Vilna, 1933. In-8 de

309 pages.
C'est une histoire bien attristante et bien reconfortante k la fois que
celle des Filles de la Charite continuant les oeuvres de leui vocation
dans un pays soumis au plus rigide despotisme, malgr6 les tracasseries
et les persecutions des ennemis de la religion catholique. A la cruautc,
elles opposerent obstinement la patience et la r6signation et miriterent
que Dieu benit leurs travaux et leurs souffrances.

Benoite CHRISTOFOLI. Le sorelle Maurice. (Collection: Caritas.) Rome, 1934. In-8 de 351 pages.
Les deux sceurs Maurice, toutes deux anciennes sup6ricures de la
Compagnie des Filles de la Chariti, mtritaient que le souvenir de leur
vie passat h la postkrite; et c'est une excellente pensee de les avoir
associecs toutes deux dans une mime biographie. Ceux qui les out
connues - ils sont encore nombreux - seront heureux de parcourir ces
pages, qui rappellent les vertus des deux sceurs, unies par les liens
d'une profonde affection.

Memoria de las obras practicadaspot las Sehoras de

la Caridad de San Vicente de Paul en la Repzublica
Mexicana, correspondiente al aio de 9I32-r933. In-8 de

169 pages.
Les Dames de la Charitl du Mexique d6ploient en faveur de leurs
pauvres une activite vraiment admirable. Chaque annee, un petit livre
vient nous donner le compte rendu de leurs oeuvres, et chaque annie
nous sommes ddifi6s de voir combien est grand leur z6le, combien live
leur foi.
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Carmelo BALLESTER. Imitacion de Cristo. (Traduc-

tion.) Madrid, Gabriel Molina, 1934. In-32 de xv429 pages.
M. Ballester a pris soin de nous montrer le lien logique des chapitres par une analyse placee en tete de chaque livre, et aussi celui des
versets par des groupements sous un titre commun. A la fin, plusieurs
index : index analytique, index des matiries, index des sujets les plus
appropries k certaines necessites de la vie, index des prieres que contient 'lmitatior, index des lectures pour exercices spirituels, index des
chapitres. M. Ballester n'a rien neglig6 pour faciliter l'usage de cet
admirable livie, le plus beau, a-t-on dit, qui soit sorti de la plume
d'un homme. L'auteur a bien travaill6; puissent les fruits repondre i
son labeur!

Monseigneur Atienne-Joseph Hurault, ivique de Nancy
et de

Toul. Nancy,

impr.

Vagner,

1934.

In-8

de

46 pages.
Avec Mgr Hurault, mort le 7 avril 1934, c'est un ami de la Congregation et un collaborateur des Anna!es qui disparait. Qui ne se souvient de l'interessante biographic de son oncle, parue ici umme et
sign-e de son nom ? Les Anna!es recommandent aux priires de leurs
lecteurs 1'fie de cet eminent pr6lat.
PLUSIEURS MEMBRES DES COMMUNAUTES
PAROISSIALES DE FRANCE. Examens particulierspour les pritres

vivant en communautd. Paris, Descle De Brouwer,
1934. In-12 de XII-276 pages.
Ces examens sont le fruit d'une experience vecue. IUs tiennent
comrpte des difficultes actuelles et des preoccupations du temps present.
Ceux qui les ont publids ont eu en ,ue d'augmenter la valeur sacerdotale des adhdrents k la vie commune et de ddcupler, par une coordidination de tous les efforts, la puissance conquirante de leur ministLre.
A ce litre, ils peuvent atre utiles a d'autres.

Robert LAULAN. Les chapelles de l'ecole militaire el
la vie religieuse dans I'ancien hotel royal. Paris, 1934.
In 8 de 80 pages.
Le ri" octjbre 1753, trois pretres de la Mission et un frere t'installerent a I1-cole militaire de Vincennes. Aucun contrat ne fut dresse,
aucun salaire prevu, aucune limite fix6e a leurs attributions. II
fut
simplement convenu que les trois directeurs spirituels et le frere
seraient nourris, Eclaires, chauiffs et blanchis. Un tel 6tat
de
devait amener n-cessairement des conflits. DUs le sixi&me choses
mois, le
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depart des nouveaux directeurs teait instamment d6sird et demande.
Ceu-ci quittirent apris dix mois de sejour.

Mile L. GENIS. Aux infirmibres. Precis de Morale

professionnelle. Paris, 1934. In-8 de xxvi-i96 pages.
I, Par un demi-siecle d'efforts et de d6vouement continus, avec une
autorite qui ne comporte et ne supporte aucune imperfection, Mile Genin s'est constitute, pour la Socidt~ de secours aux Blesses militaires, le
pilier fondamental sur lequel reposent P'edifice de son enseignement et
la valeur de ses dipl6mes. Partout, elle s'est impose a I'admiration des
grandes Commissions, qui Pont appelee dans leurs conseils et leurs
jurys. Et Ie monde entier rend hommage & as maitrise et a son don
d'organisation.
a En formant chaque annie pour la S. B. M. les promotions successives d'infirmibres qui attestent sa force et assurent son activitk,
Mile Ginin ne se contente pas de leur donner l'instruction medicale
necessaire &. 'acquisition de leurs dipl6mes de la Croix-Rouge ou
d'Etat, mais elle doit aussi former lear caractbre et leur donner, h
1'ecole de la discipline, une &me de chef.
< Chaque annie, en ouvrant la session, tile consacre la premi&re
seance a 1'etude des devoirs d'infirmiere; elle entr'ouvre un chapitre,
choisit un point particulier, fixe une vertu speciale et la commente
avec eloquence devant ses eleves attentives.
a Ce sont ces legons sdparies qui sont Jl'origine de ce livre, mais
elles ont etW, pour lui, revisees, complkties, fusionnies en un tout
homoghne et harmonieux oi les infirmieres retrouvent, sons la forme la
plus eicureuse et la plus detaillee, toutes les notions qui concernent
leurs devoirs dans l'ordre moral. - Professeur F. Legueu. a

Eucharistia. (Encyclopedie populaire, sous la direction de Maurice Brillant.) Paris, Bloud et Gay, 1934.
In-8 de X-o022 pages.
La serie des Manuels du Catholique d'Action s'enrichit d'un nouveau
volume, qui pourrait bien devenir le plus populaire de la collection,
qui sera, en tout cas, I'un des plus frequemment consultes. Et il ne le
cede en rien, tant par la presentation que par la richesse et la tenue de
la documentation, aux manuels qui l'ont precede.
Eucharistianous parle, comme on le devine, de ce qui est le centre
et le cceur de la pietr catholique, de Lacte le plus sacr6 du christia.
nisme : la messe. Et aussi, bien entendu, du culte rendu - en dehors
de la messe - au Christ present sous les apparences de PHostie.
Combien de fidlees, parmi les plus fervents, les plus empresses
autour de la sainte Table, sont exactement renseignas sur le sacrifice
eucharistique? Au delh de ce qne le catechisme leur a appris - et c'est
dejk quelque chose - que savent ils? Aux catholiques qui ne voudront
pas se contenter des notions elementaires qui ont suffi i leur enfance,
Eucharistia tiendra lieu, sauf une curiosite encore plus grande et infiniment souhaitable, de toute une bibliotheque.
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Exegese, histoire, thdologie, spiritualit6, droit canon et liturgie,
apologetique, littirature et art : les divisions logiques s'ordonnent en
un millier de pages, qu'eclaire et complete le plus beau choix d'imnages
qui aient e6t rýunies k ce jour sur I'Eucharistie.
Dans la belie preface qui ouvre le volume dirigg par lui, Maurice
Brillant a soulign6 la grande faim de l'Hostie qui a saisi notre temps
et qui, favorisee par les largesses de 1'Eglise depuis 1'acte providentiel
de Pie X, n'a fait et ne fera que grandir. t Devant I'Eucharistie,
ecrit-il, la seule attitude raisonnable est d'aimer follement; nous n'aimons pas assez.

Pierre KAMERBEEK. La voyante de la Midaille mira-

culeuse, la Bienkeureuse Catherine Labouri. Deux editions: 1'une en frangais, l'autre en hollandais. Anvers,
libr. Veritas; 1934. In-i8 de 23 pages.
Petite brochure sans pretenticn, appelee k faire du bien k ceux qui
la liront. Elle donne, avec les apparitions de la MCdaille, les portraits
de saint Vincent, de la voyante et de sainte Louise de Marillac.

Le lys de la Reine du cel. Paris, Lecoffre, 1934. In-8
de \ll-I34 pages.
o Pour les enfants ,, est-il dit au-dessus du titre;.et, au-dessous:
a Histoire de la Bienheureuse Catherine Laboure par une Fille de la
Chartte. Illustrations de Mime F.-G. ,
( Pour les enfants n; c'est done un livre kcrit simplement, rempli
d'images, sans apparat critique, un livre qui flatte les yeux pour mieux
peineter dans 'esprit.

Manual de las Hijas de Maria Inmaculada.
tion. Mexico, 1934 In-i8 de 748 pages.

2* 6di-

Ce M.anuei est destine aux associations d'Enfants de Marie irigees

au Mexique. Cette nouvelle edition se rapproche plus que la prc&dente du Manuel frangais. 11 n'est pas de ivre de piete plus necessaire
aux jeunes filles enriees sous la banniere de l'auguste Mere de Dieu.

N. B. - La procure gdniraie nous prie de prevenir que. si
elde n'a pas envoy6 aux maisons les offices des nouveaux
Bienheureux, c'est qu'elle-meme ne les a pas encore regus de
Rome.
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NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
41. Hadgon (Jean), coadjuteur, 15 sept. 1934, A FortDauphin; 67 ans d'Age, 41 de vocation.
42. Vallis (Serge), pretre, 15 aout, A Ciudad Bolivar;
44, 29.
43. Bulawa (Pierre), coadjuteur, 24 sept., A Cracovie;
82, 42.

44. O'Brien (Martin), pr&tre, 25 sept., A Chicago;
59, 42.

45. Clapier (Louis), pretre, g oct., A Prime-Combe;
72, 5o.

46. Kennedy (Jacques), pretre, 3 oct., A Brooklyn;
64, 45.
47. Coello-Rey (Manuel), pr&tre, io oct., A Cuttack;
41, 22.

48. Moura (Pierre), coadjuteur, 24 mai, i Petropolis;
84, 55.
49. Pallares (Thomas), pretre, 15 oct., h Oviedo; 44, 28.

50. Gonzalez (Saluste), coadjuteur, 15 oct., AOviedo;
64, 4o.,

51. Pastor (Vincent), pr8tre, 15 oct., AOviedo; 48, 32.
52. Conran (Jean), pretre, 3 nov., A Dublin; 76, 55.

53.
54.
55.
56.

Devriere (Abel), pretre, 7 nov., A Paris; 71, 48.
Meille (Alfred), coadjuteur, 8 nov., AParis, 74, 5i.
Briant (Francois), pr&tre, i3 nov., A Paris, 71, 43.
Ojer (Manuel), pr&tre, 17 nov., A Pampelune;
53, 39.
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57. Lacoste (Henri), pretre, 23 nov., a Diamantina;
79, 6i.
58. Gruson (Edouard), pretre, 21 nov., a Alitiena;
71, 40.

59. Finney (Pierre), pretre, 28 nov.; 59, 40.
NOS CHERES S(EURS
Ismdrie Degand, a Nogent-les-Vierges; 86 ans d'age, 63 ans
de vocation.
Zilie Claudet, a Elancourt; 81, 61.
Edma Gratleuil, a Stains; 78, 57.
Marie Durand, a Montolieu; 75, 49.
Francesca Ferrandino, a Naples; 85, 56.
Maria Rield, a Salzbourg; 87, 63.
Claire Brzoza, a Chelmno; 68, 47.
Jeanne Rogalska, a Varsovie; 46, 24.
Victorine Berche, a Souppes; 78, 53.
Marie Boncompain, a Clermont-Ferrand; 32, 6.
Marie Dolatkowska, a Lwow; 68, 45.
Margaret Lane, a Cork; 66, 46.
Mary Welsh, a Milwaukee; 61, 39.
Angilica Leal, a Barbacena; 65, 35.
Thedora Fernandes, a Serro; 44, 21.
Thdrese Zi, a Shanghai; 52, 26.
Caterina Archibani, 'a Sienne; 79, 57.
Marie Marrin, a Abbeville; 88, 66.
Melanie Lemarchand, a Treboul; 78, 5i.
Marie Maurice, a Bordeaux; 49, 23.
Benoite Berger, a Flores; 88, 62.
Catherine Achorner, a Schwarzach; 72, 48.
Marie Nagy, a Oradea; 25, 6.
Concetta Renda. k Noto; 2t, 2.
Pilar Garcia, 'a Madrid; 39, io.
Gertrudis Giralt, a Madrid; 74, 49.
Francisca Villabona, a Barcelone; 78, 53.
Avelina Garcia, a San Sebastian; 29, 1o.
Victoria Iniguez, a Andujar; 63, 35.
Maria Mendivil, a Las Palmas; 83, 58.
Juana Vidal, a Manille; 6i, 36.
Luisa Secchi. a Luserna; 72, 53.
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Anne Szobocsan, k Budapest;45, 27.
Catherine Kovolik, a Budapest; 59, 37.
Anne Mlinko, a Gyongyos; 24, 2.
Helene Stocker, a Budapest; 79, St.
Julienne Hartner, a Dulf; 44, 14.
Madeleine Serres de Gauzy, de la Maison-Mere, a Versailles;
70, 46.
Jeanne Remy, a La Teppe; 59, 29.
Marie Dussel, a Susteren; 57, 33.
HC1lne Siwik, a Varsovie; 73, 5o.
Silvia Ferro, a Luserna; 86, 61.
Jeanne Montetrin, a Valparaiso; 68, 45.
Adelaide Maturana, & Chillan; 65, 37.
Mary Morrissy, a Edmonton; 68, 46.
Marienne Gil, a Graz; 53, 2r.
Mary Byrne, a Baltimore; 73, 46.
Caroline Zaini, a Luserna; 64, 41.
Maria Sinkovic, a Ruzomberck; 67, 39.
Francisca Garmendia, a Madrid; 82, 66.
Maria Civit, a Torredembarra; 74, 54.
Julita Lopez, k Murcia; 42, 16.
Marie Belda, a Santiago de Cuba; 84, 56.
Maria Urreta, a Bilbao; 75, 5o.
Marie Tardy, a Paris; 74, 54.
Marie Mouty, a Vichy; 69 , 46.
Marie Camiade, a Bordeaux; 52, 31.
Marie Leduc, a Montolicu ; 58, 34.
Rosa Genovese, KNaples; 52, 27.
Camilia Pesenti, a Turin; 55, 32.
Clelia Mulas, a Turin; 51, 23.
Anne Homok, a Klotildliget; 3o, il.
Bridget Fogarty, a Warley; 48, 1g.
Pelagia Kusber, a Brustawe; 57, 37.
Marie Nindl, a Salzbourg; 66. 47.
Mary Driscoll, 4 Saint-Louis; 54, 2i.
H6l1ne Guillere, a Guat6mala; 78, 54.
Sophie Pieniazek, a Lwow ; 36, t2.
Therbse Allaire, a Laon ; 69, 46.
Lucie HorcC, a Sedan; 75, 46.
Stiphanie Jarry, i Malaga; 74, 48.
Rosa Ondratscher, a Salzbourg; 50, 29.
Marie Sabati., a Gimont;86, 66.
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Eusebia Deniz, i Las Palmas ; 48, 26.
Juana Amiama, a Elizondo; 86, 65.
Maria Tabar, a Rafelbufiol; 70, 48.
Maria Irazagorri, a Huelva; 82, 57.
Marguerite Andiol, a Chiteau-li'Evque; 24, 2.
Marie Rogde, a Clichy; 84, 56.
Aim6e Linger, a Pau ; 67, 45.
Maria Bourel, a Amiens; 59, 36.
Marie Guignard, a Chitel-Saint-Denis; 34, 1o.
Gertrude Schiffer, i Indianapolis ; 77, 5i.

Bridget O'Connor, a Detroit; 73, 49.
Mary Milward, a Buffalo; 83, 63.
Florence Kennedi, a San Francisco; 40, 21.

Mary Orndorff, a Emmitsburg; 73, 55.
Teresa Trombetta, a Sienne ; b9, 45.
Augusta Raia, i Sienne; 35, 7Rosalia Riela, i Naples ; 44,

19.

Marie Przywara, a Vienne; 61, 38.
Marie Wartlsteiner, a Brandberg; 66, 40o.
Marie Segarra, a Arecibo; 72, 51.
Rosa Vilanova, i Oviedo; 52, 27.

Bathilde Boissin, k Alger; 82, 6o.
Marie R6gimbeau, a Clichy; 79, 57.
Rebecca Caristia, i Naples; So, 54.
Anna Patachini, a Sienne ; 92, 66.
Josefa Ertl, a Dult; 70, 45.
Marie Pokloschek, i Szob; 75, 56.
Antonia Radej, i Ljubljana; 67, 5o.
Clotilde Duseigne, a Bergues; 69, 45.
Mary Ewers, i Saint-Louis; 32, 6.
Ellen Breen, a Saint-Louis; 76, 48.
Marianne Nalecz, a Rawa; 25, 4.
Louise Legaszewska, i Cracovie; 64, 44.
Martine Hendorff, i Wolfsberg; 57, 38.
Maria Sobre, i Almeria; 69, 46
Dolores Monteys, i Lerida; 49, 27.
Antonia Goldaracena, i Madrid; 47, 25.
Maria Echeverria, a La Havane ; 39, I1.
Le Girant : J. DUMoULIN.

Imprimerie J. DUMOULIN, 5, rue des Grands-Augustins, k
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LIVRE IV. -

CHaPITRE XXX.
SOKMAIRE. -

-

De 1874 A 1918

M. BoRE, supirieur general (suite)

M. Fiat, assistant de la Maisonr-Mre pendant

le g6niralat de M. Bore. Ses conferences du vendredi soir:
solidite, originalitY, onction.

Quand M. Bore n'etait pas a Saint-Lazare, c'etait
M. Fiat qui pr6sidait la conference du vendredi soir;
I'assistant de la Maison-MWre interrompait alors les
conferences sur les rggles et prenait des sujets particuliers. C'etait une joie pour la Communaute d'entendre M. Fiat: car,autant M. Bore etait peu vivant,
autant M. Fiat 6tait plein de vie; il y avait moins
d'&rudition grecque et orientale, il y avait plus de
flamme et d',loquence.
Avant d'analyser les conferences qui nous restent
de cette 6poque, disons d'abord qu'elles 6taient aussi
longues que celles qu'il donnera plus tard 6tant Superieur g6enral. Le soir, M. Fiat n'6tait pas arr&t6,
comme le dimanche matin, a la repetition d'oraison,
par le son de 1'Angelus; ii avait devant lui une longue
route sans obstacles et, comme les automobilistes
grisis par l'espace, iL se lancait A corps perdu dans
ses considerations. Et il arrivait souvent alors, comme
plus tard, que neuf heures sonnaient sans qu'il efit
termine sa conference. Mais de 1874 A 1878, il n'6tait
pas encore sourd, on du moins pas autant qu'en 1889
8
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quand nous 1'avons connu; et alors il entendait sonner
neuf heures, it s'excusait et il concluait brievement.
Plus tard, ii n'entendra plus rien et il continuera.
Cette surdit6 lui jouera d'autres tours. On se d&couvre
a la conf6rence quand on prononce le nom de Jesus:
on se d6couvre aussi quand le confrere interrog6 a
fini de parler. M. Fiat se trompera plus tard sur la
cause de ce mouvement, et il lui arrivera de couper
brusquement la parole a un pretre en croyant que ce
confrere avait termin6, alors qu'il avait seulement
prononc6 le nom de Jesus. C'6tait une petite confusion pour le vendrable ancien et 1'occasion d'un 16ger
sourire pour la jeunesse. Si M. Fiat avait su la chose,
il en aurait et6 attriste, car il avait tres bon coeur et il
ne voulait pas faire la plus petite peine; il aurait probablement demand6 pardon; mais on se gardait bien
de le lui dire et il commencait ses developpements.
11 nous reste six conferences de M. Fiat, qui out
trait a l'Eucharistie, et une a la fete de Noil. Ce ne
sont pas toutes les conf6rences donnees par M. Fiat;
car, dans celles qui nous restent, il fait allusion plusieurs fois & des conferences que nous n'avons plus.
Dans la conference sur l'Eucharistie, merveille
d'amour, il rappelle qu'il a parl des merveilles de
puissance et de sagesse dpploy6es dans la sainte
Eucharistie; nous n'avons pas retrouvI le manuscrit
de ces conferences. Analysons done celles qui nous
restent.
La premiere conf6rence est sur 1'Eucharistie, merveille d'amour. La conference a deux parties : 1" la
sainte Eucharistie est une merveille d'amour; 2' cet
amour nous montre quel dolt ktre le zile sacerdotal.
Pour appr6cier la merveille d'amour qu'est I'Eucharistie, M. Fiat montre successivement : a) quel est le
bienfait qui est accord6 dans l'Eucharistie ; b) avec
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quelle bont6 Jesus-Christ nous-l'accorde; c) quels services il nous rend par ce bienfait. Quel est le bienfait
qui nous est accord ? M. Fiat passe en revue tous les
bienfaits que Dieu a donnes a l'homme : Dieu l'a fait
a son image et ressemblance; ii a mis a son service
les cr6atures de la terre et les anges; il a converse
avec les hommes, avec Adam, Abraham, Moise; ii a
fixe en quelque sorte sa residence dans Ie Temple
juif. Ces bienfaits sont exprimes d'une maniere tres
pieuse et tres touchante. , Mais, conclut M. Fiat,
Jesus, par l'Eucharistie, nous a fait un grand don.
Comme Jacob avait donn6 une plus belle robe i son
fils Joseph et montrait par li qu'il I'aimait plus que
les antres, ainsi J6sus nous a donn6 davantage par
son Incarnation, ii s'est fait notre compagnon par sa
naissance, il a v&cu avec nous, il est mort pour nous. »
M. Fiat commente avec complaisance cette grande
marque d'amour de l'Incarnation et de la Passion. 11
s'arrete alors et il s'adresse a Dieu dans un beau
mouvement: a Eh bien i mon Dieu, que pouviez-vous
faire de plus? N'avez-vous pas dit vous-mame que la
plus grande marque d'amour qu'on pouvait donner a
son ami 6tait de mourir pour lui ? o Et M. Fiat r6pond
a son objection : « Cela est vrai pour I'homme i; et ii
montre que I'amour infini de Dieu a trouvi quelque
chose de plus touchant. « Tant qu'il n'est que notre
compagnon, notre serviteur, notre rancon, il est toujours hors de nous; mais par l'Eucharistie, il est
nous, afin que nous soyons Lui. n M. Fiat montre,
dans une serie de phrases onctueuses, que Jesus est
plus pros de nous que Dieu l'etait d'Adam, d'Abrabam,
de Moise, que Jesus l'&tait de la Samaritaine.
Ce qui augmente le prix du bienfait, c'est la maniere
dont ii est donne. M. Fiat ricapitule les principales
scenes de l'Ancien Testament dans lesquelles Dieu
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s'est montri delicat dans ses bienfaits.Ces scines sont
touchantes et montrent combien M. Fiat possedait la
sainte Ecriture. II prouve ensuite combien' NotreSeigneur, dans sa vie apostolique, a &tC bon, doux,
bienveillant. ( Mais jamais, dit-il, le Fils de Dieu ne
se montra plus bienveillant que dans l'institution de
l'Eucharistie. 11 relate les circonstances de la Cene,
les preparatifs, le lavement des pieds, les paroles de
Notre-Seigneur. Et il entremele ce ricit de reflexions
comme celle-ci : ( Ne dirait-on pas une mere surchargee de 1'abondance de son lait et qui ne pent se
soulager qu'en allaitant son enfant? Lisez pieusement
le discours de la Cene et dites-moi s'll ne vous sembie
pas que I'me du Sauveur itait comme fondue
d'amour. , 11 a des rapprochements typiques. ( Dans
I'Ancien Testament, Dieu nous est montr6 comme se
levant de bon matin pour envoyer ses prophtes A
son peuple; ici, dans 1'Eucharistie, ce n'est pas de
bon matin, c'est toute la nuit que Jesus veille pour
nous. ))

Latroisibme marque pour apprecier un bieafaitest
de se demander si ce bienfait nous est avantageux.
Ici, M. Fiat emprunte ses developpements a un article
de saint Thomas oI le Docteur angelique montre que,
par I'Eucharistie, Notre-Seigneur rem6die aux trois
maux que le demon nous a faits dans la personne de
nos premiers parents. Le premier mal est I'oubli de
Dieu; 1'Eucharistie nous rappelle les perfections de
Dieu, Ia mort de J6sus-Christ, la pr6sence de Dieu au
milieu de nous. M. Fiat d6finit comme d'exp6rience
le sentiment que l'on 6prouve en entrant dans une
gblise. Le second mal est l'injustice commise par nos
premiers parents en mangeant le fruit defendu. Nous
reparons cette offense en mangeant le fruit b6ni de la
tres sainte Vierge, qui s'est mis a l'etat de victime.

-- 233 II y a dans ce paragraphe une belle opposition entre
les deux fruits : le fruit difendu, le fruit command6.
Le troisieme mal est la corruption produite en nous
par le fruit empoisonn6. M. Fiat montre que la sainte
Eucharistie est le contre-poison le plus efficace aux
trois effets funestes produits par !e pich, originel,
dans l'intelligenee, dans la volont6, dans le corps.
L'idee est belle et bien exposee : poison d'une part,
contre-poison de l'autre. Les sermons de M. Fiat ne
sont pas des sermons creux; ses diveloppements ne
sont pas du remplissage; tout est solide, mais quel
travail cela suppose!
M. Fiat se demande dans son second point quelles
conclusions nous devons tirer des merveilles d'amour
de l'Eucharistie. II en amorce quelques-unes, mais il
developpe surtout la leqon de zele que nous donne
I'Eucharistie. « Le zele, c'est la chariti en action.
Demander si le pr6tre doit etre ze•l,c'est demander
si le feu doit 6chauffer et le soleil iclairer; c'est
demander si le pretre est pretre. ) M. Fiat montre
ensuite que les missionnaires doivent etre plus z6~6s
que les autres pr&tres : ils ont quitt6 leur pays, leurs
parents; ils sont d6barrass6s de I'administration des
biens temporels; ils doivent voler partout ou il y a du
bien a faire. ( Nous sommes, conclut-il, par profession
des hommes de zele. ) M.. Fiat montre ensuite jusqu'oi doit aller le zle,' jusqu'a I'abn6gation de soi,
au sacrifice.
Mais ici son regard se porte sur les itudiants, les
s6minaristes, les coadjuteurs qui l'6coutent. Pour les
consoler, il montre que Notre-Seigneur ttait zl16,
meme pendant sa vie cach6e. c HI se sacrifiait pour
nous. , Parmi les sacrifices de Jesus-Christ, on voit
arriver tout a coup celui-ci : ( Quel goit pouvait-il
avoir a faire des charrues?,
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Notre-Scigneur est encore tres zile dans 1'Eucharistie. Cette partie da discours est vraiment prenante.
M. Fiat en conclut que le zele ne consiste pas a se
donner du mouvement, a etre sans cesse en action et
il montre qu'un pauvre frere coadjuteur bien regulier,
un seminariste bien mortifid, un 6tudiant tres pieux
peuvent avoir un grand zele, meme sans pr&cher ni
cat6chiser. Imnilamini quod tractatis, dit l'iv6que A
1'ordirand. Or, Jesus-Christ se sacrifie, est victimq;
done, si nous voulons ktre z616s, soyons des victimes.
(( Ne restons pas les propri6taires de nous-m&mes, dit
M. Fiat, mais donnons-nous a Dieu et aux ames par
la r6signation dans les maladies, par la mortification,
par l'obhissance, par le devoir accompli, par la priere. )
En marge, a propos des maladies, il a mis ces simples mots : Mademoiselle Seros. Nous ignorons a qui et a
quoi il veut faire allusion.
Apres avoir montre que le zele doit aller jusqu'aa
sacrifice de soi-mnme, ii dit que ses deux caracteres
sont d'etre riglks par une gra.nde prudence, temp&res
par une grande douceur. 4<Les poissons, ajoute-t-il,
ne mordent a l'hamenon que lorsque celui-ci est cache
sous I'amorce. »
La conference se termine par une conclusion pratique a. l'gard des etudiants : < Prdparez-vous au
ministere de zele en dtudiant serieusement la parole

de Dieu, la theologie, les livres asc6tiques. u I1 est i
remarquer que, dans la seconde partie de cette conf6rence, il cite plusieurs fois et fort heureusement le
texte de saint Paul: Cum liber essem ex omnibus,
omnium me servum feci iut plres lucritacerem. C'est un
de ces proced6s oratoires qui lui riussit fort bien et
qui, dans cette confirence, n'a rien d'exag6r6. Enfin,
avouons que les signes de ponctuation, points, virgules, accents, manquent presque totalement en cette;
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conference et dans les autres. II 6crit comme les
scribes du moyen age, sans s6parer les phiases ni les
membres de phrases : scriplio continuala.
La seconde conference 6tablit que 1'Eucharistie est
une merveille de justice. Le mot justice a plusieurs
sens. M. Fiat dit, dans l'exorde, qu'il veut parler de la
justice vindicative par laquelle un sup6rieur punit un
coupabie, ou le coupable se punit lui-mEme. Le premier point de la conference tend a montrer que Dieu,
dans l'Eucharistie, fait 6clater d'une maniere frappante la justice vindicative par laquelle il punit le
pich6. M. Fiat examine cette justice d'abord par rapport A J6sus .eucaristique. Pout bien maiifester cette
verit6, il. rapporte trois exemples terribles de la justice de Dieu : Adam chasse du Paradis, le Deluge, le
Calvaire, et ii les compare a Jesus dans 1'Eucharistie.
Adam est puni pour sa d6sobeissance et son orgueit.
Jesus dans 1'Eucharistie r6pare et expie par I'humilit6
et l'obbissance. 11 pousse l'humiliti jusqu'A se mettre
en 6tat d'etre mange. L'honneur de Dieu outrag6 est
repare par l'humilite de Jesus. La justice de Dieu est
veng6e et satisfaite.
La seconde punition terrible de la justice de Dien
est le deluge. M. Fiat en fait une description dans le
genre qui plaisait, il y a soixante ans, et qui, de nos
jours, nous 6tonnerait un peu. 11 dramatise : il montre
Dieu poursuivant les hommes jusque sur les plus
hautes montagnes. ( Les cadavres flottent queique
temps a la hauteur oi volaient les oiseaux; puis, tout
a coup, dit-il, ils retombent comme du plomb an fond
des abimes, , La description se poursuit dans ce style.
Ensuite, M. Fiat fait une.comparaison avec l'Eucharistie : i Je vois d'autres eaux et, au milieu de ces
eaux, d'autres victimes. Les eaux sont les peuples
dont le$ generations s'icoulent comme I'eau, avec un
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bruit plus ou moins retentissant. La victime que je
decouvre au milieu de ces eaux, c'est le corps de
notre divin Sauveur, sur lequel Dieu le PNre a
d6chargý toute sa colire (comme il le faisait au deluge
sur les cadavres flottants); je vois cette victime
partout : je la trouve dans les villes et les campagnes,
au milieu des forkts du nouveau monde et sur toutes
les mers, sur les sept collines de Rome et au milieu

des neiges du mont Saint-Bernard. ,
Pour mieux faire ressortir la justice de Dieu a

propos du deluge et de l'Eucharistie, M. Fiat se place

a

un autre point de vue. 11 compare Noe dans son
arche et Jisus dans le tabernacle. 11 fait une pein-

ture (toujours dans le genre mentionn6 plus haut) de
ce que dut 6prouver le venerable Not; on volt ce
patriarche, ( plein de douleurs et d'angoisses, accomplissant ses actes de religion a l'6gard de Dieu, victime vivante volontaire de la justice du Seigneur o;
on entend le cri des victimes mWlI au bruit des torrents qui les emportaient; on se repr6sente les flots
qui viennent battre contre l'arche et I'entourer de
toutes parts. M. Fiat montre alors Jesus dans Ie
tabernacle (comme No6 dans son arche); il peint la
douleur du coeur de Jesus voyant perir eternellement
autour de lui des milliers d'imes pour lesquelles il a
vers6 son sang. ( Un petit nombre de fiddles sont avec
Lui dans l'arche de l'glise et, tout autour, ce sont
les eaux chargees des immondices de la rue, de mourants et de cadavres infects qui, apres avoir LtW suffoques par le peche, tombent au fond des enfers. »
Le troisieme evenement dans lequel la justice dei
Dieu Hclate, c'est la m.-E de Notre-Seigneur sur la

croix. M. Fiat r6sume brijvement les douleurs de laz
Passion et il compare le Calvaire a la messe. « Est-cez
que, sous ce rapport, dit-il, nous mettrons I'Eucha-,
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ristie au-dessus du Calvaire? Non, ajdute-t-il, mais,
en affirmant que la messe reproduit le Calvaire, nous
affirmons que 1'Eucharistie est une merveille de justice. Jesus-Christ est a 1'6tat d'immolation sur l'autel;
vivons, comme Lui, dans un 6tat d'immolation. ,
La seconde partie du premier point de cette conference traite des relations entre Jesus-Christ dans
l'Eucharistie et le sacrilege qui s'approche de Lui
avec un p6che mortel. M. Fiat montre que Jesus
devient pour cette Ame un t6moin qui I'accuse, un
juge qui le condamne, un poison mortel. II y a des
peintures vives des angoisses et des tourments du
sacrilege, du poids enormequ'il porte sur sa conscience,
des sombres idbes qui traversent son esprit, des
reproches que lui adresse Jesus, parce que le pbcheur

I'a jeti dans le cloaque immonde d'une conscience
coupable; le sacrilege d6truit !'effet de 1'Eucharistie;
il y a dans ce crime une opposition sp6ciale a 1'effusion de la grace; la victime crie vengeance, etc.
M. Fiat continue sur ce ton; il applique au sacrilege
le psaume des maledictions. Avouons que M. Fiat
frappe fort dans cette partie, comme un sourd, pourrait-on dire, et que ses considerations pourraient etre
d6courageantes; mais constatons qu'aprbs avoir
accable le sacrilege, il rappelle A la fin qu'il n'y a pas
de p6ch6 irremissible, que la mis6ricorde de Dieu est
infinie.
Le second point de la conference est aussi terrible
que la seconde partie du premier point. M. Fiat compare l'abus du sacerdoce a l'abus de 1'Eucharistie. On
peut abuser du sacerdoce de quatre manieres : I° en
1'exercant sans y tre appeli. Les considerations que
fait M. Fiat ne sont plus guere de notre temps. I!
peint les parents forgant leur enfant & entrer dans le
sacerdoce par interet, par amour-propre. II repr6sente
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le jeune homine franchissant les barrieres du sanctuaire par ambition ou d'autres motifs semblables. II
termine cet expose par I'annonce de malheurs terribles : le jeune homme sans vocation tombe et tombe
parfois si has qu'il devient le deshonneur de ses
parents, la honte du diocese. Cela pouvait et devait
frapper les esprits quand le sacerdoce (comme en 1874)
ava.t encore biet des avantages materiels. Aujourd'hui,
ces considerations sonnent un pen faux; on n'entre
plus guere dans l'6tat ecclesiastique pour de semblables motifs.
En second lieu, on peut abuser du sacerdoce en
exerqant ses fonctions d'une maniere indigne. M. Fiat
inumere les appels de 1'Ancien Testament a la saintete
du pretre. II montre que cette n6cessite est plus
grande encore pour les pretres du Nouveau Testament.
II menace de chktiments terribles ( ceux qui veulent
associer une vie basse et terrestre avec la sublime
dignit6 du sacerdoce, se nourrir du pain des anges et
de la nourriture des animaux. n Ce dernier membre de
phrase n'a pas plu a M. Fiat, et, sur son manuscrit, il
I'a barr6 et remplac6 par " aliments grossiers de
l'igypte ,. A la fin, il s'enfiamme d'une sainte colbre
et il fulmine contre le pr&tre prevaricateur : a Chaque
absolution qu'il donne est un nouveau lien par lequel
le demon I'enchaine; chaque sacrement qu'il administre aux autres est un poison pour lui-meme, etc. m,
et il continue sur ce ton, menacant de la perte de la.
±oi : curm in profundum venerit, contemnit.
Troisiemement, on peut abuser du sacerdoce emi
n'en profitant pas, et cela concerne les fiddles qui
vivent comme des paiens. Alors, pour punir les peupIes
infideles a la grace, Dieu permet qu'ils aient de mauvais pretres, c des pasteurs dont les prieres sont des.
p6ches, les sacrifices des maledictions, la vie uai
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scandale ,, des guides qui montrent la voie, sans la
suivre jamais, < une eau baptismale qui purifie, tout en
etant sale ». Apres cette vbhemente tirade, M. Fiat
s'apergoit qu'on pourrait lui dire : Cela n'est pas pour
nous, c'est pour les fiddles qui ne pratiquent pas,
nous n'en sommes pas 1. , Alors, il se tourne vers les
itudiants et s6minaristes, futurs pretres, et il tire des
conclusions pratiques : t.Mieux vaut n'etre pas pr&tre
que de devenir un mauvais pr&tre. Si vous n'ktes pas
encore fixs irr6vocablement dans 1'Ntat ecclesiastique
par les saints ordres, riflechissez, priez, ayez une
sainte frayeur. Si un jour vous devenez directeurs de
seminaire, opposez-vous comme un mar d'airain i la
reception des sujets indignes. Ayez le courage de
dire non i quiconque vous demandera, les larmes
aux yeux, de dire oui. n Cette partie, dont nous ne
donnons, comme des autres, qu'un pale r6sume, est
d'une eloquence persuasive. On y sent le pecus qui
fait les orateurs. I termine par un petit moc aux
freres coadjuteurs, en les invitant a prier pour I'ceuvre
des seminaires, qui est l'oeuvre capitale de I'Pglise.
Le dernier abus du sacerdoce, ou plut6t contre le
sacerdoce, est qu'on le calomnie. Notre-Seigneur a
6te calomnie, il ne faut pas s'6tonner que les pretres
le soient. On trouve parfois des sujets de scandale
dans les choses les plus insignifiantes et mame les
plus saintes. Le monde est mauvais, il juge les pr&tres
comme lui; le monde veut justifier sa malice, il voit
les choses du pretre d# mauvais c6te, afin d'avoir un
pritexte a sa mauvaise conduite. M. Fiat console ses
auditeurs, comme Jesus-Christ consolait ses ap6tres a
la Cine, en leur annoncant la persecution. NotreSeigneur a ete une occasion de ruine, les pretres
peuvent le devenir sans qu'il y ait de leur faute. Ils
sont exposes a blesser l'amour-propre du monde et le
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monde les calomnie, attribue a la passion un acte qui
est accompli par un mouvement du Saint-Esprit, etc.
M. Fiat montre alors Notre-Seigneur faisant toujours
du bien dans sa vie apostolique et dans I'Eucharistie,
malgr6 les outrages, et il invite son auditoire a faire
de mime : , Laissez dire et faites votre devoir. 1)Une
des calomnies du monde est d'itendre a toute une
congregation ou a tout l'6tat ecclesiastique la faute
d'un membre. ( Le monde se pique de philosophie,
dit M. Fiat; nous juger ainsi ne serait pas seulement
une faute contre la logique, ce serait...; il vaut mieux
que je ne le dise pas... ,; et la conference se termine
brusquement par une courte phrase invitant les jeunes
gens a bien preparer leurs communions. Cette confrence de M. Fiat est une des plus fortes que nous
connaissons de lui. Sans doute, il parle souvent avec
force; mais nous ne connaissons pas de lui une conf6rence aussi bourree de verites terribles.
Nous venous de parler de deux conferences concernant I'Eucharistie en g6neral. Ce qui donnait du poids
a sa parole, independamment du fond et de la forme
de ses conferences, c'est que l'on savait, on voyait
qu'il n'itait pas un airain sonnant, une cymbale retentissante, mais un convaincu, un pratiquant. II aimait
les b6n6dictions du saint Sacrement; i! aurait voulu
les multiplier, il y 6tait toujours assidu. A SaintLazare comme a la Communaut6, il presidait I'Adoration perp6tuelle et on se rappelle avec quel accent
convaincu il lisait 1'Amende honorable, en tenant son
cierge a la main. Ce pauvre cierge disparaissait bientbt
de son souvenir, et si un voisin attentif ne l'avait pas
surveille, il aurait r6pandu beaucoup de cite autour
de lui. De m6me, dans les ceremonies en l'honneur de
la sainte Eucharistie, il etait plus au courant des sens
mystiques que des sciences modernes. Nes'avisera-t-il
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pas plus tard,quand son cierge s'eteindra, de vouloir
le rallumer i la lumibre d'uue ampoule 6lectrique?
Nous allons parler maintenant des trois grandes
devotions en I'honneur de 1'Eucharistie : la messe, la
visite, la communion. Rappelons d'abord comme il disait
bien la messe; c'6tait vraiment un seraphin a l'autel.
Petit ALpetit, sa messe devint an peu plus longue et,
d&s 1907, ii mettra quarante minutes A la dire, faisant
patienter dans les corridors les jeunes gens qui attendaient son lie missa est pour entrer. Autre particulariti k signaler : ii n'aimait pas beaucoup la messe
des morts; it lui pref&rait la messe du jour ou quelque
autre messe votive. Enfin, derniere remarque avant
d'aborder sa conf6rence sur la messe. II chantait bien,
d'une maniere suave, le plain-chant; aimait-il autant
la musique ?On pent en douter. Des 1875, il fut question
de l'introduire A la chapelle; mais cette introduction
fut rejet6e pour quatre motifs :innovation, distraction,
dissipation, perte de temps. Nous ne savons pas exactement quel fut le role de M. Fiat en 1875 pour l'interdiction de la musique a la chapelle, mais nous savons
que, plus tard, quand on introduisit certaines messes
i plusieurs voix, il n'aimait pas beaucoup voir le pr6chantre battre la mesure an milieu du chceur. Ce fut
mime l'occasion de plusieurs transferts de l'harmonium de Saint-Lazare. Le pauvre harmonium eut un
moment de cilibrit6, comme le lutrin de Boileau. On

pourrait composer un chapitre sur cette histoire. Cela
viendra peut-8tre un jour.
Parlons maintenant de sa troisibme conference,
qui a pour objet le sacrifice de la messe. Le premier
point traite de l'excellence du sacrifice; il est trbs
theologique et en meme temps trbs eloquent, bien
que M. Fiat, par humilit6, pr6tende, an debut, que la
methode qu'il va suivre est fort peu oratoire. Cette
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methode consiste A prendre la d6finition du sacrifice
de la messe , telle qu'on me l'a enseign6e o, dit-il, et
a expliquer chacun des mots. Si cette m6thode u'est
pas oratoire habituellement, M. Fiat, par un tour de
force, l'a rendue tres oratoire, sans rien sacrifier de
la doctrine.
II explique d'abord ce que c'est qu'un sacrifice et
montre comment la messe est un sacrifice. II y a de
belies idles sur l'offrande, Ia destruction-de la victime, le souverain domaine de Dieu, la perfection du
sacrifice de la messe, la grandeur de la victime. Ce
sacrifice remplace tous les sacrifices anciens : I'holocauste, le sacrifice pour le pech6, l'bostie pacifique.
La victime surpasse tout ce qui fut sacrifi&. M. Fiat
compare les sacrifices de l'ancienne-Loi a.celui de la
Loi nouvelle et it y a de beaux diveloppements pour
montrer que les anciens sacrifices ne plaisaient a Dieu
que parce qu'ils annoncaient le nouveau. Sans doute,
en cela,' comme dans tous les rapprochements que
l'on vent 6tablir entre les deux Testaments, il y a des
rapports, des relations, qui peuvent ne pas ktre admis
par tons : par exemple, quand M. Fiat dit que le veau
des anciens sacrifices annonjait que Jesus ferait le
sacrifice de sa vie dans la force de f1'ge, que le bouc
figurait l'humilit6 de Jesus-Christ, etc.; mais ces
rapprochements plaisaient a nos peres, ils sont une
application du principe que tout 6tait figure, et l'un
trouve de semblables rapports dans tel on te! Pire de
i'rglise. Et puis, ii y a de si belles choses dans le
symbolisme de l'agneau, de la colombe, du sel, de la
fleur de farine, du vin de libation, etc., que les rapprochements forces sont noyes dans l'ensemble.
L'institution du sacrifice de la messe par JesusChrist a la Cene est pr6sentee par M. Fiat en termes
i la fois doctrinaux et onctueux : doctrinaux, ils ne
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sont guere que la traduction de ce que le Concile de
Trente a dit du sacrifice de la messe en sa session XXII, chapitre I"; onctueux, M. Fiat a le secret
de toucher les ames, meme quand ii a l'air d'exposer
simplement la doctrine. C'est ainsi que, lorsqu'il
arrive au per ministerium sacerdotum du Concile de

Trente, il-se sent tout rempli d'une onction celeste.
« Je repr6sente done ce divin Sauveur aupies de son
P&re, il se sert de ma langue et de mes mains pour
consommer son sacrifice, etc. , Et ii montre comment les v6tements sacerdotaux figurent soit les vertus
de Jesus-Christ, soit les scenes de la Passion. Remarquons en passant qu'il 6crit la conjonction soil comme
si elle tait la troisieme personne plurielle du subjonctif present du verbe tre, soient.
Plus loin, M. Fiat, expliquant comment nous
sommes les reprisentants de I'Eglise, quand nous
offrons le sacrifice de la messe, met cette virit&sons
an jour saisissant en l'appliquant a I'Eglise du ciel, A
I'Eglise du purgatoire, a I'Eglise de la terre. L'Aglise
du ciel d'abord, l'Eglise triomphante, est repr6senthe
a l'aide de l'Apocalypse de saint Jean, et M. Fiat
dapeint avec toute son ame les sentiments de reconnaissance et de jubilation qui doivent nous animer en
union avec tons les saints et Marie leur Reine. L'Eglise
du purgatoire, ou l'Eglise souffrante, nous invite A
offrir des amendes honorables, des reparations, des
satisfactions. L'Eglise de la terre, ou Eglise militante,
nous supplie de prendre sur nous les mille besoins de
chacun de nos freres, de recueillir les larmes des
veuves, des orphelins, des pauvres, des affllg6s, des
malades, des agonisants, etc. Ce passage est tres
touchant. M. Fiat en conclut que la messe i'est pas le
trksor d'un seul, qu'elle est le trbsor de tous, qu'elle
ne pent pas plus &re restreinte & 1'usage d'un seul
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que le soleil qui brille pour tous, et il invite les
servants de messe a ne pas oublier qu'ils sont les
deputes de la triple Eglise on plut6t de l'unique
Eglise de Jesus-Christ. ( Dans l'ancienne Loi, le
pretre portait avec lui douze pierres, qui rappelaient
les douze tribus d'Israel. Portons dans notre coeur
toutes les ames, les justes et les p6cheurs. Ayons a
la messe une charit6 universelle. )
Enfin, le pr&tre offre le sacrifice aussi en son nom
personnel. Ce!a suppose un grand esprit d'immolation. Sacrifier, c'est immoler une victime. Et le saint
M. Fiat termine ce triple expose par un acte touchant
d'humilit6 : Oh
! ! si j'avais bien consid&r6 toutes ces
choses, j'aurais certainement celbr6 la sainte messe
avec plus de gravit6, plus de pi&t6, plus de ferveur
que je ne l'ai fait la plupart du temps; j'en aurais
retire, pour moi et pour les autres, des graces tout
autrement abondantes. n
M. Fiat continue 1'explication de ce que dit le
Concile de Trente. II faudrait tout citer. Quand il
arrive a ces mots Deo offertur, il a une belle page
emprunt6e a saint Augustin sur les perfections de
Dieu, vivo et vero, Dieu vivant et v6ritable, parfait
sans le moindre defaut, gr-nd sans quantitk, iternel
sans dur6e, immense sans 6tendue, etc.; et 1'rnum6ration des perfections de Dieu se poursuit avec la
meme solennit6, et elle amine par un contraste saisissant les imperfections du pauvre pr6tre, cendre et

poussiere, qui ose s'approcher de Dieu.
II est vrai que queique chose rassure le pretre : il
offre a Dieu quelque chose digne de Dieu; et M. Fiat
montre, a l'aide de saint Thomas d'Aquin, que : I° le
corps du Sauveur, c'est la substance corporelle dans
le supreme degr6 de perfection, puisque c'est le corps

d'un Dieu; 2° lI'me du Sauveur, c'est la substance
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spirituelle dans le supreme degr6 de perfection,
puisque c'est I'ame d'un Dieu; 3. la personne du
Verbe, c'est la deuxibme personne de la sainte Trinit6,
c'est la perfection.
On a dit quelquefois que M. Fiat n'avait pas une
intelligence transcendante et que sa nomination avait
et6 une humiliation pour ceux qui auraient desire A sa
place tel ou tel superieur de grand s6minaire. Vraiment, nous ne voyons dans les ecrits de M. Fiat, ecrits
ant6rieursA sa nomination (que dire des 6crits post6rieurs!), rien qui puisse justifier cette appreciation, et
nous doutons que ceux dont les noms furent mis en
avant en 1878 auraient beaucoup surpass6 M. Fiat,
non seulement dans le gouvernement de la Compagnie,
ce qui est fort contestable, mais meme dans la soliditi
et la suavite de son enseignement, ce qui est au moins
probl6matique.
Fermons la parenthese et parlons du second point
de la conference sur Ia messe. Constatons d'abord le
soin avec lequel M. Fiat pr6parait ses instructions. II
n'6tait pas de ceux (dont parlait un eminent personnage de I'Eglise) qui montent en chaire sans savoir ce
qu'ils vont dire. II s'est repris a deux fois pour icrire
le texte de ce second point. Apres avoir 6crit une
premiere r6daction, il Pa sans doute trouvie moins
adaptie au sujet qu'il se proposait, il I'a barrie en
entier et il a fait une seconde r6daction sur un plan
different.
II etablit en trois parties que les prieres et c&remonies de la messe sont merveilleusement adapties an
but de la messe.
Premiere partie, la victime de I'autel est la victime
universelle offerte au nom de tous et pour tons. Cette
partie est tres bien prouv6e et d'une manibre trbs
simple et tres claire. Les paroles et les gestes da
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pretreet du servant aident a confirmer cette v&rite. Il y
a, dans cette partie, une phrase qui, prise strictement,
ne serait pas exacte. II dit a un endroit : o C'est pour
cela que l'Eglise ne veut pas que l'on porte au chceur
d'autres livres que ceux qui peuvent servir pour 1'office meme que 'on cilebre. , S'il s'agissait de la recitation ou du chant de l'office au chceur, cette phrase
ne souffrirait aucune difficult6 ; il est evident qu'on ne
doit avoir au chceur que le volume du breviaire qu'on
recite. Mais il s'agit, dans cette partie, de l'assistance
a la messe. D'autre part, M. Fiat ne d6fend pas, par
-ette phrase, qu'on apporte d'autres livres que le
missel ou le paroissien, puisqu'il a dit plus haut qu'il
y a plusieurs m6thodes d'entendre la messe, soit meditation, soit r6citation de prieres vocales, etc., et qu'il
y a des personnes qui profitent plus de ces mithodes
que de celle qui consiste a suivre les pribres du pretre.
Nous pensons donc que la phrase de M. Fiat vent
dire simplement qu'on ne doit pas apporter a ta
messe des livres profanes, ce qui est incontestable.
La seconde partie du second point montre comment
les prieres et les ceremonies de la messe nous rappellent et operent en nous la puret6 de conscience
requise pour ce grand sacrifice. II y a abondance depreuves, trop mnme serait-on tenth de dire, et cependant, M. Fiat dit quelque part qu'il se restreint " poar
ne pas empikter sur le terrain de ceux qui sont charg*.
de vous instruire sur le sens des prieres et des c&r&,
monies

.

La troisieme partie montre comment la messe est le.
m6morial de ]a Passion. II serait trop long de vouloir.
analyser cette partie, il fandrait la citer presque eCt
entier; il y a trop de choses pour qu'on puisse L&
resumer. M. Fiat 4tablit,en effet, un rapport constant
entre les parties de la messe et les scenes de la Pas-
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sion; ces rapprochements sont toujours touchants et
souvent naturels. Sans doute, quelques-uns paraitront
ou forces ou inexacts; ii est evident qu'on n'est pas
oblige d'admettre que, lorsque le pr&tre baise l'autel,
cela rappelle le baiser de Judas; ce ne serait pas
flatteur pour le preire. D'autres rapprochements sont
un peu tires par les cheveux, s.uivant une expression
admise par 1'Acad6mie. Mais ce sont l1 petits details
sur lesquels ii serait injuste d'appuyer tant soit peu et
qui n'enlivent rien a la grande beaut6 de l'ensemble.
M. Fiat dit quelque part qu'll emprunte ses idees k
un livre ( que quelques-uns de vous connaissent ,. II

ne nomme pas ce livre. Je crois qu'il ne serait pas
tembraire d'affirmer que ce livre est celui intitule :
Triplex expositio totius Missae. Quoi qu'il en soit,
M. Fiat a puise intelligemment les idees, il les a
medit6es, triturees, dirig6es; ii les a faites siennes,
il les a expos6es selon son genie propre; ce n'est pas
un plagiaire, c'est un homme laborieux qui a nourri
son intelligence et son cceur de belles verit6s et qui a
tire du tresor de son coeur, comme le scribe de il'vangile, nova et vetera. Ce qu'il dit est vieux comme la
cat6chise de l'iglise, vetera; mais c'est 6galement
nouveau, nova, parce que c'est dit d'une facon qui lui
est propre, on pourrait dire ci la Fiat, comme on dit &
la Franfaise, a la Missionnaire, etc.
Pour ne pas prolonger trop ce chapitre, nous
sommes oblige de renvoyer an prochain numoro
I'analyse des trois autres conferences sur 1'Eucharistie et de celle sur Noel, page exquise sur l'enfance
chratienne. Qu'on nous pardonne de tant nous 6tendre
sur ces reliques de notre bon P. Fiat : elles sont tris
belles et, de plus, peu connues. Tout le monde connait
ses circulaires et ses conferences imprimbes; presque
pcrsonne n'a lu les conferences qu'il a prononcees
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prtre et du servant aident a confirmer cette virite. I1y
a, dans cette partie, une phrase qui, prise strictement,
ne serait pas exacte. II dit i un endroit : , C'est pour
cela que I'Eglise ne veut pas que l'on porte au chceur
d'autres livres que ceux qui peuvent servir pour l'office meme que 1'on celebre. , S'i s'agissait de la recitation ou du chant de l'office au choeur, cette phrase
ne souffrirait aucune difficult ; il est evident qu'on ne
doit avoir au chceur que le volume du briviaire qu'on
recite. Mais ii s'agit, dans cette partie, de l'assistance
a la messe. D'autre part, M. Fiat ne defend pas, par
cette phrase, qu'on apporte d'autres livres que le
missel ou le paroissien, puisqu'il a dit plus haut qu'il
y a plusieurs m6thodes d'entendre la messe, soit m6ditation, soit recitation de prieres vocales, etc., et qu'il
y a des personnes qui profitent plus de ces m6thodes
que de celle qui consiste a suivre les prieres du pr&tre.
Nous pensons done que la phrase de M. Fiat veut
dire simplement qu'on ne doit pas apporter a la
messe des livres profanes, ce qui est incontestable.
La seconde partie du second point montre comment
les prieres et les ceremonies de la messe nous rappellent et operent en nous la purete de conscience
requise pour ce grand sacrifice. II y a abondance de
preuves, trop m6me serait-on tent6 de dire, et cependant, M. Fiat dit quelque part qu'il se restreint cc pour
ne pas empieter sur le terrain de ceux qui sont charges
de vous instruire sur le sens des pribres et des cer6monies .
La troisieme partie montre comment la messe est le
memorial de la Passion. II serait trop long de vouloir
analyser cette partie, il faudrait la citer presque en
entier; ii y a trop de choses pour qu'on puisse la
resumer. M. Fiat 6tablit, en effet, un rapport constant
entre les parties de la messe et les scenes de la Pas-
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sion; ces rapprochements sont toujours touchants et
souvent naturels. Sans doute, quelques-uns paraitront
ou forces ou inexacts; il est 6vident qu'on n'est pas
oblige d'admettre que, lorsque le pretre baise l'autel,
cela rappelle le baiser de Judas; ce ne serait pas
flatteur pour le pretre. D'autres rapprochements sont
un peu tir6s par les cheveux, suivant une expression
admise par 1'Acad6mie. Mais ce sont 1• petits details
sur lesquels il serait injuste d'appuyer tant soit peu et
qui n'enlevent rien A la grande beaut6 de I'ensemble.
M. Fiat dit quelque part qu'il emprunte ses id6es a
un livre u que quelques-uns de vous connaissent ,. II
ne nomme pas ce livre. Je crois qu'il ne serait pas
t6mbraire d'affirmer que ce livre est celui intitulM :
Triplex expositio totius Missae. Quoi qu'il en soit,

M. Fiat a puis6 intelligemment les idees, il les a
m6dities, tritur6es, dirig6es; il les a faites siennes,
il les a expos6es selon son genie propre; ce n'est pas
un plagiaire, c'est un homme laborieux qui a nourri
son intelligence et son cceur de belles verit6s et qui a
tir6 du tresor de son coeur, comme le scribe de l'Evangile, nova et vetera. Ce qu'il dit est vieux comnie la
cat6chise de 1'glise, vetera; mais c'est 6galement
nouveau, nova, parce que c'est dit d'une facon qui lui
est propre, on pourrait dire e la Fiat, comme on dit a
la Franfaise,a la Missionnaire, etc.

Pour ne pas prolonger trop ce chapitre, nous
sommes oblig6 de renvoyer au prochain num6ro
l'analyse des trois autres conferences sur 1'Eucharistie et de celle sur Noel, page exquise sur I'enfance
chr6tienne. Qu'on nous pardonne de tant nous Atendre
sur ces reliques de notre bon P. Fiat : elles sont tres
belles et, de plus, peu connues. Tout le monde connait
ses circulaires et ses conferences imprim6es; presque
personne n'a lu les conferences qu'il a prononcees
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etant assistant; c'est la raison pour laquelle nous nous
permettons de les analyser avec quelque developpement. Cela nous fait aller plus lentement; nais
chi va piano :-a sano. Du reste, en agissant ainsi, nous
sommes fidele au mot d'ordre qui nous a 6ti donn6
par feu M. \erdier : ne vous pressez pas.
Edouard ROBERT.
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LETTRES
DECRETALES

DE CANONISATION

DE LA BIENHEUREUSE
LOUISE DE MARILLAC, VEUVE LE GRAS
PIE, ivique
Serviteur des serviteurs de Dieu, pour perptilel souvenir

Au PNre souverainement miskricordieux, au Dieu de
toute consolation notre petitesse ne peut rendre assez
de justes actions de grices pour nous avoir donn6
d'ilever, en cette ann6e jubilaire, aux honneurs des
saints, plusieurs serviteurs de Dieu. Pleinement instruits par 1'Eglise, la commune mire de tous les saints,
ils se souvinrent tous du pr6cepte nouveau du Maitre
divin, d'aimer non pas de parole et du bout des levres,
mais en v6rit6 et en r6alit6. Ce pr6cepte de fraternel
amour, Vincent de Paul, cet 6tonnant heros de la

charit6, l'a, certes, et bien compris et enseign6 I une
foule de disciples qui, entrainds par ses merveilleux
exemples, ont suivi de grand cceur ce glorieux module.
Parmi tous ces disciples et enfants spirituels, nul
ne fut plus illustre ni plus d6vouk, nul egalement ne
fut un plus actif collaborateur de son labeur de charite
que Louise de Marillac, cette nouvelle gloire et ornement de la France, cette femme forte, que nous venons,
avec l'aide de Dieu, de solennellement inscrire au
catalogue des saints.
Qu'ensemble avec le grand saint Vincent de Paul
se r6jouisse an ciel sa trbs chre fille et disciple,

Louise de Marillac : Vincent le formateur, le directeur et le maitre de cette Ame illustre. Tous deux orit
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m6rit6 d'entrainer a leur suite une telle posterit6 :
cette armee fiorissante de Soeurs qui, continuellement
grandissante au cours des siec'es, porte fierement le
nom de Filles de la Charite.
Louise de Marillac naquit . Paris le 12aouit 1591;
en ces annies troubltes et douloureuses oh les Frangais divises s'6puisaient en luttes fratricides, tandis
que, de leur cobt, peste et famine exerCaient leurs
effrayants ravages.
Les soins maternels firent bient6t difaut a la jeune
Louise, qui, des I'age le plus tendre, se trouva orpheline. Son pere, Louis de Marillac, seigneur de Ferrieres, entoura sa charmante fillette d'une exceptionnelle affection, et, esperant peut-6tre lui donner
une seconde mere, contracta un nouveau manage,
6pousant cette fois une veuve, qui apportait avec elle
quatre enfant? d'un premier lit. La maritre se montra
assez peu bienveillante pour l'enfant; aussi, le pere,
voulant veiller sur sa fille, la plaqa au monastere royal
de Saint-Louis a Poissy, oi de jeunes demoiselles de
la noblesse 6taient formnaes aux belles-lettres et aux
arts lib6raux. Dans cette maison, l'enfant fut sous la
conduite et la direction de sa tante paternelle, elle
aussi une Louise de Marillac. Sa parente cultiva
soigneusement l'intelligence de la jeune Louise, mais
par-dessus tout d6veloppa en elle une &tonnantepiet6,
une ang6lique puret6, et bien d'autres vertus.
Peu apres, . l'ige d'environ douze ans, I'enfant fut
rappelee a Paris par son pere, d6sireux de la faire
instruire dans toutes les disciplines intellectuelles qui
conviennent pleinement aux nobles origines. Correspondant parfaitementaux efforts de sa bonne et pieuse
mattresse, 1'61eve studieuse, douee d'unbrillant esprit,
se livra avec un 6tonnant succes aux 6tudes severes
de la philosophie et aux joies d6licates de la peinture-
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Des ses premieres ann6es, d6testant tout ce qui est
du monde, fuyant les plaisirs du jeune age, elle n'avait
rien plus a coeur que de vaquer A l'etude et aux exercices de pi&t : elle s'adonna soigneusement a la pratique des vertus, spkcialement l'humilitA, l'ob6issance
et la charite ; aussi, dans son testament, le pere
n'hksite pas a 6crire de sa fille qu'elle demeura sa
plus grande consolation ici-bas et le soulagement de
ses peines.
Priv6e de son pire tant aime, en 1604, Louise
trouva une autre v6ritable affection paternelle chez
son oncle Michel, qui devint son tuteur et se livra
sans compter, par ses conseils et par sa vigilance, A
l'instruction et a l1'ducation de sa niece.
Deja, du vivant meme de son pere, Louise avait
desir6 se consacrer totalement a Dieu; et dansl'intime
de son ame ardente, elle aurait voulu entrer chez les
Capucines. Cependant, apyrs de soigneuses reflexions,
longtemps prolongees sous la conduite du P. Honor6

de Champigny, son directeur de conscience, Louise,
,par humilite, ne r6alisa pas ce premier dessein. Tout
au contraire, pea apres, en 16i3, pour obbir aux
dssirs familiaux, elle epousa Antoine Legras, noble
et trs .recommandable personne, secr6taire de la
reine Marie de M6dicis. De leur legitime union
naquit Michel-Antoine que la jeune mere forma
affectueusement aux bonnes mceurs et aux sentiments
chr6tiens; mais l'enfant ne correspondit pas toujours
aux soucis materneis. Pris de douze ans de vie conjugale firent de la servante de Dieu un remarquable
module de mere de famille. Quel bel exemple Louise
nous apporte dans les soins qu'elle prodigue A son
mari gravement et continuellement malade jusqu'i sa
mort, survenue Ie 21 dcembre i625! Ce jour-Ii m8me,
dktach&e des obligations de son mariage, Louise se
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rend a l'eglise paroissiale, recoit la sainte Communion
et, par le lien precieux, mais s6evre, du vceu de viduit6,
se donne totalement a son Dieu, comme elle se l'6tait
promis, se consacrant an soulagement des pauvres q'ui
depuis toujours lui tenaient au coeur.
Aussi, la pieuse veuve qui avait eu dija plusieurs
saints directeurs, tel Francois de Sales, se confia-t-elle
entierement

a la conduite de Vincent de Pa,

qu

trouva alors en cette ame une cooperatrice dans sa
surabondante moisson de charite et dans la diffusion
de ses judicieuses organisations. Marchant sous la
conduite d'un tel maitre, Louise fut tellement d6sireuse d'en imiter la vertu qu'elle devint non seulement son aide intr6pide, mais presque son egale dans
cette ceuvre de d6vouement. L'Upret6 des chemins,
l'incl6mence du ciel, la privation de nourriture, la
faiblesse de sa delicate sante, rien ne put arreter la
servante de Dieu dans le continuel exercice de la
charit6.
Pour chercher et soulager pauvres et misereux,
Vincent avait assembl~, diverses associations ouconfraternit6s de pieuses femmes, associations de Dames,
dont le principal souci 6tait de visiter et soigner les
infirmes chez eux ou dans les h6pitaux. Tant h Paris
qu'en nombre de paroisses de France, plusieurs de
ces Charit6s furent etablies. Aussi, Louise s'appliqua
d'abord a les visiter pour les entrainer au bien. Dans
ce labeur, I plusieurs reprises et sans 6pargner sa
peine, Louise allait, de-ci de-lI, supportant allgrement et malgr6 les pouss6es d'une continuelle maladie
toutes sortes d'incommodites. En chacune de ses
associations, elle exerFait son action bienfaisante
dans la visite et le soin des malades, dans l'6rection
des 6coles et dans l'exercice d'autres oeuvres de misiricorde, sans oublier 1'enseignement du cat6chisme,
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dont, pour 1'instruction des ignorants, elle composa
m6me un abreg6.
Dans 1'accomplissement de ces visites, ii devint
bientot manifeste que les associations charitables des
Dames, a Paris principalement, ne pouvaient toujours
pleinement repondre i leur fin, soit que leurs membres
fussent retenus par les soins domestiqnue,

soit assi

que les maris ne permissent pas a leurs femmes de
s'exposer a la contagion des h6pitaux; d'o6 il advint
que ces Dames envoyerent leurs servantes pour la
visite des malades et I'accomplissement de leurs
diverses oeuvres de charit6.
Des lors, et Monsieur Vincent et Mademoiselle et les
Dames elles-memes virent clairement combien itait
insuffisant le service mercenaire pour I'assistance des
pauvres. Tous reconnurent la necessiti de recourir a
des femmes entierement adonn6es au soulagement de
la misere et qu'animerait une bonne volont6, un esprit
de charite pleinement surnaturel, et que ne conduirait
pas la moindre pr6tentiou a quelque humaine recompense. A ce propos, des conseils s'echangerent et le
secours d'en haut fut longtemps implore, et I'on decida
enfin d'utiliser les services de vaillantes jeunes filles
ou veuves de la campagne, pauvres gnieralement, et
manquant ordinairement de cette dot canoniquement
requise poor embrasser la vie religieuse. On les savait
specialement nombreuses a la campagne et capables
de devenir, avec le temps, d'excellentes collaboratrices, par le d6vouement, des Dames de la Chariti.
Qaelques-unes furent mandtes & Paris, et, pour le
service des pauvres, devinrent bient6t les servantes
des Dames.
Toutes, certes, ne pers6v6rerent pas dans cet Apre
service

du devouement,

plusieurs

s'y montrerent

moins aptes. C'est pourquoi, sans tarder, Vincent de
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Paul et Louise virent clairement la ncessit6 non
seulement de diriger ces bonnes volontts, mais, par
une opportune discipline, de les former tant a l'exercice de la charite qu'a I'art difficile d'instruire et
d'6duquer les enfants. Des lors, pour en faire pleinement de sages servantes des pauvres, quelques-unes
furent assemblies en Communaut6 et Louise, jug6e la
plus digne d'entre elles, en prt la direct:
, la frmation et le gouvernement. Tels furent les d6buts de
cette Soci6te des Filles de la Charite. A son d6veloppement, Lcuise s'adonna tout entiire et fut autorisee,
en 1634, par Vincent de Paul, a se vouer pour toute la
vie A ce service des pauvres; c'etait au jour de I'Annonciation, fete depuis lors toujours chhre a l'Institut
et regardie comme le v6ritable d6but de cette nombreuse Communaut6. Ces voeux simples de pauvrett,
chastete, obbissance et de total d6vouement au
service des pauvres, Louise les renouvela quatre ans
apres, et, le 25 mars 1642, les emit A nouveau en com-

pagnie des premieres sceurs de la Compagnie.
En peu de temps, a l'instar du grain de sinev6 de
la parabole evangelique, la Communaut6 se repandit
de-ci de-la; les autorit6s civiles et eccl6siastiques lui
furent pleinement favorables, car les Serurs, en vraies
Filles de la Charit6 (nom que leur donna spontanement la voix populaire), se devouerent entierement
aux multiples ceuvres Vincentiennes :offices divers de
charite e* de misericorde ; soin des malades et des
maiheureux dans les h6pitaux, voire au cours d'une
visite a leur domicile; education des enfants abandonnes ou orphe!ins; consolation des vieillards;
reconfort des prisonniers, des galeriens, et, jusque
sur les champs de bataile, soin des soldats bless6s,
sans exclure toutes les autres modalitis de leur
charite.
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Plusieurs, parmi les premieres Sceurs, animies
d'un ardent amour pour Dieu, moururent victimes de
leur divouement envers le prochain, dans de remarquables circonstances. A signaler sur ce tableau
d'honneur Marguerite Naseau, Barbe Angiboust,
Marthe d'Auteuil, Jeanne Dalmagne, Marguerite Lauraiue, Marie Joseph, Andrie, etc. De toutes ces
Sceurs, Vincent de Paul n'hisita pas a dire : a Si
saint J6r6me eft v6cu en ces temps-la, il eft 6crit
leurs vies, puisque vraiment c'6taient de belles
ames.
A cela, quoi d'etonnant ? II ne pouvait en &tre autrement, puisque d'une telle mere toutes imitaient g6n6reusement les h6roiques vertus et specialement sa
charit6, et preparaient ainsi A leur m6ritante Communaut6 1'estime universelle. C'est pourquoi, du vivant
mnme de sainte Louise, plusieurs maisons 6taient
fondies et bient6t se d6veloppaient 6tonnamment, non
seulement dans diverses provinces de France, mais
meme an dehors, et au loin, par exemple en Pologne.
Louise, pendant ce temps, se donnait tout entiere
soit a la direction de la Compagnie, soit Aces penibles
travaux charitables dont nous avons deji parl. Malgrk
sa chetive et maladive constitution, elle s'y livrait

sans se lasser jamais : fervente, courageuse, 6puisant
avec de consolants resultats les forces de son corps,

l'energie de son Ame. Mais, en i656, une grave maladie
la saisit, et, quoi qu'elle en efit, la contraignit A
garder le lit. Elle se leva neanmoins, retournant A
ses occupations ordinaires, se tenant toujours pr6te
A quitter cette vie.
Le 4 fvrier 166o, en la soixante-neuvieme annie de
son Age, elle retomba malade; c'etait la fin. Atteinte
au bras gauche d'une douloureuse et lancinante
fluxion, elle I'endure patiemment; la saignie et les
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autres renmdes ne lui procurent aucun soulagement.
Tres vives, les douleurs de la maladie 1'ont accompagnee jusqu'au matin du 15 mars. Ce jour-li, sur les
onze heures, reconfortee par les derniers sacrements
et la b6nediction apostolique, elIe dit adieu a ses
filles, leur recommande l'observance des Rigles, et
charg6e de mirites, ornie d'indubitables marques de
saintet6, el!e rend paisiblement son Ame a Disu.
Deux jours plus tard, son corps fut port6e SaintLaurent, sa paroisse, et 1l, ses restes mortels furent
inhum6s dans la chapelle de la Visitation, en presence
d'un grand concours de peuple, de pauvres surtout,
mais sans aucune pompe funebre, comme son testament en avait dispose. Plus tard, apres diverses translations de ce corps v6nerable, ses restes furent portes,
en 1824, au Seminaire de la Maison-MiBe a Paris, et
religieusement inhum6s pros de cet autel oa,six ans
apres,4'Immacul6e Vierge Marie allait, comme il est
rapport6, se montrer a la bienheureuse Catherine
Labour6.
Le renom de saintet6 accompagna Louise au cours
de sa triple et successive condition de jeune fille, de
mere de famille et de veuve, mais devint, apres sa
mort, de jour en jour plus 6clatant. Cependant, durant
deux siecles, les Filles de la Charit6, guidies par
1'esprit d'humilit6, conserverent pieusement au sein
de la Communaut6 le souvenir de la vizdrable Mere.
La Cause de Louise de Marillac, de par le malheur
des temps, fut successivement remise. Enfin, cette
renommee croissant continuellement, et I'aureole des
miracles venant encore l'aviver, on se r6solut Acommencer les ordinaires proces apostoliques devant la
Sacree Congregation des Rites. C'est pourquoi, en
i886, de par l'autorit6 de l'archevEque de Paris,
furent conmenc6es les recherches sur la saintet6 de
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vie et les miracles de la servante de Dieu, Louise de
Marillac, veuve Le Gras.
Malgre le long temps icoule depuis i66o, I'ann6e
de sa mort, jusqu'a I'ouverture du procks, on n'hesita
pas, apris un sirieux examen, a supplier par d'autres
preuves aux depositions des t6moins oculaires :
onze ans durant, on interrogea l'histoire. Aussi, le
io juin 1895, Leon XIII, notre illustre predecesseur,
signa l'introduction de la Cause.
Les recherches et examens depuis lors se poursuivirent, et les procds furent successivement entrepris
sur le non-culte, la renommee de saintet6 et les verttis
h&roiquement pratiqukes par la servante de Dieu.
Aussi, tout 6tant desormais canoniquement acheve, le
19 juillet 91 I, en la fete de saint Vincent, Pie X,
de sainte memoire, apposa sa signature au decret sur
les hbroiques vertus de la servante de Dieu,et d6clara
que l'on pouvait d6sormais proc6der 4 la discussion
des quatre miracles r6gulierement requis.
Trois merveilleuses gu&risons, affirmait-on, devaient
etre attribaues a I'intercession de la venerable Louise
aupres de Dieu .tout-puissant. Et Benoit XV, notre
illustre pred6cesseur, apres un severe examen, dCclara
solennellement : sont reconnus les trois miracles
accomplis par l'intercession de la servante de Dieu,
Louise de Marillac, veuve Le Gras; savoir : la subite
et parfaite guerison de Joseph-Marie Heleut, d'une
otite mediane purulente avec perforation du tympan,
compliquee d'autres ph6nombnesd'ost6ite et de p6riostitedans la r6gion mastoidienne; le second : guerison
instantanke et parfaite de seur Marie Ferrer Nin,
d'une miblite compressive cons6cutive a un choc; le
troisieme : Rose Curio, parfaitement et instantaniment
delivr6e d'un ulcre fistuleux.
Pour le genre de preuves que requerait cette Cause,
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il et 6t, de plus,n6cessaire d'adjoindre et d'examiner
un quatrieme miracle, ordinairement requis, et qu'a
defaut des temoignages humains, Dieu lui meme se prononit; mais notre pred6cessear, imitant les anciens
precedents, usa de la traditionnelle bienveillance
dans les Causes de fondateurs d'Ordres ou families
religieuses; il s'agissait, en effet, de la cofondatrice
d'une tres nombreuse Societ&, dont presque quarante
mille membres, repandus dans le monde entier, constituent et continuent des lors ce perp6tuel miracle
de la posterite. C'est pourquoi Benoit XV dispensa
t'rts bienveillamment de l'obligation de ce quatrieme
miracle, et, le 6 juillet 1919, declara officiellement
que l'on pouvait en siret6 proceder a la solennelle
beatification de Louise de Marillac. En consequence,
le 9 mai 1920, cinquieme dimanche aprts Piques,
dans la basilique vaticane, la biatification fat cClbbr6e

au milieu d'un grand concours de people.
Des ce moment, la devotion des fideles s'accrut a
1'rgard de la nouvelle bienheureuse; et pour en augmenter la gloire, I'infinie bienveillance.divine se plut
a confirmer ce culte par de nouveaux miracles. Deux
ans apres la b6atification, la Cause fut reprise,en vue
de la canonisation, et notre cher fils Joseph Scognamillo, procureur de la Congregation de la Mission et
diligent postulateur de la Cause, nous prisenta deux
6tonnantes guerisons obtenues, I'une a Paris, 1'autre
A Palerme, et attributes h l'intercession de la bienheureuse Louise. Deux proces apostoliques furent
aussit6t entrepris; mais de ces deux guerisons, celle de
Palerme fut 6cart6e apres un s6 vere jugement; aussi,
un autre proces fut entrepris h propos d'une etonnante
guerison que Dieu, disait-on,avait opbrke i Lioubliana.
Le premier prodige 6tait survenu a Paris, et voici
comment : sceur Therese Marie Catherine Darracq,
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Fille de la Chariti de Saint-Vincent-de-Paul,souffrait
depuis 19o8 d'un mal de Pott qui, compliqub d'une
meningite spinale tuberculeuse, la fit cruellement
souffrir quinze ans durant : les jambes s'affaiblissaient, atteintes mrme peu a peu de paralysie; les
forces baissaient chaque jour, et la mort sembiait
proche. En yain, les midecins avaient ppuis toutes
les ressources de leur art; aussi, la maiade, avec ses
Sceurs,commenga-t-elle alors une double neuvaine a la
Bienheureuse Mire Louise de Marillac. Au matin du
28 mai 1920, dix-neuf jours apres la beatification,
tout allait au plus mal et les conditions de la cruelle
maladie s'aggravaient; or,voici que, sur les dix heures,
soeur Th6rise tout a coup n'6prouve plus aucune douleur et,ressentant comme l'infusion d'une nouvelle vie,
quitte son lit, et, parfaitement guerie, se rend, seule
et sans aide, A la chapelle de la maison. Et depuis lors,
le t6moignage des experts est formel, le mal ne se fit
plus sentir.
La seconde guirison, comme il a et6 dit plus haut,
survint A Lioubliara. Sceur V&ronique, jadis Agnis
Hocevar, Agbe de vingt-brois ans en 1904, se sentit,
raconte-t-elle, appelbe par saint Vincent lui-meme A
la Compagnie des Filles de la Charit6. D1s son temps
de s6minaire, elle fut malade et les medecins lui diagnostiquerent une diathise tuberculeuse, ayant debut6
des l'adolescence par une adinopathir. tuberculeuse,
hilaire, p6ribronchique et m6diastinale, avec pleurite
6galement tuberculeuse. De 1l survinrent des adh6sions pleuropericardiques, avec insuffisance myocardique, qui, unanimement jug6es incurables, mirent en
danger la vie de la Saeur. Son ktat devint tel que
I'infirme, essouflee, respirait A grand'peine, et que de
fr6quentes pulsations cardiaques,l'eprouvant atrocemeat et d6bilitaut pen A peu tout son etre, en vinreat
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a faire perdre tout espoir. Aussi,

ala fin de 1925, la

malade et ses compagnes, d'un accord unanime, recoururent a l'intercession de la Bienheureuse Louise. Le
21 janvier 1925, les prieres d'une fervente neuvaine

montaient vers le ciel, et, en ce dernier jour, sur les
cinq heures du soir, Sceur Veronique sentait la mort
toute proche. Alors, comme attiree par une invisible
force, elle voulut, pour recevoir la biendiction du
Saint Sacrement, se rendre a l'oratoire domestique,
Et l, en un instant, elle se trouva parfaitement guerie.
Depuis lors, les travaux difficiles et piniblesqui depuis
longtemps lui etaient totalement impossibles lai
devinrent faciles et ne lui causerent nul malaise, car,
recouvree, la santi se maintint excellente.
De toutes les circonstances de ces deux guarisons
ressortait clairement le caractere miraculeux; ainsi
l'avoubrent unanimement et les m6decins habituels de
ces malades et les experts eux-mimes, commis par la
Sacree Congregation des Rites.
La discussion s'engageadonc a leur sujetdans deux
congregations, ant6pr6paratoire et priparatoire, et
dans la reunion genarale tenue devant nous. Aussi, ]e
i" novembre 1933, nous avons solennellement d6clare:
l'intercession de la bienheureuse Louise de Marillac,
veuve Le Gras, a manifestement obtenu de Dieu les
deux miracles suivants : sceur Therise Dairacq a &t6
parfaitement et subitement guerie d'un mal de Pott
dorsal, joint k une meningite spinale tuberculeuse;
et sceur V6ronique Hocevar a kti d6livr&e d'adhesions
pleuropericardiques avec insuffsance myocardique
jug6es incurables.
C'est pourquoi, dans l'assembl6e generale dela Congr6gation des Rites tenue devant nous, nous avons
demand6 si, apres l'approbation des deux susdits
miracles, on pouvait en sfireti proc6der a la solennelle
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canonisation de la bienheureuse Louise de Marillac.
Nos v~inrables frires, les cardinaux de la sainte
Eglise romaine, et les officiers, prelats et consulteurs
de la Sacrie Congregation des Rites, unanimement se
prononcirent pourl'affirmative. Nous, toutefois, nous
r6servames notre jugement, multipliant entre temps
les pritres, alin que le bon plaisir divin nous apparit
plus clair. Enfin, le 12 novembre, Nous mandames pres
de nous nos chers fils les cardinaux Camille Laurenti, prifet de cette Congregation des Rites, et
Alexandre Verde, rapporteur de cette Cause; Nous
appelimes igalement le secr6taire g6neral des Rites,
Alphonse Carinci, et le promoteur g&enral de lafoi, Sauveur Natucci.Apris avoir pieusement celebr6 la sainte
messe, nous avons declar6 : en sfirete, on peut procder a la canonisation de la bienheureuse Louise de
Marillac, veuve Le Gras.
Ensuite, pour garder, en matibre si grave, ia r6glementation fort sage de nos pr6d6cesseurs, nous avons,
le 21 d&cembre 1933, d'abord convoqu6 en consistoire
secret nos venerables freres les cardinaux de la sainte
]glise romaine. La, le susdit cardinal Camille Laurenti, en son discours, nous rappela la vie et les
miracles d'abord des bienheureux Jean Bosco et Pompilius Marie Pirotti, pratres, confesseurs, puis ceux
des bienheureuses Marie-Michelle du Saint-Sacrement,
vierge, et de Louise de Marillac, veuve le Gras; il
6numera les divers Actes que la Sacree Congregation
des Rites, aprbs un serieux examen prialable, admit et
approuva dans la quadruple Cause de beatification et
canonisation de ces quatre bienheureux.
Puis, nous demandimes personnellement l'avis de
chacun des cardinaux preseats, et tous nous manifestirent leur sentiment.
Ce consistoire secret heureusement achevi, on tint
9
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.ussit6t un consistoire public pour solliciter solennellement la canonisation de ces memes bienheureux.
Notre cher fils Robert Mucci, avocat consistorial en
notre cour, fit pour la bienbeureuse Louise de Marillac
la demande d'usage. Nous donc, bien que pleinement
disireux d'orner du diademe de saint ces cilestes
bienheureux, et maigr6 notre vif souhait de les proposer a la ven&ration et a l'imitation de tous les chr&tiens, Nous avons toutefois dicidi que, dans cette
affaire eminemment importante, ktroitement unie a
l'inviolable intigrit6 de la religion catholique, il ne
fallait en rien s'&carter des rigles 16gu&es par nos predecesseurs, et, avant de prononcer la sentence de
notre irreformable magist&re, nous avons proclamr
nicessaire de tenir un consistoire semi-public, of
puissent nous dire leur avis, soit nos v6n6rables
freres les cardinaux de la sainte 9glise romaine, soit
les pr6lats convoques pour y assister. Enfin, nous
avons averti un chacun de demander et implorer le
secours du divin Paraclet; et avons ordonn6 qu'a
chacun des membres de ce futur consistoire, on
envoyit un rapport sur la vie, les vertus, les miracles
de ces bienheureux et, tout ensemble, le sommaire
des Actes de leur Cause, afin que, tout bien consid&er
et mtrement examine, un chacun pit nous dire et
manifester son avis.
C'est pourquoi, le 15 janvier 1934, nous avons con-

voqu6 en consistoire tous les membres susdits; puis,
sur la canonisation des bienheureux confesseurs Jean

Bosco, Pompilius Marie Pirotti, et des bienheureuses
Michelle du Saint-Sacrement. vierge, et Louise de
Marillac, veuve Le Gras, nous leur avons demande
ce qu'ils pensaient, les priant de nous manifester leur
avis.

Nous refGmes les suffrages de chacun des membres
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presents. Leur itonnante unanimitj nouscombla d'ne
joie certes bien grande, en les entendant nous affirmer que, par ces canonisations, nous remplirions
les vceux de I'univers catholique, et minagerions a
l'Eglise militante de nouveaux intercesseurs et
patrons.
Nous d6cr6times done que ces bienbeureux seraient
inscrits au catalogue des Saints et qu'en la basilique
vaticane leur solennelle canonisation s'accomplirait
avec le ceremonial et I'apparat d'usage.
Pour la bienheureuse Louise de Marillac, nous avions
fix6 ce jour-ci, onzieme de mars; et pour une aussi
heureuse et consolante c6remonie, nous avons instanment pri6 dans le Seigneur tons ceux qui 6taient alors
reunis, de ne cesser, dans leurs prieres, d'implorer le
secours divin.
De tous ces faits nous avons finalement pri6, par la
formule accoutum&e, nos chers fils les protonotaires
apostoliques presents de dresser 1'acte officiel requis.
Enfin, arriva ce jour fortune que nous avions fixe
pour la canonisation de la bienheureuse Louise de
Marillac. Tous les ordres du clerg- s6culier et rEgulier, les prblats et officiers de la Curie romaine, nos
vin6rables freres les cardinaux de la sainte lglise
romaine, les patriarches, arclievques, 6veques et
abb6s se rendirent a la basilique vaticane; elle t.ait
splendidement d6cor6e et djia occup6e par un grand
concoursde fid~les, parmi lesquels se faisaient remarquer, au nombre de plusieurs milliers, les reprbsentants des membres des families Vincentiennes et autres
Instituts de charit,, qui, do monde entier, 6taient
acccurus I la Ville 6ternelle.
An milieu de cette assemblee, Nous fimes notre
entree solennelle, et apres avoir pieusement adore
le saint Sacrement, nous nous rendimes a notre tr6ne.
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Alors, notre cher fils le cardinal Camille Laurenti,
prefet de la Sacree Congregation des Rites, prepos6 a cette Cause de canonisation, nous adressa, par
notre cher fils Robert Mucci, avocat de notre cour
Consistoriale, l'instante demande de vouloir bien decorer des supremes honneurs de sainte la bienheureuse
Louise de Marillac, veuve Le Gras. Une seconde et
troisibme fois, le susdit cardinal Laurenti, par la
bouche du mrme avocat consistorial, nous prbsenta
semblable demande d'une facon d'abord plus vive,
puis enfin tris pressante. Par deux fois, nous implorarnes avec ferveur la grace et la lumiire divine; enfin,
en qualit6 de Maitre Supreme de I'Fglise du Christ,
nous avons solennellement prononce : A l'honneur
de la sainte et indivisible Trinit6, pour I'exaltation
de la foi catholique et 1'extension de la religion chrhtienne, de par l'autorit, de Notre-Seigneur JesusChrist, des bienheureux ap6tres Pierre et Paul, et par
la n6tre,apres miure delibiration, apris avoir fr6quemment implore le secours d'en haut, sur l'avis de nos
venerables frires les cardinaux de La sainte Eglise
romaine, et celui des patriarches, arcbeveques et
eveques se trouvant a Rome, Nous avons decid et
d6clarons que la bienheureuse Louise de Marillac,
veuve Le Gras, est sainte et que nous l'inscrivons au
catalogue des Saints; d6cr6tant que sa m6moire doit
etre pieusement et d&votement honoree au titre de
sainte femme, non vierge, par I'iglise universelle, au
15 mars de chaque annie. Au nom du Pare et du Fils
et du Saint-Esprit. Ainsi-soit-il. n
La declaration de cette can6nisation a peine achevee, nous accedions a la demande que nous presenta.
le susdit avocat consistorial, au nom du cardinal
ponent, et nous prescrivions que l'on dressAt et exp&di~t ces presentes lettres d6cretales, munies de notre
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sceau plombn,
et nous ordonnions aux protonotaires
apostoliques de dresser I'acte officiel pour fixer a
jamais le souvenir de cette canonisation.
En outre, en m&me temps que leclerg6 et les fiddles,
Nous remerciames le Tout-Puissant pour un si grand
bienfait, Nous implorimes avec ferveur l'intercession
de la nouvelle sainte. Et m&me, apres 1'kvangile, au
cours de la messe de ce jour, Nous adressames aux
fideles presents une homblie qui, redisant les louanges
de sainte Louise, retragales principaux traits de cette
nouvelle figure de sainte, digne d'etre propos6e non
seulement a la contemplation, mais a l'imitation de
tous. c Puisque, disions nous, les malheurs augmentent
et atteignent cruellement notre temps, puisque nous
ne pouvons recourir aux impnissants remides et aux
vains secours d'ici-bas, il faut no-us tourner, tout en
priant et travaillant, versl'aide et l'assistance c6lestes.
Ce que la justice des lois, ce que les travaux et la
sollicitude des hommes et nos communs efforts souvent
ne peuvent obtenir, que la divine charit6 nous 1'accorde:
cette charit6 qui enflamma Louise de Marillac pour
tant d'oeuvres remarquables; cette charit6 est patiente,
elle est bienveillante, elle ne s'enfle point d'orgueil,
elle ne fait rien d'inconvenant, elle croit tout, elle
supporte tout, elle espere tout; cette charit6 enfin,
nous attachant aux exemples de Jesus-Christ, nous
fait considerer tous les pauvres comme des frbres
que nous devons aimer et consoler. ,
A la fin de notre homblie, Nous avons affectueusement concid6 a toute l'assistance la b6n6diction apostolique et I'indulgence pleniere pour ses p6ch6s, pais,
avecl'aide de Dieu, la messe pontificales'est acheve.
SL'illustre souvenir de cette tres sainte h6roine de la
Charite, de cette servante des pauvres, maintenant
patronne fort puissante au ciel, est attest6 par nos
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presentes lettres : aussi, tout bien consider&, de science
certaine, de par la plrnitude de notre apostolique
autorit6, Nous confirmons a nouveau, approuvons,
diclarons, decretons, publions et i I'9glise catholique universelle donnons connaissance de tout ce
que ci-dessus.
Nous prescrivons, en outre, que les exemplaires de
ces lettres, m6me copies ou imprim6s mais pourvus
cependant du sceau et de la signature de tout notaire
apostolique, soient jug6s dignes de foi tout autant que
ce present exemplaire original. Si quelqu'un done, par
une audace t6meraire, osait porter atteinte ou aller
a l'encontre desdites lettres d6cr6tales de cette canonisation que nous avons d6fnie, decr&t6e, decid~e,
prescrite, ordonnee et voulue, qu'il sache, cet audacieux, qu'il encourrait l'indignation du Tout-Puissant
et des bienheureux ap6tres Pierre et Paul.
Donni k Rome, proche Saint-Pierre, le i mars de lan 1934,
de notre Pontificat le treizieme.

Je, PIE, ivique de l'Eglise catholique.
Je, Janvier, 6veque d'Albano et d'Ostie, cardinal
Granito Pignatelli di Belmonte, doyen du Sacr6
College.
Je, Michel, 6veque de Tusculum, cardinal L6gat.
Je, Donat, 6veque de Sabine et de Poggio Mirteto,
cardinal Sbarretti.
Je, frere Thomas Pie, dominicain, eveque de Porto_
et de Sainte-Rufine, cardinal Boggiani, chancelier
de la sainte Eglise romaine.
Je, Louis, 6v&que de Palestrina, cardinal Sincero.
Je, Henri, 6veque de Villetri, cardinal Gasparri.

Je, Pierre, du titre de Saint-Laurent-in-Lucina, cardinal pretre Gasparri, cam6rier de la sainte glise
romaine.
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Je, Cajetan, du titre de Sainte-Agathe-des-Goths,
cardinal pretre Bisleti.
Je, Achille, du titre de Saint-Bernard-aux-Thermes,
cardinal pr&tre Locatelli.
Je, Louis, du titre de Saint-Pierre-es-Liens, cardinal
pretre Capostoti, dataire.
Je, frere Alexis Henri, servite, dn titre SainteSuzanne, cardinal pretre LUpicier.
Je, Pierre, du titre de Sainte-Marie-au-Transt&v6re,

cardinal pretre Segura y Saenz.
Je, Eugene, du titre des Saints-Jean-et-Paul, cardinal pr&tre Pacelli.
Je Francois, du titre de Sainte-Marie-la-Neuve,
cardinal pretre Marchetti-Selvaggiani.
Je, frere Raphael Charles, du titre de SaintePraxide, cardinal pretre Rossi.
Je, Jules, da titre de Sainte-Marie-sur-la-Minerve;
cardinal pr&tre Serafini.
Je, Ange Marie, du titre de Sainte-Marie-de-laVictoire, cardinal pr&tre Dolci.
Je, Pierre, du titre de Sainte-Croix-de-Jerusalem,
cardinal pretre Fumasoni Biondi.
Je, Camille, de Sainte-Marie-della-Scala, premier
diacre, cardinal Laurenti.
Je, Alexandre, de Sainte-Marie-in-Cosmedin, diacre,
cardinal Verde.
Frere Thomas Pie, dominicain, cardinal Boggiani,
chancelier de la sainte tglise romaine.
Camille, cardinal Laurenti, pr6fet de la Congregation des Rites.
Dominique Spolverini, archeveque titulaire de
Larisse, protonotaire apostolique.
Alphonse Carinci, protonotaire apostolique.
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Chanoine Alfred Liberati, de la chancellerie aposStolique, aide de bureau.
Expedition faite le 24 octobre (9 34), en la treizihme annee.
Alfred MAILNI, plombateur.
Alfred MARINI, ecrivain apostolique.

Registr6 au cinquante et uniime volume, No 42, de la Chancellerie apostolique.

A. TRaSSARDI, archiviste.

(Traduction de M. COMBALCZIER.)
LE BIENHEUREUX PIERRE-REN1

ROGUE

LE TRIDUJUM DE VANNES (18, 19 et zo octobre 1934)

Vannes vient d'ecrire une belle page en 1'honneur
d'un de ses plus illustres enfants.
Petite histoire! dira-t-on. Est-ce bien sir? S'il en
faut croire les maitres d'aujourd'hui, ii serait plus
difficile qu'on ne l'a cru pendant longtemps de tracer
la ligne de d6marcation entre la petite et la grande
histoire et de pr6ciser exactement, dans les cas particuliers, oix l'une finit, o l'autre commence.
Histoire exclusivement religieuse en tout cas, dont
la cite, laquelle a l'unique souci des choses de ce
monde, ale devoir, tout an moinsle droit, de se desin- teresser! Est-ce bien vrai encore ? Qu'oale veuille on
non, les faits religieux, comme, du reste, les faits antireligieux, quelle qu'en soit l'origine et de quelque
fa<on que s'en repartisse la responsabilite, s'incorporent a la vie mime de la cite oci its se manifestent.
11s contribuent a sa prosperit6 et a sa gloire, ou ils
tournent a sa d&ch6ance et . sa confusion. On ne les
efface pas par un trait de stylo; on ne s'en debarrasse
pas par un haussement d'6paules. L'historiende Vannes
n'a pas le droit d'ignorer qu'il y a cent quarante ans
environ il s'est trouv6 ici des magistrats pour con-
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traindre le clergi a preter le serment a des lois contraires A la Constitution divine de l'Eglise, un tribunal
revolutionnaire pour condamner a mort les pr&tres
r'fractaires,une guillotine en permanence sur la place
actuelle de l'H6tel-de-Ville pour leur couper Ia tfte.
II n'a pas non plus le droit d'ignorer les revanches
formidables que l'avenir tenait :n reserve. 11 est arrive
une chose que les vainqueurs de 1793 et de 1796
n'avaient pas prevue. La nation, dont ils se disaient les
representants attitres, a jug6 que la guillotine avait tort.
Elle a m&me trouvA des accents indigne6 pour fletrir
ceux qui I'avaient dressee. Cependant, elle n'a pas
rehabilitb les victimes. L'Eglise n'a pas maudit les
bourreaux. Elle ne se connait pas le droit de maudire.
Mais, soucieuse de l'honneur de ceux de ses enfants
qui sont morts pour defendre ses droits, et d'autant
plus qu'elle les voittoujours vivants, et, du reste, interprate de la volont6 de Dieu, qui les a d6ja requs dans
le ciel, elle met au front de quelques-uns d'entre eux,
les plus grands, un rayon anticipi de la gloire eternelle qui sera dicernae a tous les Olus, au jour ineluctable des rehabilitations definitives, lorsque JesusChrist, notre Dieu, viendra, precede de sa croix, juger
souverainement les vivants et les morts.
Et d6sormais, dans un homme de chez nous, dans
un humble enfant du peuple, qui a paye de sa vie le
droit de penser et d'agir comme sa conscience le lui
prescrivait, nous avons tous le droit de saluer une des
plus pures gloires de la cite, si belle que I'on en trouverait peu dans le pass6 qui lui soient superieures, et
que, depuis la Rvolution jusqu'a pr6sent, on n'en trouverait pas qui lui soit comparable.
Les fetes de Vannes en 1'honneur du nouveau
Bienheureux, tout comme celle qui ent lieu le to mai
A Saint-Pierre de Rome, ont &tC uUe spiendeur. Les
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quatre principales eglises de la ville, o6, chaque soir,
accoarait une foule enthousiaste ct o6 se donnaient
rendez-vous la liturgie, I'Mloquence, Ia musique, la

peinture, la sculpture meme, tous les arts, ont chant6,
chacun a son tour, la magnifique teneur d'une vie
entierement orientee vers l'id6al, et les inoubliables
legonsde droiture, d'heroisme et de d6sinteressement
qui s'en d6gagent.
Les fetes se sont deroulees sous la pr6sidence de :
Son Exc. Mgr Trehiou, assisti de MM. les chanoines
Guillevic et Moisan, vicaires geniraux; Son Exc.
Mgr Duparc, 6veque de Quimper et de Laon; Son
Exc. Mgr Cogneau, 6veque de Thabraca; le R&evrendissime P. Dom Dominique, abb6 de Ia communaut6
cistercienne de Thymadeuc; le Riverendissime P. Dom
Demazure, abb6 de la Communaute b&nedictine de
Sainte-Anne de Kergonan; Mgr de Villeneuve, prilat
de Sa Saintete.
La pr6sence de toutes ces Grandeurs, l'hommage
de la hi&rarchie la plus haute qui soit, et des' ordres
monastiques les plus vn&erables, qu'on verra s'incliner
devant les reliques d'un humble pretre, d'un petit
religieux, que le peuple appelait jadis le Petit Pere,
et qui est aujourd'hui le plus jeune de nos Bienheureux, est une magnifique lewon qui sera comme le
couronnement de toutes les autres.
I1 6tait juste que la premiere reunion'eft lien dans
la chapelle Saint-Yves de la Garenne, chez les Soeurs
memes de la Charit6. Notre Bienheureux peut se
regarder 1l comme chez lui. Depuis qu'il s'6tait fait
Lazariste, en 1787, il y alia assez fr6quemment dire
ta messe. II eut meme la douleur, en 1795, aprs la
malheureuse affaire de Quiberon, de la voir, pendant
quelques mois, servir de cath6drale au clerg6 schismatique. II y a longtemps que le souvenir de cette pro-

-

211 -

fanation est effac6. Au mois d'octobre de l'an;de
grace 1934, sa famille religiewse tout entiere est l1 qui
I'attend. Les deux incomparables saints fondateurs,
Vincent de Paul et Louise de Marillac, qui furent, du
reste, de grands voyageurs sur la terre, sont venus a
Vannes tout expres pour faire accueil & cet horoique
jeune frere, dont la gloire semble un rayon detach6 de la
leur, et - qui salt? -- recevoir peut-6tre aussi un surcroit de lumiere de sa couronne de martyr,dont le resplendissant 6clat rejaillit sur la famille tout entiere.
L'on voyait tout pres d'eux M. Robert, premier assistant du Sup6rieur g6neral des Lazaristes, M. Souvay, et
dle6gue par lui pour le reprisenter; M. Doucet, pr6dicateur du triduum; la Sceur Decq, assistante de la
Superieure gin6rale des Sceurs de la Charit6, accompagnae de la secretaire generale, et un tres grand
nombre de religieuses de la r6gion. Un indult special
des Supbrieurs majeurs avait autoris6 les saeurs originaires du diocese i venir ici mume rendre hommage
au nouveau Bienheureux et participer aux joies de sa
glorieuse promotion. On en a compt6 pres de quatrevingts. Quelques-unes d'entre elles n'avaient pas reva
leur pays depuis quarante-cinq ans. On les retrouvera
les jours suivants dans toutes les 6glises de la ville.
Vannes, qui, poor cause, n'admire rien taut dans les
ames que le d6sint6ressement et la gendrosit6, a salue
avec joie ce bataillon sacr6 des femmes les plus pacifiques du monde, qui, les f&tes une fois termindes,
s'en iront rejoindre la grande arme& de leurs quarante
mille sceurs, repandues dans toutes les parties du
monde et, conjointement avec elles, s'efforcer, avec

les seules armes de la Chariti, d'att6nuer, sinon
d'6teindre, ce qui est la source la plus f£conde de nos
rivalit6s et de nos guerres, I'horrible pauvreti.

C'est devant cet auditoire, tout fr6missant d'enthou-
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siasme et de fiert6, devant des amis aussi nombreux
que la chapelle pouvait en recevoir, que M. Doucet a
ouvert la serie de ses predications.
L'orateur a 1'6loquence apostolique. La premiere
qualiti da pr6dicateur, - il pent en avoir d'autres,
mais celle-li les domine toutes, - c'est de se faire
oublier lui-mnme, pour ne faire penser qu'aux vkritks
qu'il expose et aux personnages dont il trace le portrait. Ce n'est pas un petit merite, non plus, de pouvoir parler des heures durant sans jamais lasser ses
auditeurs. Telle est la maniere de M. Doucet. Le bon
M. Vincent, qui etait si avare d'eloges pour ses missionnaires, serait bien oblig6 de convenir que celui-ci
la possHde et qu'il en use avec une rare maitrise,
digne du sujet.
Apris avoir dit combien il est heureux de saluer en
Pierre-Rend Rogue un frere et un modile, il d6ciit
les premieres 6tapes de cette vie, qui est une perp6tuelle ascension vers le bien. Avec un interet croissant,
sa parole fait passer devant nos regards I'orphelin,
1'enfant ch6tif qui grandit aupres d'une mere vigilante, modele de la femme forte, l'6colier obbissant,
le congreganiste de la sainte Vierge, le seminariste
saint et studieux, le novice lazariste, le jeune pretre,
I'aumnnier de la Retraite, le vicaire de la paroisse du
Mene, le professeur de thiologie. Cette voie qai
dirige vers un idaal de plus en plus 6lev6 n'est pas
ordinaire. Cependant, d'autres la suivent en meme
temps que lui; en apparence, rien ne le distingue de
ses compagnons de route. Mais, au lieu de la suivre
terre a terre ou de s'y trainer, comme d'autres pourraient le faire, il la gravit, pour ainsi dire, en hauteur, les yeux fix6s sur des cimes toujours plus hautes
et plus lumineuses. Une volonte maitresse d'ellemýme dans un organisme d6bile, une intelligence
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lucide et vouie a la v&ritA, a la verite totale, telle que
l'enseigne l'kglise catholique, apostolique, romaine,
une ame que traversaient par eclairs rapides on ne sait
quel vague desir et comme certaines intuitions de
mort sanglante. A certaines heures, il avait le pressentiment, la hantise du martyre. Mais, dans sa jeune
candeur, il se disait qu'en le retenant en Europe et en
France, et dans cette ville tranquille de Vannes, Dieu
ne le jugeait pas digne de cette vocation sublime:
n'itait-ce pas seulement dans les contr6es les plus
bloignees et chez les peuples sauvages qu'on pouvait
trouver l'occasion de mourir pour la foi ?Ajoutez a ces
traits, qui lui creent une physionomie si attachante,
une popularit6 de bon aloi qui met comme un premier
nimbe au front de ce jeune homme, de ce jeune pr&tre,
age seulement de trente-sept ans, lorsque la mort, et
vous savez quelle mort! viendra le frapper, le 3 mars
1796, dans la plus pacifique des cit6s bretonnes et
chez le peuple le plus civilis6 de la terre.
La suite du panegyrique devait atre entendu dans
I'6glise Saint-Patern.
Le grand saint de ce nom est le premier Aveque de
Vannes; ii serait sans doute bien difficile d'6tablir le
contraire. Sa paroisse, historiquement parlant, c'est
le moins qu'on puisse dire, est la premiere paroisse
du diocese. M. Rogue s'est agenouilli souvent dans
cette 6glise, et il a longuement pri6 devant I'image de
son v6ener patron : nul doute qu'il n'ait exerc, ici les
fonctions de son ministere sacre aupres des royalistes
pris par Hoche i Quiberon et condamnes a etre fusill6s
par les commissions militairesII convenait done que l'gglise qui a si souvent
entendu ses prieres ftt aussi temoin de sa gloire et
que le nouveau Bienheureux vint, sous les yeux ravis
des Vannetais, heureux d'unir dans un m8me amour
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les saints d'aujourd'hui auc saints d'autrefois, donner
le baiser de paix an glorieux patron de la paroisse,
dont la main se levait jadis pour le binir.
La reception fut tres belle.
Le vendredi soir, a huit heures, l'iglise avait son
affluence des grands jours. Les trois nefs complktement remplies; beaucoup d'h6mmes, ce qui ne leur
diplaisait pas du reste, avaient du chercher des places
dans le chaeur au milieu d'un nombreux clerg6.

L'image du Bienheureux planait au fond du sanctuaire, tout pres du maitre-autel. Sa physionomie,
toute de resignation et de ser6nit6, tracee par un
artiste de talent qui n'est encore qu'i ses debuts, et
figur6e pres de la guillotine qui fonctionnera tout i
l'heure, ne cessait d'attirer les regards, au cours de la
longue c6r6monie.
La po6sie et la musique, deji admir6es la veille a la
Garenne, se concertent encore aujourd'hui pour cilebrer I heroisme du martyr. Choeurs et solos i la tribune de l'orgue. C'est un nouveau ravissement. La
musique est d'un grand maitre; les vers sont d'une
Sceur de la Charit6. Un chaateur, dont les Vannetais ne se lassent jamais d'entendre la voix sonore et
harmonieuse, en articule les beautis avec une emotion
qui se communique 4 l'auditoire immense et recueilli.
En 6coutant ces strophes enflarmees, notre martyr a
di sourire, comme un bienheureux sait le faire, en se
rappelant qu'autrefois ses paroissiens aimaient 1 se
laisser charmer par la suavit6 de sa voix dans la chapelle du Mend. Quant aux paroles elles-m6mes, mystiques effusions d'une ame religieuse en admiration
devant la beaut6 du sacrifice, lear m6rite, - en est-il
de plus grand dans la circoastance? - c'est de
rejoindre, atravers le temps, le ca.ntique que M. Rogue
composait et chantait dans sa prison, la veille de sa
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mort et le pied presque diji sur les marches de l'echafaud, a une heure oix son ame, dedaigneuse des artifices litteraires, s'abreuvait, comme celle du Bienheureux Grignion de Montfort, t une source d'inspiration
sup&rieure a celle des academies.
La parole attendue de M. Doucet s'tl6ve enfin et
I'on est djai sous ur autre charme.
a Ce que M. Rogue n'a pas tei.
, Cet homme si bon, ce citoyen irr6prochable, ce
prktre vertueux, ce religieux fraternel, ce formateur
d'une jeunesse d'&lte, c'est-a-dire une de ces forces
spirituelles bienfaisantes comme un peuple ne saurait
trop en avoir, la justice de son pays I'a fait mettre a
mort, comme un vil et dangereux scilirat dont la
societi devait a tout prix se debarrasser.
(c Pour se donner le droit de le condamner, elle l'a
couvert d'un manteau d'ignominie avant de le faire
monter surl'Ichafaud.
a La vraie justice ne s'est pas laiss6 tromper. Elle
a rehabilit la victime. C'est en prenant le contre-pied
des accusations porties contre elle qu'il serait facile
de tracer le tableau de ses vertus.
, Non! non! M. Rogue n'a'pas 6t6 un ennemi de la
Revolution, si riche de belles promesses a ses debuts;
ni un sombre fanatique cherchant partout des h6resies
pour les noyer dans Ie sang; ni un ennemi du peuple,
qu'il voudrait maintenir dans 1'esclavage et la misere;
ni un r6fractaire rtvolti contre les lois qui garantissent
la prosperith et Ie boaheur des nations; ni un perturbateur ni un fauteur de guerre civile; ni un traite
vendu A l'etranger, dont les arm6es ont envahi le territoire...
( Si on rappelle aujourd'hui ces odieuses imputa-.
tions, dont chacune avait pour r6sultat de soulever
contre les pretres la colere des terroristes auxquels
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le pays itait alors livie, ce n'est pas pour les refuter;
ce serait completement inutile, et c'est deja fait depuis
longtemps.
, Ce n'est pas non plus pour jeter l'anatheme aux
ennemis de M. Rogue, tellement aveugl6s par leur
haine antireligieuse qu'ils en arrivaient peat-etre a
croire qu'ils avaient a d6fendre contre lui et contre
les pretres ce qu'ils appelaient les int&krts sacris de
la hbert6 et de la patrie.
( Mais c'est encore moins pour plaindre la victime...
« II faut la congratuler, au contraire.
a La casaque d'ignominie, comme au temps du roi
H&rode et du gouverneur Pilate, se transforme en
manteau glorieux : a Bienheureux ktes-vous, dit le
,, Juge dont les sentences sont sans appel, quand on,
4 vous outrage et qu'on vous persecute, et qu'on dit
( toute sorte de mal de vous, mensonghrement, a
(4 cause de moi. R6jouissez-vous et soyez dans I'alle0 gresse, car votre recompense est grande dans les
c cieux., Le premier qui ait proclam6 Bienheureux
M. Rogue, c'est Notre-Seigneur Jesus-Christ.
a Ce que M. Rogue a &td.
« Son crime, si c'en est un, son grand crime, c'est
d'avoir et6 et d'etre demeure jusqu'au bout un pr&tre
fiddle, inebranlablement attache a l'glise catholique,
apostolique, romaine, d'avoir rejet6 avec horreur la
Constitution civile du clerg6, a laquelle on voulait le
contraindre a prater serment. Aucun sophisme ne put
obscurcir sa foi. La majorit6 des pretres francais a
montr6 la m6me fermet6. Le clerge morbihannais fut
particulierement admirable. Mais la gloire sp&ciale de
M. Rogue, c'est d'avoir fait partager sa conviction tout
autour de lui, aux 64ves du seminaire, a ses confreres
de Vannes, et jusqu'i son propre superieur, dont la
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defection, si elle avait eti consommee, aurait pu en
entrainer beaucoup d'autres. Comment s'etonner des
lors que le Pape Pie XI ait reconnu en lui, non seulement un martyr, mais encore un confesseur de la
foi!
(c Aucune menace, aucune violence n'a pa triompher
de sa volont6 : ni la perte de ses biens, ni l'expulsion
de son domicile, ni la mise A prix de sa t&te, ni la
prison, ni la deportation, ni I'6chafaud.
t Et c'est pourquoi il est au rang de ceux dont le
monde n'est pas digne et que le ciel a et6 si heureux
d'accueillir.
« Nous bneficions aujourd'hui des fruits de leurs
sacrifices.
ct Les catholiques francais sont, sans doute, les
catholiques le plus fortement attaches et devou6s an
chef de l'9glise. On 1'a bien constat6 A l'epoque de
la separation : et les Jacobins de 19o5 ont vu ichooer
lamentablement leurs efforts pour 6tablir chez nous
une Pglise nationale. II n'en fut pas toujours ainsi.
Avant la Revolution, l'autel, en France, 6tait inf6od6
au tr6ne presque autant qu'il s'appuyait Ala chaire de
saint Pierre. La Revolution a voulu transformer cette
union en asservissement pour l'tglise. D'oii le soul&vement des consciences les plus nobles et les plus
fortes, qui aimaient mieux mourir que flechir. C'est
grace a leur divouement que nous sommes fiers de voir
briller an front encore meurtri et meme saignant de
notre kglise le signe de l'independance et de la fid6lit6 AJ6sus-Christ. ,
Le Mend, c'est, A Vannes, la vraie maison de
M. Rogue. I1 y passa pros de douze annees, comme
6live ou comme directeur. Voici sa cellule, ses deux
cellules, le salon de lecture, la salle des exercices, la
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chapelle. C'est dans ce sanctuaire qu'il s'est prosterni
pour recevoir les ordres sacres, qu'il a c6elbr6 sa
premiere messe, qu'il a prech6 au peuple, qu'il a
exerc6 ses fonctions de chef de paroisse, apres que
M. Le Gal eut consenti a partir pour l'exil... C'est da
Mend aussi qu'il fut expulse, et jet6 dans la rue, le
2 janvier 1792, a huit heures du soir.

Tous ces souvenirs se reveillent aujourd'hui, auxquels s'ajoutent d'autres images, des images vivantes
du passe. Par un rapprochement qui semble providentiel, M. Rogue retrouve au Mend, qui a change de
destination, les filles de Catherine de Francheville,
dont l'eveque 1'avait nommi chapelain le lendemain
meme de son ordination, la-bas, a l'autre extrimiti
du faubourg, en m&me temps qu'aum6nier de la
Retraite dans la chapelle meme oZi il fut condamne a
mort par le tribunal revolutionnaire, le 2 mars 1796La mission de parler ici de M. Rogue ne pouvait,
semble-t-il, 6tre mieux confiee qu'a un directeur de
grand siminaire, ou a l'aumbnier d'une congregation
religieuse dont le siege fit la chapelle m&me du Mene.
C'est a ce double titre que M. le chanoine Royer a
6ti invite a faire le troisieme panegyrique de M. Rogue.
Le pr6dicateur ne pouvait pas, et il n'a pas voulu
ecarter le sujet que semblaient lui imposer le lieu
meme ou il parlait et la maitrise sup&rieure de
M. Rogue dans sa mission de formateur de clercs.
Les auditeurs 6taient trop bien choisis pour ne pas le
comprendre. Et pendant que, dans la chaire m&me oh
M. Rogue monta bien souvent, il exposait, avec une
emotion poignante, une doctrine toute mystique, qu'un
r6sume ne pourrait qu'affaiblir, plus d'un devait se
demander : c N'est-ce pas ainsi que parlait M. Rogue? ,
c Le pretre, c'est le Christ prolongeant parmi les
hommes sa presence et son action sensibles. Le simi-
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naire a done pour fin de transformer 1'&me du candidat an sacerdoce, de faqon qu'elle exprime, an
moins dans ses traits essentiels, I'Ame de Notre-Seigneur Jesus-Christ.
a Pierre-Rent Rogue dul realisercet ideal. Certains
faits et certains silences denotent en lui un esprit
bien iquilibri, simplificateur, uni a une volont6
tenace. Les hommes de cette trempe obtiennent des
r6sultats surprenants, pourvu qu'ils s'appliquent a un
objet precis.
AAu jeune clerc une science unique sera proposee:
la connaissance du divin Redempteur. Or, quand le
Christ se d6voile a une intelligence droite, son 6minente perfection lui fait juger le reste comme une
immonde balayure, utstercora.Notre futur Bienheureux
riclera cette-poussiere au cours des longs examens.
qui 6taient alors de regle au siminaire. Pendant
l'oraison du matin, - elle durera une heure, - suppliant A des communions trop rares, son ame ainsi
liberee s'unira toujours plus 6troitement a son divin
Modele.
( En fait, Pierre-Rent Rogue le rialisa. Au lendemain de son sacerdoce, I'autorit6 dioc6saine lui
accorda le plus beau timoignage d'estime, en lui confiant I'aum6nerie de la Retraite des femmes. Et ce
jeune pr'tre de vingt-quatre ans reussit pleinement
dans un ministire des plus delicats.
it ConfigurE an Christ, il le suivra, demain, jusqu'au Calvaire. De ce point de vue, les ordinations
qu'il reqoit toutes an Men6 et les messes qu'il ctlebre
dans cette 6glise prennent un sens 6mouvant. Prostration : Omnes sancti Martyres, orate pro nobis. Oblation
du sous-diaconat pr6parant l'immolation. Diaconat :
Accipe Spiritum Sanctum ad robur, ad resisteidum diabolo et tentationibus ejus. Pendant cinq ans, au meme
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autel, devant la meme place sanglante, il r6petera:
Introibo ad altare Dei.

ie En attendant, il va continuer Jesus aupris des
fideles de la paroisse du Mene, et sp6cialement aupres
des s6minaristes. Un s6minaire, c'est toujours le divin
Maitre formant ses futurs pr&tres, en les appelant a
vivre dans son intimit6 : ii est une transfusion d'ame.
, Le bien spirituel d'un pays exige des pretres
saints, et done des directeurs de s6minaire qui ne
soient pas trop indignes de tenir la place du Christ,

6ducateur des ap6tres. Priez pour nous! »
Cet appel a la priere a vibr6 dans les ames. II sera
retenu. Nous prierons a pour eux ), pour les maitres
et les 616ves de la plus haute cole qui soit parmi les
hommes et la plus nicessaire. Nous avons un intercesseur de plus dans le ciel. Plaise . Dieu que 1'Eglise,
si l'heure de la canonisation vient a sonner, - et pourquoi pas prochainement, comme nous l'esperons? nomme officiellement Pierre-RenE Rogue patron de
nos siminaires bretons, de nos s6minaires franiais!
Un deuxieme enchantement de la c6remonie du
Men6, ce fut la cantate d'un caractere si particulier.
Apris l'eloquence, la poesie.
Les paroles sont d'un pretre. L'auteur, a qui l'on
avait offert de se faire le chantre du Bienheureux et
de sainte Louise de Marillac, a trouv6 dans son ame
deux fois jeune de pretre et d'artiste des accents
triomphaux oh les pensees les plus hautes s'unissent
au sentiment le plus delicat. Petite 6popee pleine
d'histoire et tout impr6gnee du parfum du sanctuaire, comme aussi de la piet6 du chapitre cath6dral,
et qui restera. Le Bienheureux n'aura pas manquk
d'etre charm6 par ce fraternel hommage. II aura sur-
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tout it6 touch6 par les allusions a sa sainte mere, et
an grand saint vannetais dont le nom sera disormais
inseparable du sien :
Tu naquis parmi nous : Vannes fut ton berceau,
Et tu vdcus pieux, sous les yeux de ta mere,
Qui voulut, heroique en sa douleur ambre,
Suivre son fils partout, jusque dans le tombeau.

Nous viendrons te prier pour vivre sans faillir,
Pour trouver pres de toi la force et les lumieres.
Nous avons maintenant deux protecteurs, deux peres,
Vincent Ferrier IAp6tre et Rogue le Martyr.
Vannes avec fierte regarde
Elle saura garder P'antique
Avec un pur joyau de plus
Empourprd de ton sang, 6

1'avenir.
foi bretonne,
a sa couronne,
noble et saint martyr!

La musique est d'un pretre qui a collabori ici avec
le grand artiste Delsarte, et doat 1'Ame, qui monte si
allegrement vers Dieu par des voies harmonieuses et
gr6goriennes, n'a pas cesse, an cours de ces quatre
jours, de jeter sur nos cer6monies la riche broderie
du chant, le charme enveloppant de la m6lodie, sans
lesquels il n'y a pas plus de fete sur la terre que dans
le ciel.
Que de souvenirs et quelle vision!
La maison du Mend, qui passe par tant de mains;
la sainte chapelle, rendue au culte, apres avoir servi a
tant d'usages; les eveques de Vannes, avec la chaine
d'or de la hierarchie qui les unit entre eux, et tous i
saint Pierre, depuis Mgr Amelot, ordonnant ici mime
M. Rogue et les pretres qui devaient mourir sur
I'6chafaud, jusqu'A Mgr Tr6hiou, ne demandant qu'a
ordonner des pretres de plus en plus nombreux pour
un apostolat plus que jamais n&cessaire. Le s6minaire
d'avant la Revolution, le s6minaire d'aujourd'hui et le
seminaire de demain; les descendants des anciens
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paroissiens du Mend, honorant M. Rogue la meme oh
leurs p&res avaient eu la joie de 1'entendre ; la famille
de Catherine de Francheville s'adonnant a de nouvelles fonctions et toujours fidele a I'esprit de sa fondatrice. Toutes ces voix montent ardemment vers le
ciel. Et l'hostie, 1'6ternelle hostie divine, jadis aux
mains de M. Rogue pour aller se donner aux mourants,
et aujourd'hui, a la fin du Salut, entre les mains de
M. le Sup6rieur du nouveau rm•iair. ct re cessant
jamais de b6nir, avec les bienheureux du ciel ceux qui
aspirent a marcher sur leur trace. Quel spectacle! le
present, recevant de ses mains reconnaissantes le legs
f&cond du passe, pour le transmettre, de plus en plus
enrichi, aux mains avides de l'avenir.
A la cath6drale, le dimanche 21 octobre, ce fut une
apotheose.
La cathedrale sera desormais sa demeure terrestre.
De la tombe, ou il s6journa cent trente-huit ans, cent vingt-deux ans a c6t6 de sa mire, - il passe chez
les vivants.
Au seuil meme de 1'6glise, saint Vincent, enveloppe
de sa longue chape de granit, inusable comme la divotion des Vannetais, lui fait un accueil fraternel; les
saints, parmi lesquels rayonne le chef des ap6tres,
sont descendus des vitraux ou de leur piedestal; les
anciens 6veques de Vannes sortent de leurs tombeaux
poudreux; ils accompagnent le v&enrable chapitre et
ils vont tous au-devant de I'h6te illustre qui arrive,
comme tout le clerg6, aux jours de f&te solennels, va
chercher l'v&vque qui s'apprfte a c6lebrer pontificalement la messe. Le temple s'illumine de mille feux,
dont les lignes harmonieuses, 6pousant celles de l'architecture et convergeant vers I'autel, construisent
comme un palais de lumiere.
Le Bienheureux est conduit jusqu'a la chapelle de
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l'Archiconfrerie, qti est.deji ý l'usage des Soeurs de
Saint-Vincent-de-Paul. Ce sera desormais sa residence. La reposeront ses restcs mortels. Pour rendre
sa presence plus sensible, une grande statue en cire,
oeuvre d'un travail d6licat, offre aux ftdeles ses traits
tels que les documents du temps et nos connaissances
permettent de les reconstituer : v6to de la soutane
noire, avec la coilerette au lieu de rabat; souliers k
boucle aux pieds; orn6 du surplis et de l'6tole blanche,
tenant entre les mains le saint ciboire rappelant qu'il
est martyr de l'Eucharistie; 6tendu tout de son long
comme sur un lit de parade, et la t&te reposant sur un
oreiller richement capitonn6.
Depuis le moment oiu il a pris possession de sa chapelle, I'hommage est ininterrompu.
Le samedi et le dimanche, ce fut un defil6 continu
de fidEles qui venaient lui offrir, a 1'endroit m&me
d'oii rayonnera son patronage, leur admiration, leurs
vceux, leurs prieres. Le Tout-Vannes a pass6 lA. Le
Bienbeureux aura reconnu les descendants des Vannetais de son temps, de ceux qui le saluaient respectueusement dans les rues, de ceux qui recouraient A son
ministare sacre, de ceux qui tremphrent des linges
dans son sang...
A c6t- des Vannetais d'aujourd'hui, les Vannetais
de 1792 et de 1794 et de 1796 : M. Le Gal, superieur
du s6minaire, et M. Botmel, principal du college;
Fr6teau, Le Gallo, Pourchasse, obliges de se deguiser
comme M. Rogue et de se cacher dans les caves et
les greniers des maisons; M. Robin, qui fut guillotin6 en meme temps que lui; et les autres martyrs
morbihannais, pretres ou laiques, dont la b6atification
suivra bient6t la sienne : candidalus martyrum exercitus; et sa vaillante mere, qui l'a suivi jusqu'au pied
meme de 1'6chafaud; et les membres du district ou

-

du d6partement, ýo

284 -

il comptait tant de condisciples;

et les juges qui I'ont condamn6; et I'avocat qui le
defendit; et tout le peuple si religieux faisant cercle
autour de la guillotine, a qui les bras tombaient de
douleur et d'6tonnement; tons assembles maintenant pres de la tombe glorieuse de la victime, pour*
entendre la sentence de rehabilitation.
A quelques pas de 1, dans le tabernacle, avant
qu'on le place dans l'ostensoir d'or, Celui qui est la
resurrection et la vie : sans Lui, rien de ce qui se fait
ici ne pourrait s'expliquer ni se comprendre.
C'est dans cette atmosphere chaude et lumineuse
que M. Doucet fait. entendre le troisieme chant de
son poeme en l'honneur du Bienheureux.
D'abord, le panegyrique de sainte Louise de Marillac, dont la canonisation pr6ceda de quelques mois la
b6atification de M. Rogue. Le pr6dicateur, avec une
&motion communicative, expose la grandeur et la
sublime originalite de l'oeuvre de la grande fondatrice,
dont la France et la plus grande France sont les premieres a b6neficier dans le monde.
Et pendant que se deroulait 6loquemment cet harmonieux prelude, plus d'un auditeur entendait chanter dans son ame la belle strophe de M. le chanoine
Le Floch, deja entendue a la Garenne :
Mere de Marillac. 6 Bienheureuse,
Tes filles sent toujours la, 1'Fime joyeuse.
Quelle douceur, en marchant sur ta trace,
D'entendre murmurer tout bas,
Sous nos pas :
C'est la charit6 qui passe;
De deviner 1'emoi qui contient
Le regard qui guette
La blanche cornette :
C'est la charite qui vient!
0 Mire, qu'il est doux de faire quelque bien!
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Et nous allons vers toute infirmitC,
Soulager les mistres
De nos seurs et nos frbres
Avec le baume saint, la chariti!

Ce que M. Doucet. fait ressortir aujourd'bui dans
les souffrances de M. Rogue, c'est la ressemblance
qu'elles presentent avec celles du divin Ridempteur,
et le surcroit accidentel de m&rite qu'elles y ajoutent,
suivant la theologie de saint Paul. Des ondes mysterieuses, que la science ne saurait d6couvrir, triomphent
ici du temps et de l'espace. Vannes communique avec
Jerusalem; la guillotine de la place du March6 r6pond
A la croix du Calvaire; et la beaute du Christ, qui ne
fut jamais plus grande et plus aim&e que sur la croix,
se reflite, douce et triomphante, sur le fils martyr du
chapelier Claude Rogue et de Francoise Loyseau.
Notre Pierre-Ren6 Rogue a eu des ennemis nombreux, m6chants et forts. Notre-Seigneur n'a-t-il pas
eu les siens? Les Pharisiens, ces fanatiques qui ne
voyaient rien au-dessus de la loi; les H&rodiens, voulant subordonner la religion A l'Ltat: ies Sadduc6ens,
rationalistes, dont les doctrines ne le cAdaient guere
A celles des philosophes athees du dix-huitieme
siecle, tous plus opposes les uns que les autres aux
verit6s que le Pare c6leste nous enseigne par son
Fils?
II a 6t6 calomnie et injuriA. Le Christ ne l'a-t-il pas
6t6 lui-mrme? Ne l'a-t-on pas accus6 de d6sobbir aux
lois souveraines, de refuser l'imp6t, de soulever le
peuple, de se complaire dans la compagnie des gens
tares on qui faisaient bonne chre, de detruire la religion 6tablie par Dieu meme, crimes dont quelquesuns appelaient la peine capitale?
11 a t6 oblig6 de se cacher et d'accepter, pendant
la Terreur, des refuges que des amis d&vou6s lui
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offraient au p6ril de leur vie. Le Christ, qui ne youlait accepter la mort qu'a I'heure qu'il aurait choisie
lui-m6me, n'a-t-il pas ete contraint de fuir en V.gypte,
presque aussit6t apres sa naissance & Bethl6em, et,
plus tard, de quitter Nazareth, sa ville natale, ou on

voulait le lapider; et J6rusalem, ohj i risquait d'etre
arrete comme un criminel; et meme la Galilee, d'abord
si accueillante, pour s'en aller en terre 6tranggre,
m6me dans la r6gion des infideles, du c6t6 de Tyr et
de Sidon? Et dans les derniers jours de sa vie, pour
Echapper a ses ennemis de J&rusalem, n'allait-il pas,
quand la nuit allait tomber, demander, au risque de
les compromettre, un refuge a ses amis de B6thanie?
I1 a 6te trahi et livr6 par un homme qui 6tait son
oblige et celui de sa mere. Le Christ n'a-t-il pas
trouv6 un Judas parmi les ap6tres?
II a 6t6 juge et condamn6 par un tribunal r6volutionnaire. Le Christ n'a-t-il pas 6t6 jug6 et condamn6, en violation de toutes les lois, par Caiphe et
le Sanh6drin, par Pilate devant un tribunal romain,
par le peuple presque tout entier ameuti contre lui?
Les jours qui pr6c6dirent sa mort, il crhataiL;Jans

sa prison un cantique compos6 par lui-meme et pour
la circonstance oh il se trouvait; le Christ, apres la
Cine, et avant d'entrer dans le jardin de l'agonie,
n'a-t-il pas chanti lui-m6me? Et les paroles conserv6es par saint Jean ne sont-elles pas le plus
beau chant d'amour qui sortit jamais de ses ltvres
humaines?
Notre-Seigneur disait au larron sur le Calvaire :
4 Aujourd'hui meme tu seras avec moi dans le Paradis. a M. Rogue n'a-t-il pas dit a M. Robin, qu'il dut
r6conforter quelques heures avant de mourir: « Mon
amr, nous allons bient6t nous 6veiller dans le Paradis
du bon Dieu n?
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Notre-Seigneur disait A son PWre : < Pardonnezleur, ils ne savent pas ce qu'ils font. , M. Rogue
disait A ses amis : ( Tournez votre tendresse sur mes
pers&cuteurs. Sollicitez sans cesse la fin de leurs
erreurs. "
Notre-Seigneur confia sa Mere A son ap6tre Jean,
et son ap6tre a sa Mire. M. Rogue recommanda I sa
mere de ne pas abandonner la famille de celui qui
I'avait trahi.
Notre-Seigneur et M. Rogue, le Maitre et le disciple, ont termine leur vie dans une meme priere :
( Mon Pere-(Seigneur), je remets mon Ame entre vos
mains. n
Le disciple a port6 sa croix, et il a suivi son Maitre
jusqu'an Calvaire..., jusqu'au ciel.
Il appartenait i Mgr I'Aveque de Vannes de mettre
fin a tous les discours.
Pour f&ter avec le plus de solenniti possible le premier Bienbeureux que Rome ait accord6 A son diocese
depuis qu'il en est le chef, Mgr Trehiou veut c6'oebrer
pontificalement la messe In virtute ina, du commun

d'un martyr non pontife, assist6 du Chapitre, en prsence des autres 6v&ques, des prelats, du clerg6 et de
tout le peuple chrbtien reuni autour de I'autel, et il y
a int6ress6 tout le diocese en demandant aux pretres
des autres paroisses de s'unir A sa priere par le chant
de la mame oraison.
Apres le chant de I'tvangile, il interrompt un
moment loffice et reprend I'antique tradition des
Pares, qui expliquaient aux fideles I'esprit de la f6te
et le sens des myst&res que l'on cilibrait. C'est une
homilie que l'on entend. Non lhomBlie de l'vangile,

mais celle de l'6pitre meme de la messe, qui s'applique
si bien au Bienheureux Rogue.

C'est le pasteur et le pere qui parle, et I'on sent

-

2S8 -

bien qu'il voudrait pouvoir, en ce moment plus que
jamais, se faire entendre de tous ses diocesains.
Justum deduxit Dominus per vias rectas. Le Seigneur lui a prAsente la main pour le conduire; le
futur Bienheureux n'a jamais abandonn6 la main qui
s'offrait . lui, ni pendant sa jeunesse, ni pendant son
Age muir, ni a Vannes, ni a Bourges, ni a Paris; et ii
a march6 toute sa vie, non par des sentiers de fleurs,
oi ii aurait pu s'arreter, non par des voies larges, oi il
aurait risqu6 de s'egarer, mais par le chemin-droit,
jalonn6 de travail, de souffrances et de vertus, qui
conduit a la saintet6. Dedit illi scientiam sanctorum.
cc In fraude circumvenientium illum affuit illi. , Le
Seigneur a 6t6 aupris de lui et I'a priserve des
pieges oit la malice des hommes voulait le faire tomber; au milieu des t6nebres que la doctrine r&volutionnaire amoncelait pour 6garer les intelligences, il
lui fit voir avec une clart6 fulgurante, et par lui a
bien d'autres, la v6rite qui libere, et qu'en refusant
le serment exige, il ne trahissait pas, etqu'an contraire,
il servait comme I le fallait l'Iglise et son pays.
« Descenditque cum illo in foveam. ) Dieu ne 1'abandonna pas, quand il tomba aux mains de ses ennemis,
dans la salle du district, qui fut, en cette nuit de
Noel 1795, sa premiere prison, apres son arrestation.
LivrC par un traitre au moment oif il prtait le viatique
a un mourant, ii avait Notre-Seigneur avec lui sous
les formes eucharistiques. Pour prevenir toute profanation, il demanda a ses gardiens l'autorisation de
consommer les saintes especes enfermbes dans son
ciboire et de rendre ainsi un dernier hommage i Celui
qui 6tait son Dieu et le leur. Ilsy consentirent, et peut&tre m&ne se mirent-ils a genoux pendant que le prisonnier communiait. Ah! l'admirable scene, qu'il est
a souhaiter que les artistes popularisent! Ne commu-
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niait-il pas en viatique? Pendant les deux mois qui le
siparent de la mort, il ne pourra plus dire la messe
ni communier.
Dieu est avec lui dans la ge6le de la Porte-Prison.
Le Bienheureux riconforte ses compagnons de captivith ; il garde sa ser6nit6; ce n'est pas assez dire, il
tressaille d'alligresse, et il chante, parce qu'il a At6
jug6 digne de souffrir quelque chose pour JTsus-Christ;
il refuse m&me de recourir a des aoyens d'6vasion
que des amis trop zelds lui proposent, ne voulant pas
compromettre ceux qui out la garde de sa personne et
ne d-sirant pas repousser I'occasion qui s'offre a lui
de verser son sang pour la foi.
Dieu est avec lui devant le tribunal r6volutionnaire,
oh le Saint-Esprit lui dicte, au cours d'un interrogatoire redoutable, les reponses calmes et sincires qu'il
avait a faire A ses juges.
Dieu est avec lui au moment oi il meurt sur l'6chafaud, pour recueillir son dernier soupir. M. Rogue
meurt le front illumine, le sourire aux tlvres, la joie
au coeur.
Et aussitOt apres, c'6tait le Paradis. Et dedit itli
claritatemaeternam Dominus Deus noster.
L'on chanta une fois de plus - ce ne sera pas la
derniere fois - la cantate de M. le chanoine Le Floch
et de M. le chanoine Pirio.
Cette inoubliable c&remonie, comme chacune des
trois pr6cedentes, se termine par le Salut solennel du
Saint Sacrement. Et il nous a sembl voir, ce soir, le
Bienheureux Rogue commencer parmi nous son office
d'intercesseur. Rev6tu de I'6tole et du surplis, comme
il 1'est sur son lit de parade, c'est lui qui gravit les
marches de I'autel, saisit l'ostensoir de ses mains fremissantes et fait benir longuement I'assembl.e par
Notre-Seigneur Jesus-Christ.
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Presque aux memes jours oix les f&tes de la b6atification se deroulaient ici dans la joie et dans la paix,
on faisait, dans deux villes capitales, des fun6railles
triomphales a de grands personnages : un ministre
populaire, un roi, ami de la France, assassin's le
meme jour

.

Marseille; un ancien chef d'Etat mort

d'usure et de fatigue au service de son pays. Dans
les 6glises et sur leurs tombes, on a prononc6 en leur
honneur des discours aussi 6loquents que ceux que
l'on a entendus a Vannes. On les a meme appelis
martyrs; et les armes qui ont frapp6 deux d'entre eux
ont ob6i au meme esprit revolutionnaire qui, jadis,
dressait la guillotine sur les places de nos villes. On
leur a promis qu'ils vivraient 6ternellement dans la
mimoire des hommes; leurs noms seront inscrits sur
les monuments publics.
« Des titres, des inscriptions, vaines marques de ce
qui n'est plus, et rien enfin A tons ces honneurs que
ceux a qui ont les rend. Si grands qu'ils soient, si c6lbres qu'ils demeurent,
ils s'en sont allks pour toujours.
li n'est pas defendu d'esperer que Dieu les a requs
dans sa misericorde. Mais d'aucun d'eux, ni de taut
d'autres, on ne dira ce que l'on dit ici du Bienheureux
Pierre-Ren6 Rogue. II est encore, il est plus que-jamais parmi les vivants. Sa vie est intimement m6l6e
alan6tre. La mission de bienfaisance qu'il remplissait
au cours de sa vie p&rissable n'est pas achev6e : la
place qu'il tient pros de Dieu dans le ciel lui permet
de la continuer avec plus d'efficaciti que jamais. I1
est avec nous corps et ame : de ses reliques pr6cieuses
sortira une vertu qui fortifie et qui gubrit. 11 nous
assistera dans nos peines. II connait nos besoins. II
icoute nos prieres. II est pour nous intercesseur puissant pres de Dieu. II n'est pas de bien pour cette vie,

-

291 -

il n'est pas de grice pour I'autre que nous ne puissions
recevoir par son entremise. II met a notre service one
force et une bonte que celles d'ici-bas ne sauraient
6galer !
Et il n'est personne parmi nous qui ne puisse recourir a sa protection.
Bienheureux Pierre-Rene Rogue, priez pour nous,
assistez-nous!
(Semaine Religieuse de Vannes, 3, ro, 24 novembre,
ier dicembre 1934.)

SONNETS
EN L'HONNEUR DU BIENHEUREUX ROGUE
LE PRETRE

Dans la ville bretonne, au vieux pays de foi,
Rogue, enfant du Men6, de Dieu veut tre pretre;
Des fils du grand Vincent, il prend le noble emploi,
Pour se sacrifier a la gloire du Maitre.
Mais la haine du Bien partout seme l'effroi.
Au notr de Libertd, tout ministre est an traitre
Qui de sa t&te paye sa resistance aux lois;
Mais l'ap6tre est .fidle a la foi des ancetres.
I1 ne trahira pas, meme au prix de son sang;
Mourir pour Dieu, voili son unique serment;
Et contre les mechants, son courage s'impose.

0 Rogue, ton amour fait triompher la Cause,
Mais aussi tu payas, vaillant Breton tetu,
De ton g6nereux sang ta force et ta vertu.
LE SAINT
NoEL-NORL paien qu'a r6form6 1'Esprit.
Des clochers alanguis, sur la cit6 dolente,
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Tombe un silence froid qui p6n&tre et meurtrit;

La nuit, d6semparke et grise, traine, lente.
Un homme va, furtif; c'est Rogue le proscrit.
II porte a quelque gueux la manne consolante.
Soudain montent des voix. On le bafoue, on rit,
Ce sont des forcen6s de la meute hurlante.
c Calotin, disent-ils, nous connaissons ton but;
Au district avec nous, viens payer ton tribut ! »
Et 1'ap6tre les suit sous leurs saillies 6paisses.
Vite, il consomme, la, les divines Especes.
Et les juges, saisis d'un tel acte en ce lieu,
A genoux, confondus, s'inclinent devant Dieu.
LE MARTYR

Le calvaire est gravi. L'heure sainte a sonne.
Rogue, le preux martyr, rend compte de sa vie.
Mais lui, dont le ceur bat d'amour passionne,
Se rejouit qu'enfin au ciel DieL le convie.
Qu'importe qu'un edit le tienne emprisonni;
Son ame pour le bien demeure inassouvie.
Devant tant de vertu, son gardien d6sarme,
Ichapge pour la foi son pass6, qu'il renie.
Et le fer odieux, en ouvrant son tombeau,
Du dernier de ses jours fait le jour le plus beau,
D'un simple Agent du Christ, un saint que l'on v6ndre.
O Rogue qui passas, en ce monde 6phembre,
PMlerin vigilant sur la route des cieux,
Sois notre intercesseur, a jamais, pres de Dieu

C. BOULIO.
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LAURENT BOUCHET
AMI ET DISCIPLE DE SAINT VINCENT DE PAUL

L'histoire nous apprend que la personne de-saint
Vincent de Paul eut un rayonnement extraordinaire,
immense, sur toutes les classes de la socikti francaise,
au dix-septieme siecle. Les. pauvres, le clergi, les
grands, la Cour meme, tour a tour ou.simultandment,
recurent les bienfaits de sa sagesse et de son 6tonpante
activit6.
Son influence se fit encore sentir, au dedans, sur
une infinit6 d'gmes, qui, marquees de son caractere,
prirent son esprit et continuerent ses ceuvres. Sa vie
nous r6vele beaucoup de ces ames d'l6ite; mais plusieurs demeurent encore inconnues. C'est a I'une
d'elles, h6ritiere de la sienne, que ces lignes sont
consacrees.
Laurent Bouchet (1618-1695),,pretre du diocese de

Paris, bachelier en th6ologie, fut un disciple et un
ami de saint Vincent de Paul. Ilnous a laiss6, en

plusieurs endroits de ses icrits, de nombreux t6moignages de son culte filial pour le venerable fondateur

de la Mission. Nous avons pens6 qu'il ne serait pas
sans interet de noter ses rapports avec l'homme de

Dieu et de publier sur ce sujet un choix de textes
inedits, puis6s directement a la source abondante de
son oeuvre manuscrite.
I. -

Biographie de Laurent Bouchet

Jusqu'ici,les biographies generales ont pass6 entierement sous silence ce digne eccl6siastique,qui r6sume,
A sa maniere, tout le dix-septiime siecle. Nous ne
connaissonsqu'une courte notice de M. Lucien Merlet,
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dans les Poates Beaucerons1 , notice, d'ailleurs, tout A
fait incomplete, ou I'auteur 6tudie, bien superficiellelement A notre avis, la po6sie de Laurent Bouchet; et
une etude critique, beaucoup plus profonde et fort
suggestive, de M. le chanoine Marcel Langlois, bibliothecaire de t'Institut catholique de Paris, publiie dans
les Documents d'Histoire, sous le titre : Un mimorialiste parisien : Lauzent Bouchet, i618-i695 .
Ne a Paris, en 1618, de L. Bouchet, procureur au
Parlement, et de Marguerite Raoul, Laurent Bouchet
eut plusieurs soeurs et un fr.re,qui mourut en bas Age.
Sa parent6, tris nombreuse, consistait principalement
en avocats, procureurs, notaires, tous gens de robe, et
en personnes d'l-glise, chanoines, religieux et religieuses.
II etudia d'abord au seminaire de Saint-Nicolas-duChardonnet, avec les disciples de M. Bourdoise,
puis
au college Montaigu, sous la direction des Peres
J6suites, et enfin a la Sorbonne. De grands
succes
dans ses 6tudes lui valurent d'etre deux fois ( empereur, aux J6suites. Sa jeune eloquence lui attira
de
nombreuses sympathies a la Sorbonne.
A peine nanti du grade de bachelier en theologie,
il
fut invite, n'6tant encore que sous-diacre, A pr&cher
d'abord dans la banlieue, puis dans les
eglises de
Paris. L'ann6e de son ordination sacerdotale, 1643,
il
pronon<a l'oraison funebre de Louis XIII,
dans I'6glise
coll6giale de Saint-Marcel, devant un
trEs grand concours de fidfles.
Cette mime annee, Charles Vialar, nomme
AI'6vech6
d'Avranches, 1'emmena avec lui comme
aum6nier,
i. Tome II, page i.
2. ClcuMncTII d'yiitorlI, anace

i

9g2,

pages 303 et suivantes. Nous

rpoinod vleceur
e
i ceute etude pour ce qui ne regarde pas notre
point de vie particufier.
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sans doute apres avoir consulti saint Vincent de Paul.
II lui donna la cure de Naftel, que Bouchet ne garda
pas, et lui fit partager tous ses travaux apostoliques.
Deux ans apres, 1'iveque, 6puis6 par son d6vouement,
tombe malade et meurt dans son chiteau du Pare, a
deux lieues d'Avranches, aprbs avoir recu les derniers
sacrements de son jeure secr6taire, et assist6 par lui.
Charles Vialar disparu, Laurent Bouchet revient a
Paris, oi ii ne fait qu'un sejour de quelques mois
(1645). Un autre 6veque, qui fera parler de lui dans
la suite, Francois de Caulet, ami ala fois de M. Olier
et de saint Vincent de Paul, nomm6 par le roi h 1'6vechi de Pamiers, et sacr6 le 5 mars de cette ann6e 1645
dans I'eglise de Saint-Sulpice,-A son tour a jet6 les
yeux sur lui. II lui propose de I'attacher A sa personne
et A son nouveau diocese. Laurent Bouchet ne refuse
pas. II part avec Caulet vers les Pyrintes. 11 devient
lt-bas confesseur de religieuses, pr6dicateur et cur&
de Tarascon-sur-l'Aridge. Doue de grandes facilit6s,
il apprend en six mois le patois du pays et peut ainsi
expliquer a ses nouveaux paroissiens les 6vangiles de
1'Avent et du Car&me en leur propre langue.
Pen de mois aprbs, pendant 1'octave du Saint-Sacrement, 6tant tombe gravement malade, il cut le grand
honneur de recevoir Ie Saint Viatique des mains de
Pavilion, 6veque d'Alet, de passage & Pamiers, et
1'Extreme-Onction de celles de son propre 6veque.
Les reunions fr6quentes de ces deux 6veques voisins, amis tons deux de Port-Royal, inspi rent a Laurent
Bouchet une crainte aussi juste que salutaire. Aussit6t
gueri, il s'6vade, pour, ainsi dire, du danger qui le
menace et rentre &Paris, son point d'attache. M. Colombet, cure de Saint-Germain-l'Auxerrois, venait, avec
l'aide de saint Vincent de Paul, de fonder une Communaut6 sacerdotale sur sa paroisse. L. Bouchet obtint
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d'y 6tre agreg6. Cette situation lui permit de donner
pendant vingt ans la mesure de son apostolat. Bient6t,
il fait partie de toutes les r6unions de piet6 et de
charit6 de la capitale : il pr&che dans les 6glises
paroissiales, dans les couvents, dans les h6pitaux;
pendant la Fronde, il prend parti contre Mazarin; il
s'occupe avec soin de rem6dier, selon son pouvoir,
aux misbres de la guerre civile et ktrangere.
En 1652, au milieu de ce d6sarroi, il concoit le projet de partir en Ambrique comme missionnaire.
Arrive au Havre et dija sur le bateau, il recoit I'ordre
de d6barquer. On I'arr&te comme frondeur; les choses
menacent de s'aggraver; mais Ia puissante protection
de la duchesse d'Aiguillon,gouverneur du Havre, pare
le coup.
Revenu a Paris, il reprend sa place a Saint-Germain1'Auxerrois, oa M. Colombet le nomme son vicaire. 11
se consacre aux ceuvres paroissiales, fait le grand et
le petit catechisme, visite les malades, exerce la
charge de confesseur des nourrices de la Cour, prend
part a tous les 6evnements religieux de ce temps.
Plus loi_., nous verrons ce qu'il fit k i'occasion de la
mort de saint Vincent de Paul.
Pendant la grande disette de 1662, il est d6sign6
pour faire partie de la mission de bienfaisance envoy&e
de Paris dans les provinces 6prouv6es. II parcourt la
Beauce, le pays chartrain, I'Orleanais, le Bl6sois, laTouraine, le Perche, le Vend6mois, le Berry, I'Anjou,
la Bretagne, le pays d'Aunis, la Saintonge, le Poitou,
et distribue d'importantes aum6nes.
En 1665, il visite la Belgique et les Pays-Bas.
En 1666, ilfait un pilerinage a Rome, voit le Pape,
et parcourt tous les lieux saints d'Italie.

Au retour de ce long voyage, il accepte, en 1666, la
cure de Villecresne, que lui offre Hardouin de Beau-
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mont de Perfixe, archev6que de Paris. En 1670, ii permute cette cure, qu'il trouve trop campagnarde, avec
celle de Nogent-le-Roi, alors du diocese de Chartres.
Deux ans sont a peine 6coules qu'il cede sa cure
a son neveu devenu pretre, Louis Serrant.
Alors commence la-priode de sa vie la plus calme:
vingt ans de vie de famille et de vie paroissiale. A
titre d'axcien cure, senior parochus, il continue a rem-

plir fidelement toutes les fonctions curiales, a la place
de son neveu, qui se decharge sur lui. I1 tient les
'registres de catholicit6, qu'il agremente de notes
humoristiques, de reflexions, remarques, pieces de
vers, dont la lecture est un regal I1i se livre souvent
A la predication dans 1'6glise paroissiale, dans les
localitis environnantes, ou mime a Paris. II orne et
entretient une nombreuse et riche bibliotheque'. 1
classe ses notes, 6crit ses souvenirs, compose des
pieces de poesie et entretient des relations 6pistolaires
avec un grand nombre de savants. Surtout, il pense i
Dieu, a son ame, t l'6ternit6:
Oro, compono, meditor, pia carminascribo ;
Et si vis plura noscere, disco mori 3,

La mort, en effet, ne tarda guire. Ses deux neveux,
freres jumeaux, pretres tous les deux et vivant en
famille avec lui, moururent coup sur coup, a un mois
de distance, en pleine maturit6, quarante-six ans,
juillet et aofit 1694. Ce deuil cruel 6crasa le vieil oncle.
Le 15 decembre 1695, A 1l'ge de soixante-dix-sept ans,
s'6teignait a son tour ce bon pretre de Jesus-Christ'.
, Le seizieme jour de d6cembre 1695, a ete inhum6
x. Archives d6partementales d'Eure-et-Loir, GG. 5 1 GG. 8.
2. Voir & I'Appendice XI.
3. Ms. 433, tome V, fo 5.
4. Cette biographic a et6 r6digee entitrement sur les donnies de
L. Bouchet, souvent d'aprts ses propres termes.
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dans le choeur de cette eglise le corp- d'honorable
homme Messire Laurent Bouchet, pr8tre, ancien curt
de cette paroisse. ,
C'est l'acte mortuaire un peu bref redig6 par
M. Lebourg, le nouveau cure de Nogent.
Voici ceux que L. Bouchet avait ecrits dans le meme
registre pour ses neveux Laurent et Louis Serrant. On
y sent battre son coeur : t Le dimanche, 11 juillet 1694,
a 6t6 inhume dansle cimetiere de cette 6glise Messire
Laurent Serrant, pretre, frbre jumeau de M. le Cure
de cette paroisse. II etait doux, humble, simple,
affable, d'une vie irr6prochable, amateur du silence
et de la retraite, -de la psalmodie, assidu a l'office
divinet si exact observateur de son devoir que, plut6t
que de manquer a la r&citation de son br6viaire, il le
disait deux fois plut6t qu'unc, Ic disant en son particulier, apres I'avoir chant6 en plein choeur... Au reste,
M. Serrant aimait fort la d&coration de la maison de
Dieu et on peut dire que c'etait 1 son talent aussi
bien que 1'occupation de son zile, car, a chaque
grande fete qui arrivait au cours de l'annie, il avait
toujours de nouvelles vues et de nouvelles idees pour
'ornement du grand autel, ayant une merveilleuse
adresse pour 1'arrangement et la disposition des pieces
qui en doivent faire l'embellissement.
... Huic nomina mille,
Mille placendi artes'.

Pour son autre neveu, il avait ecrit cet 6loge :
( Le jeudi, 19 aoit 1694, a ete inhume dansle chceur
de cette 6glise Louis Serrant, pretre, bachelier en
i. Bouchet fait ici, a 1'6loge de son neveu, uae adaptation d'untexte
de Virgile; en r6alit,. Virgile a 6crit (Eneide, VII, 337) :
Tibi aomina mille,

Mile nocendi artes.
En outre, suivant en cela le goiit de son ipoque, Bouchet a composI
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theologie et en droit canon, cure de cette paroisse,
Ag6 de quarante-six ans. II 6tait d'une conversation
affable, d'un esprit brillant, d'une memoire beureuse,
charitable envers les pauvres, compatissant aux affections des misbrables, bon ami, defendant le droit des
veuves et des .orphelins, pardonnant librement les
injures, porte a soutenir le canonia! et a travailler A
la decoration de la maison de Dieu 1. ,
Si L. Bouchet n'a publi6 durant sa vie que quelques
poesies chretiennes 2, il a laiss6 une quarantaine de
gros volumes manuscrits, conserves aujourd'hui g la
bibliothdque de I'H6tel de Ville de Chartres. Rien de
plus varid que ces notes.
II y a des sermons tres nombreux, des entretiens
pour les ordinands, donn6s chez M. Vincent, des
conferences faites aux assemblees des Mardis a SaintLazare ou aux Bons-Enfants, une s&rie d'instructions
sur la Pralique des Vertus chretiennes, un volume de
Milanges sacris, oh~ nous trouvons une liste de M6di-

tations faites & Pamiers en 1646, pendant les Exercices spirituels qu'il y suivit, sous la conduite de
Caulet, et aussi des Resolutions chritiennes prises pen-

dant une retraite & Saint-Lazare, sous la conduite de
M. Bourdet, de la Compagnie de la Mission, pr6fet
des exercitants, du 16 au 26 fevrier 165o.
pour Laurent une-epitaphe de bonne frappe, que Ion trouve dans.ses
Poesies chritiennes (Ms. 6oo, t. III, p. 785).
Dans le pourpris de cctte place
Git Laurent Sexzant, mon neveu.
Pour le Ciel, il fut tout de feu,
Pour la terre, ii fut tout de glace.
Passant, i! faut mourir; mais avant ton trepas,
Imite ses vertus et marche sur ses pas.
i. Arch. depart. de 1'Eure-et-Loir. E. suppl. Nogent-le-Roi, GG. 8.
2. Voir la liste complte de ces publications dans I'aticle de M. Langlois, cite plus haut.
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Il y a encore : un volume de curieuses Remarques
sur les Aombres, depuis le nombre I jusqu'au nombre
18 millions; dix-huit volumes de Remarques sur les
Lettres de l'alphabet, qui forment une mine inepuisable d'appr:ciations personnelles sur quantite d'"ivnements et de personnes de son temps, et dont M. Langlois a donni quelques extraits; enfin, trois volumes
de Poisies chrtiennes, qui sont pour la plupart de
l'histoire plut6t que de la poesie, et qui peuvent etre
mises en balance avec les nouvelles de la Muse historique de J. Loret, dont il a cultiv6 I'amiti6 en imitant
le genre.
PIusieurs de ces manuscrits sont prepares pour
l'impression, munis de prefaces, de lettres au lecteur,
en frangais ou en latin, et de tables. Nous serons heureux de puiser largement dans ce tr6sor etd'en riveler
quelques richesses a nos lecteurs, visant a mettre en
relief a la fois la personne de saint Vincent de Paul
et celle de son fid~le disciple.
II. -

L'HabituL

de Saint-Lasare

Entre tous les personnages de son temps que L. Bouchet a connus et honores de son estime, - nous savons
par lui-rnmre qu'ils sont tres nombreux ', -M. Vincent
a toujours eu une place privil6gije. A chaque occasion qu'il a de nous parler de lui dans ses 6crits, il le
fait, semble-t-il, avec un respect plus .profond, avec
un nouveau rulte.
A deux reprises, dans ses Remarques sur les Lettres,
ilnous donne sa notice. Une premiere fois i la lettre
M 2, a 'article Morts qute j'ai connus vivants :
- M. Vincent de Paul, premier g6neral et fondateur
t.

M. Langlois en donne i'enumeratioa dans l'tude citee plus-haut.

2. Tome XI. F. 320.
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de Missionnaires en France, tout plein de merites et
d'age, obdormivit in Domino, ag6 de quatre-vingt-trois
ans, apres avoir fond6 les Missions en France, etabli
les Soeurs de la Charite a Paris, qui se sont dilatees
depuis par tout le royaume, voire dans les pays 6trangers, apres avoir encore 6tabli les Assemblies "des
Dames .dans les paroisses de Paris pour le soulagement des pauvres malades et des pauvres families. 11
me faisait bien de l'honneur de m'aimer, m'a embrasse
plusieurs fois fort tendrement, visit6 et ecrit. ,
Une seconde fois, a pen pres dans les memes termes,
a la lettre V', a 'article Vincents illustres: a Vincent
de Paul, homme de haute et 6minente vertu, chef,
fondateur et genaral des Missionnaires de France, en
a envoyd en plusieurs endroits de la terre avec benediction et 6dification depuis plus de quarante ans,
savoir : en Italie, Pologne, lies Hebrides, Barbarie,
Madagascar et autres lieux. n
En ce mime ouvrage 2, A I'article Clicky-la-Garenne,

il ne manque pas de nous rappeler encore son souvenir : a Clichy-la-Garenne est proche de Saint-Ouen.
Le fameux et illustre M. Vincent de Paul, premier
instituteur des Missionnaires en France, en etait cur&
en 1612. I
Quand il parle des morts en opinion de saintete qu'il
a connus, Bouchet nous fait passer sous les yeux une

liste de saints personnages du dix-septiime siecle,
parmi lesquels M. Vincent est en bonne place. Voici
cette enumeration: Francois de Sales (-- I622), le car-

dinal de La Rochefoucauld (f 164 5),J.-B. Gault, eveque
de Marseille (0 1645), le cardinal de Birulle (- 1629),

M. Vincent (f 1660), M. Renar (f- I653), le P. Bernard
(: 1641), M. de Renty (- 1649). M. Juif (- 1644),
t. Tome XIII, p. 287.
2. Ms. 596, t. III, p. i63.
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M. Gauffre (-; 1646), M. Froger (f 1646), M. Le Juge
: 1663), M. Chandenier (t 1660), M. l'abbM de SaintAmbroise (-- ?), M: Gambart (-- 668)'.
Ainsi, Vincent de Paul est range aprbs un saint
canonis6 2 , apres deux cardinaux et apres un 6veque,
mort dans un acte heroique de charit '.
Bouchet, malgr6 son inclination pour son vindrable
Maitre, se devait de respecter cette hierarchie eccl6siastique. Mais, aussitbt ce devoir accompli, il nous
marque nettement sa pr6ference. Quoique mort apres
la plupart de ceux qui suivent, Vincent est class6 a
leur tate.
Autre remarque : tandis que plusieurs de ces personnages ne se sont pas connus entre eux, Vincent,
lui, est au centre. 11 a recu de quelques-uns, il a
donn6 a tous, tous ont 6te ses amis.
Apres la notice du fondateur de la Mission, L. Bouchet ne peut s'empecher de nous donner aussi celle de
ses deux successeurs immediats, qu'il a connus personnellement.
, M. Almbras, homme de qualit6, ayant quitt6 le
monde et toutes ses vanit6s pour se donner a, Dieu,
entra a Saint-Lazare, oil ii se tua d'austerit6s. Apres
la mort de M. Vincent, il fut 6lu pour etre son successeur dans cette charge. II v6cut et mourut saintement. ,
a M. Jolly a succed6 a M. Almeras et a 6t6 sup6rieur de la Mission en France. C'est un pretre de
grande taille, mais d'une vertu encore plus grande. Je
l'ai connu . Rome, ii y a vingt-six ans on environ.
'.iIs. 596, t. VIII, p. x29. On peut lire cette page

no VIII.

I&'Appendice

2. Au moment oh Bouchet ecrivait, la canonisation de saint Franoois

dte Sales -tait faite.
3. En prechant a Marseille une mission aux galiriens, avec les fils
mImes de M. Vincent.
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Depuis, je I'ai encore connu A Paris. Sa modestie et
son humi!itt sont incomparables. )
Nous verrons plus loin d'autres t6moignages de
cette grande veneration pour la personne de saint
Vincent, quand nous parlerons de ses conferences
spirituelles.
M. Bouchet a fr6quent6 la maison de Saint-Lazare
depuis son ordination, 1643, jusqu'A sa mort, i6g5. 11
3y a suivi les diverses retraites d'ordinands pour la
reception des ordres, et c'est A cette occasion qu'il a
df &tre remarque par saint Vincent. II y est revenu
fr6quemment et regulibrement, malgr6 ses nombreux
voyages en France et, 1'6tranger : en 165o, pour une
retraite de dix jours, dont il nous a laiss6 le resume;
en I651,i655 et 1657,pour y precher les exercices des
ordinands, sur 1'invitation de saint Vincent.
Du vivant du saint fondateur, il a parle aux Conf6rences des Mardis, en i65o, sur l'aumone spirituelle et
une autre fois sur l'obligation pour les pritres d'apaiser
la colere de Dieu. I1 a parle aux Bons-Enfants en i 6 5 .
11 y a donn6 le panegyrique de saint Firmin, le
25 septembre 1659, et plusieurs fois encore des conferences non dat&es aux Assemblees des Mardis.
Apres la mort du saint fondateur, nous relevons les
dates suivantes de conferences faites par lui :
A Saint-Lazare, six en 1665, une en 1674;
An College des Bons-Enfants, cinq en 1674 et deux
en 1675.
Cette chbre maison de Saint-Lazare, oi L. Bouchet
a puis6 son esprit clerical, oi il est venu si souvent se
retremper dans le cours de sa vie, il nous en a conserve
un souvenir vivant que 1'Histoire avait oubti6 de nous
rapporter.
Saint Vincent, dans un des jardins qui entouraient
I'etablissement et ou les pretres prenaient leur recr6a-
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tion, avait fait 6riger un calvaire monumental, dont il
avait, selon la coutume, entoure le pied de rocailles.
L. Bouchet nous I'apprend et nous en donne la
poesie suivante' :
SUR LE CALVAIR£ DE SAINT-LAZARE
Le jour de la Pentec6te, 1657,
au temps de mes entretiens i MM. les Ordinands
Stances
Quand mon ctuur est dans les alarmes,
Quand mes yeux soot noyes de larmes,
Quand me- sens soni tout interdits,
Quand mon .me est tout immobile,
Le seul calvaire est mon asile,
Le calvaire est mon paradis.
La, voyant le fils et ia mere,
L'ua mort, I'autre en douleur amire,
Pleurer pour mes pdchs, souffrir,
Je dis au Sauveur queje contemple,
Apres ce noble et grand exemple :
Je veux mourir, je veux m'offrir.
Venez done, Croix, venez, souffrance,
Pour vous ont de la complaisance
Mon corps, mon cceur et mon esprit.
Je vois bien qu'il est n6cessaire
D'etre disciple du calvaire
Pour etre enfant de Jesus-Christ.
Havre de gr'ces plein d'attraits,
Cher confident de mes secrets,
Rocher timoin de mes pensdes,
Grotte sainte, aimable manoir,
Calvaire. quand je te puis voir,
Toutes ries pelnes sont passdes.

Z. Ms. boo, t. I, p. 179.
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A tes pieds, j'offre mes d6sirs,
A tes pieds, je fonds en soupirs,
A tes pieds, je pamne et j'expire
Et sens un invincible feu
Qui me consume et qui m'inspire
De nouveaux sentiments pour Dieu.
SUR LE MtME SUJET
Ha! si par un bonheur extreme
Je pouvais mourir a moi-meme
Pour etre tout k Dieu, par deiformit6,
Cette metamorphose rare
Me ferait dire en v4ritd
Qu'au calvaire de Saint-Lazare
Un Lazare est ressuscit6.
POUR LE NOUVEAU ROCHER DE SAINT-LAZARE
Sizain
Toi qui pretends te detacher
Du monde et du piche, regardant ce rocher;
Toi que la penitence ambne,
Sache de cet objet que pour bien profiter
II faut beaucoup pleurer avec la Madeleine
Et avec le Lazare, il faut ressusciter.

Nous venons de lire plus haut le t6moignage m~me
de L. Bouchet, qu'il a regu des lettres de saint Vincent.
Malheureusement, il ne reste aucune trace de cette
correspondance du Maitre dans les manrscrits du
disciple. Tout a 6te perdu, detruit, dispers6 on enseveli a jamais peut-etre dans quelques liasses d'archives
non inventoribes. Cependant, si nous n'avons plus les

lettres &chang6es entre eux, il nous reste dans la correspondance gen6rale de saint Vincent, idit6e par
M. Coste, deux mentions de L. Bouchet. Dans une
lettre i M. Lambert aux Couteaux, superieur a Varsovie, du 12 avril 1652, le fondateur de la Mission
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6crit l : « M. Bouchet m'envoya le paquet que vous
m'avez adresse par lui,'oih taient les bracelets et les
bagues, dont j'ai fait part a Mile de Lamoignon. Pour
le pied d'elan, il ne me 'a pas envoy6, ni je ne l'ai
envoy6 querir. Je le ferai visiter un de ces jours, en
reconnaissance de la bonne compagnie qu'il vous a
faite et des autres bons ofices qu'il vous a rendus; et
alors j'espere recevoir ce beau present, lequel je
donnerai de votre part & Mme la duchesse d'Aiguillon. i
Le 3 mai suivant, saint Vincent revient a la charge
au sujet de Bouchet aupres du meme correspondant
de Varsovie' : u J'oubliais a vous dire qu'apres avoir
envoy6 chez M. Bouchet, j'y ai et6 moi-mlme un jour
de cette semaine et, ne l'ayant pas trouv6, il est venu
ceans. IIse louc fort de vous et m'a dit qu'il n'a pas
encore recu le pied d'elan, ni nous par cons6quent.,
A travers ces lignes nous entrevoyons les rapports
intimes qui existaient entre le sup6rieur de SaintLazare et L. Bouchet, les services que celui-ci avait
rendus un de ses Missionnaires, et les petits cadeaux
dont le sup6rieur de Varsovie payait ces services.
'A suivre.)

J. GUICHARD.

i. T. IV, p. 3-6.
2.

bid•., p. 379.

J. D'apres une 14gende assez r~pandue alors, P1lan, vari6t6 de.cerf,
qu on irenait surtout en Pologne et dans le Nord, etait tres sujet a
l'"piiepsie, dont ii arrttait les crises, disait-on, dis qu'il pouvait mettle
son pied gauche dans Poreille; d'oh la croyance que le pied d'elan
6tait un precieux spicifique contrece coat. (Coste, ibid.,
p. 357.)

EUROPE
FRANCE
PARIS
2 octobre i934. - Le Trbs Honore PNre nous quitte
pour un voyage aux ttats-Unis. C'est avec une joie
visible qu'il va revoir cette terre amie sur laquelle se
sont 6coul-es vingt-neuf ann6es de son existence.
2a octobre. - Le 21 octobre 1884, M. Cazot, second
Assistant et Directeur des Filles de la Chariti, entrait
au s6minaire interne; c'est done aujourd'hui le cinquantieme anniversaire de sa vocation. Les soeurs de
la Maison-MWre le f&tent. Nous avons pris les devants
le 23 septembre dernier pour que le Tres Honor6 PNre
pit lui offrir avec nous ses voeux et ses felicitations.

7 novembre. - Mort a l'h6pital Saint-Joseph de
M. Abel Devriere, sup6rieur du grand seminaire de
Verdun. La cir6monie des obseques aura lieu dans
notre chapelle. Comme ce v6nbrable confrere n'appartenait pas a la Maison-MWre, nous n'en dirons pas plus
long ici a son sujet, nous r6servant d'en reparler plus
loin.
8 novembre. - Mort du frire Alfred Mille, qu'une
longue pratique de la pharmacie avait rendu tres
utile a la Maison-M&re. La maladie de coeur qui avait
failli l'emporter l'At6 dernier a, cette fois, eu raison
de sa constitution affaiblie. II pous quitte dans la
soixante-quinziRme annee de son age, apris nous
avoir 6difibs par son amour de la vie cach6e.
Dans sa jeunesse, il travaillait la terre . Bourbourg-
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Campagne (Nord), son village natal, et n'avait d'autre
ambition que de rester cultivateur, comme ses parents.
Envoye un jour chez le maire de la commune pour
emonder des arbres fruitiers, il tomba : six mois
d'h6pital, une jambe dans le plitre, telle fut la diplorable consequence de sa maladresse. M. Gustave Monteuuis, son cure, allait souvent le visiter et lui disait
et redisait combien est belle la vocation de frere coadjuteur dans la Congregation de la Mission. Ces
paroles ne p6netraient pas, malgre 1'6loquence onctueuse du pieux ecclesiastique.
Le malade rentra chez lui trop vite, ou, du moins,
une fois sorti, il eut le tort de ne pas m6nager suffisamment sa jambe, encore fragile. On lui imposa un
nouveau stage de q- atre mois a l'h6pital. L'abb6 Monteunis continua ses exhortations et le succhs recompensa sa perseverance.
Quelque temps apres, le jeune Mille partait sous
les drapeaux. Sa r6solution tint bon, si bien qu'a
peine rendu a la libertY, il entra au s6minaire interne
de Paris

La maison de Lyon utilisa ses services A la cuisine
pendant plusieurs annees. Nous le retrouvons en 1888
a la Maison-Mere, ou le frere Jacquelin, pharmacien
dipi6m6, use par 1'age et la maladie, se pr6parait a
la mort. A la t&te de la pharmacie se trouvait le frere
Clement, qui passa, lui aussi, ses examens avec succes.
Le frere Mille lui fut adjoint; et, en 1893, quand le
depart du frere Clement le laissa seul, la direction de
l'office retomba sur lui. On lui conseilla de preparer
son dipl6me. Soit timidit6, soit lenteur intellectuelle,
il 6choua. Cet echec lui sembla une grice de Dieu; le
triste exemple du frere Clement, gris6 par un titre
officiel, lui donnait a reft•chir.
il remplit son office avec conscience. Ce ne fut pas
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seulement la Maison-Mere de la rue de Sivres qui
bineficia de son travail, mais encore celle de la rue du
Bac, I'6cole apostolique de Wernhout et meme les
Missions 6trangeres. Quelques instants avant sa mort,
il preparait des remedes pour Madagascar. I1cherchait
a s'instruire par la lecture des ouvrages speciaux et
consultait les gens du m6tier dans ses doutes. A Gentilly, un jardin botanique lui 6tait reserve. II y allait
chaque semaine pour veiller sur son entretien et
cueillir les plantes dont ii avait besoin.
Le frere Mille aimait beaucoup sa vocation. Le
depart du frere Clement lui fut extremement p6nible;
il en pleura. Le jour de sa cinquantaine, il demanda
une messe pour ceux qui avaient contribu6 a son entree
dans la Congregation.
Les vertus du vrai frere coadjuteur se retrouvaient
en lui : la r6gulariti, on le voyait a tous les exercices;
l'humilit6, Al'ostentation il preferait la vie obscure et
cachee; la pauvret6, il avait soin d'eteindre la lumiere,
meme pour une courte absence, et commandait des
remedes en Hollande, comme I'huile de Haarlem, pour
les avoir meilleur marche; la piete, . la chapelle, dans
les corridors, son air recueilli et son chapelet entre
les doigts montraient oii allaient ses pensees. Le silence
ne lui coitait pas beaucoup, car il 6tait par temperament tris parcimonieux de paroles; d'un exterieur
froid et renferme, il s'ouvrait peu, sauf & ceux qui
avaient su le comprendre et gagner sa confiance. Sa
conscience, tres delicate, s'exag6rait facilement les
fautes; de l• une grande crainte du jugement final.
Dieu lui a 6pargne les souffrances de I'agonie. 11 est
tomb6 frappe au ceur. tt Quand je serai de la maison
du ciel, disait-il pendant sa dernimre retraite, je n'aurai
qu'un desir : le d6sir de voir ceux qui participent A
ces exercices partager un jour mon bonbeur. ,
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13 novembre. - Mort de M. Francois Briant, n6 an
diocese d'Angers, le 16 octobre 1863. Jeune, M. Briant
avait longtemps hisit6 sur sa vocation. Huit mois de
noviciat chezles Peres Blancs lui suffirent. II en sortit
pour suivre Mgr Bray en Chine, le 27 janvier 1889.
Une fois sur cette terre etrangere, il se demanda si
la vie de pretre seculier ne lui conviendrait pas mieux
que celle d'enfant de saint Vincent de Paul. Cette
seconde solution finit par l'emporter et, le o1decembre
189o, il entrait au siminaire interne. Ses moyens
limit6s, ses distractions incroyables et ses tendances
a la singularite ne lui permirent pas de rendre de
grands services, mais ce fut toujours un confrere
pieux et estimable.
Sa sant6 exigea un premier et long sejour en France
vers l'annee 1900. II y revint en 1927. Apres un repos
de trois ans, on estima que ses forces lui permettaient
d'occuper un petit poste et il fut plac6 en I930 a
l'hospice de Guimerville (Seine-Inf6rieure), oi les
Soeurs demandaient un aum6nier. Ses infirmit6s obligerent de l'en retirer en 1934; appele a la MaisonMWre, il devint l'h6te de l'infirmerie. Une attaque
d'apoplexie Ie terrassa et, apres une agonie qui dura
trois on quatre jours, il rendit sa belle Ame ; Dieu.
r8 novembre. - Sous le titre Louise de Marillac,
une jeune fille de la paroisse Saint-Sulpice, Mile MarieThirkse Eyquem, a compose, on Ie salt, une piece
6
mouvante, universellement admiree et deji jouee a
plusieurs reprises au profit d'oeuvres de charite. Pour
venir en aide aux ceuvres de M. !abb6 Denevers,
aum6nier de l'hospice de Bicetre, oi jadis sainte
Louise s'occupa des enfants trouv6s, les ( Louise de
Marillac , de Saint-Sulpice acceptbrent d'interpr6ter
de nouveau 'oeuvre de leur compagne. Ce fut gran-
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diose : deux mille cinq cents spectateurs r6unis dans
la vaste salle de la MutualitY, 22, rue Saint-Victor;
parmi eux, Son Em. le cardinal-archeveque de Paris;
Mgr Cr6pin, son auxiliaire; la Trbs Honor6e Mere
Chaplain; le chanoine Lieutier, directeur de I'CEuvre
des vocations; les cures de Saint-Sulpice et de SaintNicolas-du-Chardonnet, un groupe important d'ecclsiastiques et de Filles de la Charit6.
Le programme 6tait entre toutes les mains; on y
lisait :
PROGRAMME

Marche du Prophite (Meyerbeer)
Orchestre dirige par Mile Van de Velde
Tout l'univers est plein de sa magnificence
Choeur d'Athalie
PROLOGUE
er
1

TABLEAU

Les Dames de la Charite
Moment musical (Schubert)
Ballet de Rosemonde (Schubert)
Orchestre
2

e

5o TABLEAU
Les Enfants trouves
Air de /~te (Mozart)
Gavotte et Musette (Bach)
Orshestre
60 TABLEAU
Les Refugies de Lorraine

TABLEAUL

7e TABLEAU

Les Filles de la Charite
e

3 TABLEAU

D6part des Filles de la Charite
pour la Pologne

La Visite des Charitis

Chant des missionnaires
(Chceur)

lYD' catur qui t'aime (Chaeur
d'Athalie)

Le Testament

4* TABLEAU

Les Galiriena

8* TABLEAU
Adagio de la Sonate pathetique
(Beethoven)
Orchestre

Trois siecles apres : La parole de Pie XI. -

APOTHrOSE
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Mile Eyquem r6cita elle-meme d'une voix ferme et

convaincue les prologues qui prec6daient les tableaux.
Les interpretes charmerent les assistants par l'aisance
et le naturel de leur jeu. Louise de Marillac se serait
reconnue en Mile Lucy Lavergne; Marguerite Naseau,
en Mile Lily Merlin; Mile de Lamoignon,en Mile AnneMarie Poirot-Delpech. Mais arrtons-nous; nous ne
pouvons nommer toutes les actrices. Saint-Roch et
Saint-Sulpice avaient pr&te leurs chceurs de chant.
Tous eurent le succes qu'ils meritaient. Le cardinal
exprima le sentiment gen6ral quand il dit a la fin de
la s6ance: , Des representations comme celle que vous
avez sous les yeux et dont le seul but est de soulager
les infortunes, valent, mes bien chers amis, une c6r6monie religieuse; vous faites, en effet, I'ceuvre que le
bon Dieu aime par-dessus tout: 'oeuvre de la charite.,
Mile Eyquem a du talent; elle se perfectionnera et
nous donnera d'autres pieces. Nous espirons bien
qu'un jour son nom figurera parmi les noms des personnalites litt6raires.
3o novembre, i" et 2 dicenbre 1934. - Congres de
l'Union nationale des Syndicats professionnels f6minins de l'Abbaye. Les seances se succedýrent pendant
ces trois jours, pieines d'intiret et fecondes en lecons
pratiques. Le premier jour, Mile Baury montra comment les groupements de travailleurs prirent naissance
et comment ils se d&velopperent. M. Joseph Zamanski,
president de la Confederation frangaise des professions, vanta ensuite les bienfaits du syndicalisme
chr6tien et de l'organisation corporative. L'apresmidi, Mile Rau parla de la formation des militantes.
Mile Graff, qui fut, pendant trois semaines, attachie
temporaire )n h la Socit&6 des Nations de Genive,
conta ses impressions de temoin.
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Le lendemain matin, M. Crapez rappela les enseignements de l'iglise sur les syndicats et leur attitude
vis-A-vis du socialisme et du communisme. Mile Vion
prit comme theme de son discours la legislation
ouvriere, ses progrts et ses lacunes; M. Armand,
secr6taire general des syndicats des employes de
Paris, le r6le des syndicats dans l'organisation de
cette legislation; M. Gaston Tessier, secretaire g6neral
de la C. F. T. C., le rble da syndicalisme chr6tien
dans l'organisation sociale; Mile Beeckmans, le
Conseil sup6rieur du travail, sa composition, son r6le,
I'utilit6 pour les syndicats chr6tiens d'y etre repr&sent6s et la propagande n6cessaire pour arriver a ce
but.
Mile Beringer fut entendue le dimanche matin sur
les bienfaits du syndicalisme feminin.
Aux discours s'ajouterent d'interessants &changes
de vues.
La seance de cl6ture se tint sous la pr6sidence de
Son RIm. le cardinal Verdier. On y entendit Mile Diard,
de Laval, qui parla des syndicats de province adh6rents a 1'Union; Mile Graff, qui resuma les travaux
du Congres et montra I'activit6 de 1'Union et, en particulier, des syndicats parisiens. Elle rendit 4 un juste
hommage aux Filles de la Charite, qui entourent
d'une sympathie si pr6cieuse 1'action laborieuse,difficile mais feconde, des femmes de devouement qui
ont A charge d'assurer la vie et le d6veloppement de
1'Union nationale des Syndicats de l'Abbaye -.
Aprbs Mile Graff, la parole fut donn6e a M. Huleux,
president du Syndicat des employes du Commerce et
de 1'Industrie; celui-ci revint sur la n6cessit6 du
syndicalisme feminin.
m. le cardinal
Son
Le dernier mot fut laiss6e
tenu, d'avoir
d'avoir
Verdier, qui felicita 1'Union
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dur6, d'avoir meme progresse. Ses encouragements et
sa b6nediction ameneront, espirons-le, de nouveaux
progres.
7 dcem;bre. - Vers les trois heures et demie, la
grande cloche sonne a toute volCe; qu'y a-t-il donc?
La Maison-MAlre a retrouv6 son pere, absent depuis
deux mois. Lajoie eclaire tous les visages. M. Combaluzier, son compagnon de route, nous dira de sa plume
alerte et moderne ce que fut le voyage sur terre et
sur mer.
ii decembre. - M. Merolla est un modeste; entri
dans la Compagnie le 3 mars 1874, il a laiss6 passer
le 3 mars 193 4,jour oi se terminaient ses soixante ans
de vocation, sans privenir qui que ce soit. En septembre, un confrere quelque peu curieux vint se renseigner au secretariat et leva le voile. On 6tait a la
veille de la retraite annuelle; le Tres Honor6 Pere
6tait sur le point de s'embarquer; la petite f&te de
famille fut remise a plus tard; elle eut lieu le
; i d6cembre. Tout le monde etait heureux de f&ter le
jubilaire. Soixante-dix-sept ans d'age, soixante de
vocation d6ja et quelle jeunesse pourtant! L'activite
du cher Ml. 31Mroila se d&pioie sur un terrain vari :
physique, chimie, po6sie, peinture, musique, philosophie mmre. A 1'occasion de sa soixantaine de vocation, il a co!npos6 sur la vieilesse un court poeme
plein de pensees profondes. II le lut h la salle des
pretres; on applaudit; ces applaudissements allaient
a un honme qui sait allier la vieillesse de 1'ige et la
jeunesse du cceur.

4, i5 et 16 dicembre. - Triduum du Bienheureux
Rogue. Notre Bienheureux a it6 magnifiquement
f&t6
-. annes. La Maison-Mlre a voulu avoir son tour.
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Nous ne d6crirons ici ni la magnificence des ceremonies, ni la beaut6 des chants, ni les decors de la
chapelle. Officiants : Son Em. le cardinal-archeveque
de Paris, M. le Superieur g6neral, Mgr Le Hunsec,
superieur g6neral du Saint-Esprit, compatriote du
martyr. Pr6dicateurs: M. Joseph Sackebant, M. Dulau
et M. Tardieu. Ces derniers louerent dignement le
Bienheureux. Nous regrettons de ne pouvoir donner
les trois pan6gyriques; ce serait trop long; nous
n'avons pu, d'ailleurs, nous en procurer qu'un seul,
celui de M. Dulau. On le publiera plus tard.
28 dicembre. - Attentat contre notre cher confrere
M. Roustain. Voici le r6cit que nous en donne le Petit
Parisien :
a - Monsieur l'abb6, on tire sur vous!
( - Tiens, pourquoi?
Interpell: par pne passante, hier matin, A dix heures
trente, rue du Cherche-Midi, le Pere missionnaire
Gaston Roustain, demeurant 95, rue de Sevres, se
retourna placidement. II avait bien entendu une legere
detonation, mais pensait que des enfants avaient fait
d6toner un p6tard. La passante lui d6signa, A quelquespas derriere lui, un vieillard tenant encore en main
un revolver de module ancien. S'approchant avec
courtoisie de ce dernier, le pretre lui demanda :
a - Que voulez-vous?
" - En tirer une deuxieme sur vous!
c Mais A ce moment precis, les agents en civil Corniveaux et TUtart, qui stationnaient sur le trottoir, se
saisirent de I'individu, l'empechant ainsi de mettre
son projet a ex6cution.
" Le Pere Roustain fut bien oblig6 de se convaincre
qu'on avait attent6 A ses jours. Mais il constata avec
plaisir que la balle n'avait pas travers6 sa soutane-
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de cet attentat fut conduit au commisU
L'auteur
sariat de Notre-Dame-des-Champs oa, le plus simplement du monde, il d6clara :
" - Je me nomme Auguste Cron. Je suis ag6 de
soixante-douze ans. Jusqu'en i931, j'tais cultivateur
a Blerguer, dans l'Ille-et-Vilaine.
" - Et depuis?
« - Depuis, j'ai partag6 mes biens entre mes deux
fits, qui habitent a Pleine-Foug&res, en Ille-et-Vilaine,
et je voyage, vivant d'une petite rente et de l'argent
que m'envoie une sceur habitant en province.
« - Pourquoi avez-vous tir6 sur ce pretre? Le
connaissiez-vous?
- - J'ai tir6 parce que je suis persecut par les
a chouans ,, les eccl6siastiques...
c Des lors, la , cause etait entendue ,, ainsi qu'on
dit au palais! Mais, patient, le commissaire poursuivit
l'interrogatoire :
a - Allons, expliquez-vous.
« - Ben, voil, : partout oi je vais, il y a des
- coups durs ,. Lors d'un sejour a Cannes, c'atait uns
inondation. En arrivant k Noirmoutiers, un jour,
j'assiste a un naufrage. C'itaient ( eux ,, encore et
toujours 1eux 1
« - Mais qui, 4 eux n ?
v - Les chouans, parbieu! Mais ceci n'est rien.
Ce qc'd y a de plus, c'est qu'ils me poursuivent, moi
aussi. Tenez, la nuit, je les entends venir dans l'obscuri-i. Ils lancent sur moi des rayons lumineux cosmiques; mon corps est aussi travers6 d'ondes herziennes. Et ce sont eux qui les commandent. Ils
veuient ma mort, mais ils ne l'auront pas. Ah! non.
Vo\1a pourquoi j'ai tire sur ce pretre, car il y en a
aussi a Paris. ,
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DANS LA t ZONE )
La promenade de Sawu Raphael
Un samedi matin, et toujours dans le brouillard
jaune, je sors du mntro (t Porte de Clignancourt , et
rejoins Sceur Raphael au 8 de la rue Championnet.
Un beau sourire, l'ocel droit et perspicace, la parole
nette, l'allure militaire, mon initiatrice en charit6
m'inspire confiance.
Nous traversons le boulevard Ney, mais ce n'est pas
petit labeur. A droite, A gauche, devant, derriere,
surgissent de braves femmes en peignoirs et bigoudis; tons les Ages, mais un seul cri :
- Ma Soeur !... Ma Soeur, si vous saviez... ?
- Ma Sceur, pensez-vous que Lucie...?
- Ma Sceur, est-ce que mon mari... ?
Ou, tout simplement :
- Bonjour, ma Seur !...
Un bon conseil: si, un jour, 6tant presses, vous
devez sortir accompagnis d'une Soeur de Charit6,
bloquez-la dans un taxi..., il n'y a pas d'autre solution.
Notre premiere visite est pour une alit&e, seule
dans sa roulotte.
Une barri&re qui s'ouvre p6niblement, un chien qui
hurle, quatre marches, et nous voilk aux pieds du lit.
Sceur Raphael s'informant de la nuit de la malade,
moi caressant mon crane endolori... Une roulotte, ce
n'est pas le Grand-Palais, le plafond est moins pr:s
du ciel !...
Une voisine est 1U, cinquante ; soixante ans.
La patiente, une forte femme, se plaint de vertiges:
- Dis que je veux me lever, je tombe.
La doctoresse la visite, mais elle ne comprend pas,
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pr6tend naturellement la .patiente, la maladie, ses
prescriptions restent sans effet.
- J'ai trop de sang, les ventouses ( carifibes , me
feraient beaucoup plus de bien que les drogues.
Durant la longue complainte, tres discretement, je
passe l'inspection de la roulotte.
Tout est relatif, n'est-ce pas? Pour la zone, c'est
propre, et il y a de l'ordre.
Les draps du lit qui fait corps avec la roulotte sont
d'un gris encore rassurant. II y a meme un baldaquin
a volants festonn6s, et un cache-sommier avec de la
dentelle!...
La voiture, deux parties; au fond, la chambre a
coucher; en avant, la cuisine. Sur l'une des parois est
accroch6 un cadre dor6, oh 1'on distingue cependant
encore une confserie et un jeu de tir forains. A ct6e,
cette pauvre femme et les siens... Gloire d'antan ?
Face au lit, en ligne horizontale, six autres photographies encadr6es de peluche rouge : six grands
gaillards, ses fils. La malade eut aussi trois filles,
i'une d'elles est morte, les deux autres vivent a la
campagne avec sept et neuf enfants. Aujourd'hui, elle
est seule.
Son rove, c'est de mourir dans sa roulotte. Sa terreur, c'est l'h6pital.
- Oui, nous redit-elle, plut6t mourir ici, sans
soins, que d'aller Il-bas!...
Scus un ddmne de parapluies !
Seur Raphael a reconnu la voisine. Presentations :
- C'est Mine H..., qui a si bien soign6 son mari
tuberculeux, il y a deux ans.
- Oh ! oui, ma Sceur, mais je n'habite plus oi
nous etions, Ie loyer &tait trop cher...

-

319-

Surprise, j'interromps :
-

Dans la zone, vous payez un loyer ?...

- Mais oui, Mademoiselle; avant la mort de mon
mari, c'etait cent cinquante francs par mois; apres, j'ai
d6menage et suis venue m'installer dans une baraque
qu'on me louait quarante francs. Ne pouvant plus.
payer, le propri6taire, pour se venger, a retire la toiture. Je 'ai r6paree comme j'ai pu, mais, lorsqu'il
pleut, je suis obligie de m'abriter avec un parapluie...
- Eh bien! Madame H..., dit Sceur Raphael, vous
allez nous conduire dans votre nouvelle habitation.
- Oh ! non, ma Soeur, pensez! Mon lit est tout
recouvert de parapluies ! Vous m'avez vue bien log6e;
maintenant, vraiment, j'aurais honte. Et puis, c'est
beaucoup trop loin, et c'est un coin oh il y a trop de
boue.
La pauvre femme se d6bat comme elle peut pour
6viter notre visite.
Sceur Raphael s'obstine :
- Nous devons aller dans vos parages voir une
malade, je connais trns peu le chemin, on s'y perd
facilement. Te vous serai done tres reconnaissante de
nous conduire.
L'argument est decisif. Quelques recommandations
A la malade, et nous allons prendre conge.
Elle me retient, elle me serre la main avec effusion.
- Vous paraissez avoir une' bien belle sante,
Mademoiselle; que Dieu vous la garde toujours!
Et elle 6clate en gros sanglots; la voiture en est
6branl6e.
Moi aussi...
Pauvre, pauvre femme!
Dans l'allie du Bocage?...

En route, si I'on n'avait rien a se dire, nous pour-
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rions conjuguer avec entrain le verbe patauger... Mais
Sceur Raphael questionne:
- Comment arrivez-vous a vivre, Madame H... ?
-- Je connais toutes les meilleures families de la
zone, j'y suis aimie, et quand il y a un pen de couture
ou un malade a garder, on vient me chercher. On
m'invite a manger ou bien on me donne des ligumes,
quelquefois des fruits.
- jamais d'argent?
- Non, ma Sceur, ils en ont guere plus que moi.
Si je pouvais, je ferais des lavages, mais Ca m'est
impossible depuis que mon 6paule gauche et une partie du c6te sont paralysees...
Un peu plus loin, la brave femme indique les noms
des rues:
- Ici, c'est la rue du i"e-Mai; a droite, celle du
ii-Novembre; A gauche, I'allIe de la Chambre...
Nous entrons dans 1'alle du Bocage. Je n'ironiserai
pas, ce serait vraiment trop facile. Le Bocage est
une infecte impasse; de chaque c6te, cinq a six
baraques, les plus 6troites que j'aie rencontrees. Et
cela grouille d'enfants entre un et huit ans. N'essayez
pas de vous en imaginer la hideuse misere, vous n'y
parviendrez pas.
Comparee au Bocage et a ses entours, la zone de la
Porte d'Ivry fait figure de bourgeoisie.
D'un coup de poing, Mlme H... ouvre une porte
sans serrure. Nous sommes chez elle.
Quatre mitres carr6s de terre battue, un lit de fer
aux barreaux trrnqu6s et ronges par la rouille, un
sommier privv depuis longtemps de son matelas, mais
.qui disparait sous ure douzaine de parapluies ouverts
dont les lambeaux s'entrecroisent avec bonne volont6
p;r
(f essayer , de form.er vofite. Dans un coin, un
fouarnau sans tuyau n'est que de la ferraille; sur une
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caisse, une cuvette 6brkch6e, mais il y a du savon. Les
murs anciennement tapiss6s ont l'aspect de mis6reux
habillis de haillons. Pour plafond, des restes de
tuiles pourries et disjointes. Aux murs, quatre clous
et deux hardes qui pendent. Une fenetre A moitii
vitr6e de carton.
C'est tout.
Je me retourne brusquement. J'essuie mes yeux.
Nous partons, laissant 1'espoir d'une aide tres prochaine.
Derriere nous, un pas pr6cipite:
- Ma Sceur, venez voir notre malade, qa ne va
pas!
C'est une femme recouverte d'un d6shabill6 en crepe
de Chine vert, achet6 certainement au march6 aux
puces, et qui moule la d6cr6pitude avanc6e de la malheureuse. Les jambes sont nues.
Nous entrons chez la malade. Au fond d'une pikce
tres sombre, je devine une figure de spectre qui se
souleve. Tout a coup, trois chiens nous bousculent,
sautent sur le grabat, prennent la defensive et aboyent
furieusement. Un homme que je n'avais pas entrevu
encore les expulse difficilement.
Le spectre est une femme qui dut etre jolie; quarante, cinquante, soixante ans ? On ne saurait pr6ciser.
Sans asile, sans pain, deux ch6meurs 1'ont recueillie
et la soignent.
L6gerement soulev6e, elle approche de son visage
effrayant de pileur et encadr6 d'une broussaille de
cheveux d6colores des mains d6charnees et noires.
Le contraste est impressionnant.
Est-elle couchee sur ce qui fut un sommier?... un
matelas?... Est-elle recouverte par ce qui fut un drap ?
une couverture? Mystere!
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C'est le grabat dans toute son horreur. I1 en imane
une odeur suffocante, on se croirait au-dessus d'une
bouche d'egout.
Elle est tres faible, elle a toujours froid, ce sont
les chiens qui la richauffent...
La doctoresse a ordonn6 la suralimentation. Malheureusement, ce qu'elle prend, elle le garde difficilement. II n'y a que le bouillon de boeuf qui lui fasse
du bien.
Sceur Raphael donne des bons de viande et de pain.

Dans le jardinet encore fleuri de la cour, 1'homme
veut nous offrir un bouquet. Touchees, nous remercions.

En route a nouveau, ce sera la rencontre de plusieurs
malheureuses chargies d'infirmitis et plus ou moins
affamtes.

Dans le quartier des gitanes (en g&neral, chaque
nationalit6 se groupe), une enfant de sept a huit ans,
a moiti6 nue et qui fume un " megot n,,poursuit scear
Raphael pour avoir des m6dailles!
Trois visites encore. D'une coquette baraque oi
une jeane femme tuberculeuse, tres skrieusement
atteinte, est seule tout le jour; son mari travaille.
Dans un sens, des privil6gies...
A c6te, deux vieillards seuls, infirmes, qui, eux non
plus, ne veulent pas aller a l'h6pital.
Nous sommes sur le chemin du retour. Un groupe
d'hommes a figures peu rassurantes saluent poliment
s•ur Raphael.
Confidences

Midi sonne. Les femmes qui, ce matin, nous oat
arret6es priparent le d6jeuner. Sans craite d'etre
interrompue, je peux questionner :
- Ma Sceur, dans vos visites, vous avez certaine-
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ment assist6 h des sctnes piquantes. M'en diriez-vous
quelques-unes ?
- Certainement, mais, fort impressionn6e dans les
d6buts, je suis maintenant un peu... immunisee.
Je me souviens cependant tres nettement d'une paralytique qui fut de mes premieres malades. Un beau
matin, j'arrive; je suis encore sur le seuil de la porte
qu'elle crie :
- N'ayez pas peur, ma Soeur, j'ai pas de puces, qa
n'est que des punaises, mais comme je ne peux pas
bouger, je les laisse monter sur ma canne et je les
6crase sur Ie mur.
Et, en effet, le mur 6tait tapiss6 d'6claboussures de
punaises.
Mais, au fait, c'est I'histoire de mon brave vieux
qui est des moins communes. Vous savez, celui qui,
tout a l'heure, 6tait absent de sa baraque. Un jour, je
suis appelee chez lui pour soigner sa femme qui a de
I'ur6mie. Elle est tres atteinte. lnorme, il est difficile de la remuer. Lui, ag6 et pas trbs fort, en est
incapable. Je.conseille l'h6pital. Tous deux refusent
6nergiquement. Le mal empire. J'appelle un pretre
qui administre les derniers sacrements. Elle prie,
elle est plus calme et on se d6cide pour I'h6pital oa
elle meurt deux jours plus tard. Eh bien! le croirezvous ? Mon brave homme n'a jamais voulu aller la voir.
J'ai insist6 pour qu'il aille au moins A l'enterrement,
rien a faire, il m'a d6clar6 :
- Que son corps aille au diable, puisque son Ame
est a Dieu!
Quelques jours se passent et je vais voir ce que
devient mon vieux. Je lui fais comprendre qu'il doit
faire dire au moins une messe pour sa d6funte, et
lui remets Io francs. Alors, spontan6ment, il sort de
sa poche crasseuse dix autres francs en me disant :
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- Ben, ma Sceur, j'en mets autant. 11 portal'argent
a M. le cure de Sainte-H61lne et assista aux deux
offices avec les voisins.
*

Mais voici bien une autre affaire!
Je raisonnais le veuf de soixante-dix-huit ans pour
le decider a entrer dans une maison de vieillards oix
il serait tres bien. II ne disait pas oui, pas non... Et
voila qu'hier il m'annonce son prochain mariage avec
une voisine!
Nous rions beaucoup, puis la conversation change
de sujet.
Soeur Raphael ne cesse de me r6p6ter : la majoriti
est bonne.
- Pensant au bien si limit6 que nous pouvons leur
faire, u faute de ressources n, je suis honteuse de
l'accueil que nous recevons. Mon reve serait d'avoir
une baraque pour le catechisme et, s'il 6tait possible,
pour la messe du dimanche. II faudrait a nos pauvres
l,e bon Dieu chez eux. L'une de ces barai zonards
ques est justement a vendre; un peu arrang&e, elle
conviendrait tout a fait. Mais..., toujours pour la
meme question p6cuniaire, je ne puis tre acqu6reur.
Cela nous d6sole, et d'autant plus fortement que
1'Armne du Salut, plus riche, s'est installee tout proche et vient y faire de la propagande deux fois par
semaine.
Ah! si nous avions cette baraque!
Pendant une minute, soeur Raphael s'imagine, je
crois, qu'elle la possede ; a son visage illumine de joie,
je devine toute l'action bienfaisante qu'elle entrevoit.
Elle poursuit :
- Nous aurions certainement beaucoup plus d'enfants. Ils ont honte, les pauvres petits, de leurs v6te-
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ments, de leur malpropreti; ils se sentent infirieurs
aux autres ouvriers. C'est toujours la iaison pour la-

quelle ils manquent la messe. Et puis, les parents, eux
aussi, viendraient... Ah! si j'avais ma baraque!...
Trois mille francs suffiraient!... Ah! si j'avais ces

trois mille francs!...
Dans la nuit
I1est, parait-il, dangereux de se promener le soir
dans la zone; l'616ment mauvais n'est pas de sfre rencontre. Le hasard fit qu'un soir, entre neuf heures et
dix heures, je passais avenue de la Porte-Montmartre.
La curiosit6 plus forte que la crainte, j'entrai dans
le... repaire. Ayant toutefois pris la precaution (moi,
horrible bourgeoise) de mettre mon cache-nez en fichu
sur la t&te.
II fait noir, noir en bas, car ie sentier n'est 6clair6
que par un bec de gaz de l'avenue lointaine; noir en
haut, parce que le ciel est sans itoiles.
Un silence impressionnant, interrompu par le flacflac de mes pieds qui s'aventurent en aveugles dans
le fleuve de boue et la profondeur des innombrables
trous d'eau. Tout ce village de misere, noy6 d'obscurit6, donne 1'impression d'un immense fumier. Car, si
1'ceil n'a plus l'emploi de ses facultes, le nez semble
avoir decupl les siennes.
De-ci de-la, un morceau de vitre blafarde, veritable
eclairage de veill6e mortuaire, plus lugubre encore
que la nuit.
Ma bravoure est 6branlee. Mon imagination s'emeut.
- Au tournant'de ce sentier, peut-6tre qu'un apache t'attend... Prends garde a droite, prends garde k
gauche... Tu ne vois rien, tu n'entends rien, mais
pourtant cette masse?... Ne serait-elle pas une forme

humaine? Le bruit de tes pas ne t'empeche-t-il pas
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d'en percevoir d'autres?... Rappelle-toi : crimes, batailles, coups de couteaux, revolvers, 6tranglement...
Rappelle-toi, rappelle-toi!...
Et, comme pour faire 6cho a cette frousse int6rieure, les chiens aboient; 1'un d'eux hurle a la mort.
Mais, au tournant,l'apache ne m'attend pas. J'y fr6le
un groupe de gamins de quinze a seize ans, qui jouent
aux sous i la lueur d'un briquet. Plus loin, un cafe
bien eclaire fait figure de riche; des silhouettes
d'hommes en casquette se profilent en ombres chinoises sur les rideaux. Je croise un homme et une
femme, plies en deux, qui se hatent vers l'abri.
C'etait le grand silence impressionnant. Et je ne
connaitrai jamais le nombre des estomacs qui, peut&tre, criaient de faim dans des corps jeunes et vieux,
alors que je passais sans percevoir leur appel.
**

Dans cette meme zone, je suis revenue pour voir le
march6 aux puces. C'est le plus important des marches
trihebdomadaires de ce genre.
I1 a sa hierarchie. Les revendeurs importants ont
un appartement en ville; les petits habitent la zone.
Naturellement, la grosse majorite est juive.
Un dessinateur, fit-il un Gustave Dor6, n'arrivera
jamais A r6aliser l'atmosphire d'un tel lieu. II y faudrait un peintre qui aurait ramass6 les raclures de
palettes... de Montmartre et de Montparnasse.
J'entends encore l'accent d'un Sidi:
- Achetez, Madame, c'est un bon affaire.
Et, vraiment, voir ( Ie bon affaire a valait le d6rangement.
(La Croix,

i,

2 et 3 janvier 1935.)

C. PERRIN.
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ALBI
LE GRAND SEMINAIRE
Sous la direction des Pretres de la Mission (1774-1791) x

Une circulaire de M. Jacquier, Suptrieur gdneral
des Pretres de la Mission, en date du 1" janvier 1775,
nous apprend que, sur les instances reit6rees du cardinal Francois-Pierre de Bernis, la Congr6gation a
accept6 de prendre la direction du grand s6minaire
d'Albi. M. Bories est nomm6 superieur et amene
avec lui quatre pr&tres : MM. Couture, syndic; Jean
Puyfourcat, Pierre Brunet, J.-B. Maigne; et trois
freres : Delso, Lacroux et Germain. Ils prirent possession de l'itablissement en septembre 1774.
La rentree des ilves eut lieu le 23 novembre. Les
registres mentionnent,en cette premiere ann6e, trentesix 6tudiants, dont quelques-uns du diocese de Vabre,
qui n'avait pas de s6minaire, et neuf eccl6siastiques
admis a faire leur retraite dans la maison.
De 1774.A 1791, le nombre des s6minaristes variera
assez pen. On en comptera quarante au moment de la
fermeture.
Le sdminaire admettait, en outre, des pretres et des
laiques a titre de pensionnaires pour la durbe qui
convenait a leurs besoins et a leurs gofts. On trouve
dans ces conditions, en 1778 et 1779, le fils de Gosse,
viguier d'Albi; son pere paye, en novembre, 84 livres
et, en juillet, 44 pour la pension de son enfant. Deux
ans plus tard, c'est Galtier, 6tudiant en rhetorique,
qui paye, le 29 juillet, 37 livres 12 sols; il s'y pr6parait a la premiere communion. Rentr la veille des
i. Arch. d6part.; Aibia Christiana; Croix du Tarn; Vie des saints
ailigeois, par Salabert.
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Rameaux, il en sort le jour de l'Ascension. M. Carayon
pere, m6decin de Realmont, est inscrit sous la
rubrique pensionnairedu 24 novembre 1788 au 21 juillet 1789.
Ce n'etait pas, tant s'en faut, le r6gime actuel. II y
avait des 61ves externes. En novembre 1788, M. Bories 6crit : 4 Hier,nous refimes le 49' et il y en a qui
att'endent en ville la sortie qu'operera la prochaine
ordination. n Admis a suivre les cours an s6minaire,
ces externes trouvent un logement an petit pensionnat de M. Larroque et de M. de Vezian, moyennant
6 livres par mois et quelques redevances en nature. II
en est qui acceptent un emploi, comme celui d'enseigner ou de corriger; ils arrivent ainsi & gagner assez
pour pourvoir aux d6penses et meme pour s'acbeter
les objets indispensables, comme, par exemple, une
paire de souliers, qui se vendait alors de 4 & 5 livres;
passer les vacances dans une famille bourgeoise pour
donner des repetitions aux enfants est regard6 comme
une aubaine. D'autres croient plus economique de
louer une chambre et de se preparer eux-m&mes leurs
repas. Parfois, leur humble logisest encombr6 de denrees que les parents n'ont pas vendues au dernier marche. Ils les 6coulent eux-m6mes en de meilleures conditions et selon I'occasion qui se presente favorable. On
en voit qui vont diner a l'auberge ( la L6vrande n.
Le Chapitre fait des gratifications aux seminaristes
qui se montrent fideles dans leur service au chceur.
Tous les theologiens doivent porter la soutane,
m&me s'ils ne sont pas tonsur6s. Elle est faite d'un
tissu grossier, m&me de sergette fabriquie an village.
C'6tait une economie et encore plus la manifestation
de l'esprit de famille patriarcal. La mbre et les sceurs
trouvaient des charmes dans ces longues veilles
consacres a filer pour l'6tudiant, orgueil du foyer;
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et le privilggi6 lui-meme 6prouvait une jouissance particulibre a porter sur lui ce souvenir affectueux de
famille.
II ne parait pas que la r6ception de la tonsure fit
alors l'objet de d6sirs empresses. En mai 1787, sur
treize on quatorze appel6s i la recevoir, cinq ou six
seulement repondent a l'appel. Les autres attendront
(c dans le but d'eviter la d6pense que n6cessitait le
voyage de Castres, oiu devait avoir lien l'ordination ).
D'autre part, les interstices sont, parfois du moins,
rapidement franchis. Un certain Bories parcourt en
moins d'un an tons les degrts qui vont de la tonsure
au sacerdoce. II est tonsure le 17 janvier 1789 par
Migr le coadjuteur d'Albi, minor6 a Lavaur le 27 f6vrier, sous-diacre le 29 mars a Castres par Mgr de
Rodiere et reooit la pr&erise a Albi'par 1'6veque de
Vabre.
Les lettres d'ordination ne sont pas tout a fait gratuites. Elles se payent 15 sons au greffe des Insinuations ecclisiastiques a Castres et o14 Lavaur.
Avec les pretres de la Mission, le s6minaire d'Albi
prend un caractbre special. On y donne un enseignement didactique complet. Les maitres sont A la fois
directeurs et professeurs, et, avec les exercices de la
pidt6, il y a un cours complet, au moins, de science
th6ologique, sinon de philosophie.
Le s6minaire a une duree plus prolongie dans le
but de mieux discerner les vraies vocations et d'acqu6rir la science indispensable. On veut former des pretres
selon l'ideal trac6 par saint Vincent de Paul, capables
d'instruire et d'difier les gens du peuple.
Nous connaissons les noms et le nombre du personnel du grand seminaire de 1774 a 1791. Vingt-sept
pretres de la Mission se succedent dans I'espace de
dix-huit ans, avec onze freres coadjuteurs. Seul, le
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m6me sup6rieur reste en place jusqu'a la R6volution.
Un syndic occupe son poste pendant dix ans. Les
autres membres de la Congr6gation se dispersent apres
deux et trois ans de service dans le s6minaire. IEtait-ce
esprit d'inconstance et de mobilit6? Etait-ce incompetence des sujets ou le fait d'une administration malhabile ou difficile? I1 n'est pas ais6 de le savoir.
Quoi qu'il en soit, la g6neration levitique que formerent ces directeurs fit honneur a l'iglise. Elle sut
garder la dignit6 sacerdotale au milieu d'une terrible
tourmente, et ce n'est pas un mince 6loge pour les
maitres qui la formerent. Plusieurs de ces pr&tres

sont devenus la gloire du diocese. Parmi les plus
connus, on pent citer les Boyer, les de Rivibres, les
Armengaud, les Flanchau. Quelques-uns verserent
leur sang pour la cause de la foi. Honneur aux
martyrs de la Revolution!
Parmi les maitres qui avaient le plus contribu6 i
former les hommes de cette trempe, il faut mettre k
part et au tout premier rang M. Bories.
Les d6crets successifs qui d6truisaient la vieille
organisation de la France ne parvinrent pas a l'effrayer.
II resta a son poste jusqu'a la fin et continua a donner
a l'Iglise des hommes de caractere et prets a tous
les sacrifices.
Le to aofit 1791, les officiers municipaux se pr6sen-

tent a deux heures de I'apres-midi a la porte du s6minaire. lls viennent, sur les injonctions du Directoire
du district, proc6der a l'inventaire du mobilier, des
titres et papiers de la maison. M. Bories, qu'accompagne M. Maisonneuve, syndic, suit les policiers dans
toutes les parties de 1'etablissement. Impassible, il
assiste a leurs perquisitions et signe d'une main ferme
le proces-verbal. Heureusement, les s6minaristes sont
en vacances, et le superieur jouit de toute sa liberte
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de pensee et d'action. I1la garde tout entiere lorsque,
pour la seconde fois, le 4 f6vrier 1791, il fallut
recommencer 1'operation inquisitoriale. Cette fois, on
proc'de, en presence des siminaristes, a l'estimation
d'une maison, jardin et pature ci-devant d6pendant
de l'hermitage de Saint-Amarand, dont jouissait
1'6tablissement.
Cependant, la fatale 6ch6ance approchait. Les
perquisitions r6volutionnaires ne suffisant pas a
expulser de la maison celui qui en 6tait le gardien
1•gitime, la municipalit6 imposa, le 9 mai, un nouvel
inventaire. M. Bories le pr6sida avec la meme dignit6
et le meme courage. Tous les confrbres y assistaient.
Bient6t, ce fut 1'6meute. Les clubs, la populace et
tout ce que la ville renfermait de gens ignobles et
sauvages se reunirent autour du grand siminaire et
firent entendre des menaces de mort contre le sup&rieur, les maitres et les 6leves. Inquiet pour la famille
qui lui 6tait confi6e, il d6cida prudemment la fin de
la lutte. Les clefs de la maison furent remises au
commissaire, et une triple signature, celle du supbrieur,
celle du syndic et celle de 1'expulseur, fut apposbe a
l'acte final.
Les comptes avaient 6t6 rggles quelques jours auparavant, le 24 mai. Le grand s6minaire restait d6biteur
de 992 livres i6 sols et un denier, A verser A la caisse
du district.
L'meuvre de M. Bories 6tait achev6e dans l'Albigeois.
Elle avait 6te exceilente et A la hauteur des circonstances. Au moment de la tourmente, il avait, pour
1'aider dans sa tAche difficile, quatre confreres, dont
les nomssont retenir: MM. Clavel, Anduze, Perboyre
et Maisonneuve.
M. Perboyre fut autorise a rester a Montauban, oh il
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mourut chanoine titulaire. M. Maisonneuve alla terminer ses jours au diocese de Cahors.
Quant a M. Bories, il se retira a Paulhazc, pris de
sa seur, dans l'humble village oiL s'6tait &coul6e sa
jeunesse. II n'y jouit pas longtemps de la paix. Les
deux pieux solitaires furent arrites et jetes dans les
prisons de Mende.
Apres trois mois d'une cruelle detention, le pr^tre
inserment6 et sa vailiante sceur comparurent devant
leurs juges. Le tribunal condamna a mort M. Bories,
coupable d'avoir refus6 le serment. Vingt jours apres,
sa sceur allait expier dans les bagnes le crime d'avoir
recueilli sous son toit un pr6tre, son propre frere.
Ainsi se termina, dans sa premiere periode, l'oeuvre
de la Congr6gation au diocese d'Albi. Elle n'6tait pas
sans gloire. Et c'est a celui qu'elle avait plac6 Ala t&te
du seminaire qu'en revint surtout l'honneur.
M. Bories fut, dans I'acception du mot, l'homme
de Dieu; a la pi&t profonde, a l'ame ardente et
sereine, . l'intelligence ouverte, au caractbre indomptable. Pas un instant, au milieu de l'affreuse tourmente,
il ne se departit de son sang-froid.
Sa tte tomba le 2 mai 1794. Le diocese d'Albi garde

pieusement sa m6moire et ne perd pas l'espoir de le voir
un jour prendre rang parmi les martyrs de la Revolution que I'Eglise placera sur les autels.
Non loin d'Albi, un autre grand s6minaire, celui de
Castres, etait fermi
pour la Congr'gation et pour
l'Eglise h la meme 6poque.
Mgr de Roziere fit des demarches aupres du sup6rieur gen6ral de la Congregation, M. Cayla, qui risista
iongtemps et finit par ceder. M. Cayla icrivait a la
dale du i"~ janvier 1789 : " Malgr6 mon 6loignement,
jen'ai pu me refuser aud6sirexprim6 par Mgr l'6vque
de Castres. La reputation dont il jouit dans le clerg6
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de France et son affection singuliere pour la Congr&
gation m'ont paru miriter une exception au plan que
je m'etais donni. ,
Trois pr6tres arriverent a Castres en 179o avec deux
freres coadjuteurs. C'6taient M. Francois Eyraud,
bachelier form6 en th6ologie, superieur; Joseph Pugnet
et Jean Francois Collart, directeurs.
En 1791, 1'6vech6 de Castres fut supprim6 et le
siminaire tomba entre les mains des spoliateurs.
Avant de s'kloigner, les maitres rendirent compte de
l'administration de la maison, qui ferma ses portes,
sur l'avis du district, par arr6t du d6partement, le
20 aofit 1791.

Les el6ves furent disperses. Le supirieur et M. Collart furent bannis et allbrent chercher ailleurs un
refuge. Quant a M. Pugnet, qui 6tait de Lyon, il
devint malheureusement infidele A sa vocation et au
sacerdoce.
N.-B. - Archives d6partementales. Albia christiana.
Croix du Tarn. Vie des saints Albigeois, par Salabert.
VERDUN
M.

ABEL DEVRIERE

Circulairede Mgr Ginisty, ivique de Verdun

N6 a Cassel, dans le Nord, en I863, ancien elve du
s6minaire de Cambrai, M. de Vriire fut nommn professeur au college Saint-Joseph de Lille, sous l'autorit6
de Mgr Baunard. Devenu membre de la Congregation
de la Mission, ii fut plac6 en I89g, comme professeur,
au grand s6minaire de Meaux, puis, en 1896, au scolasticat des Lazaristes, a Paris, comme directeur des 6tudiants.
. En 1899, il fut nomme sup6rieur du grand semi-
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naire d'Oran. En g191, le Superieur g6neral de la
Mission lui confia le gouvernement des Lazaristes et
des Filles de la Charit6 de I'Equateur, oii son intelligente et infatigable activit6 lui merita, pour signal&s
services rendus aux oeuvres francaises, la double nomination d'officier d'Academie et de chevalier de la
Legion d'honneur. Rentr6 en France, M. de Vriere fut
designe, apres accord entre M. le Superieur general
des Lazaristes et Nous, comme superieur du grand
seminaire de Verdun, lors du transfert de l'Ecole
sup6rieure de theologie a la ville 6piscopale. I1 succidait au digne et regrett6 M. Maucotel et amenait avec
lui trois autres membres de la meme Congregation de
Saint-Vincent-de-Paul, pour collaborer a cette grande
oeuvre, avec trois anciens directeurs de notre s6minaire.
En t6moignage de notre profonde estime et de
notre vive reconnaissance, apres cinq ans de superiorat, Nous fCimes heureux de lui conf&rer le titre de
vicaire general honoraire de Verdun le 20 octobre 1933.
Durant I'annie qui vient de s'&couler, la sant6 du
cher superieur subit un declin inqui6tant. II rebut les.
soins les plus d6voues et les mieux eclair6s dans une
clinique de Paris. De retour a Verdun, un f.cheux
accident d'automobile 6branla son organisme deja
affaibli. C'est en vain qu'un s6jour a l'h6pital SaintJoseph de Paris, aux mains des hommes de l'art les
plus reput6s, a 6t6 tent6 pour conjurer un mal implacable. I1 s'est eteint doucement, pieusement, le
6 novembre, et a 6t6 enseveli, le 9, au cimetiere de
Montparnasse, dans le caveau des Pretres de SaintLazare.
M. de Vriere nous laisse, B d6faut de sa d6pouille
mortelle, le souvenir ineffacable d'un pr&tre de trs.
hau.e valeur intellectuelle et morale. 11 se d6gageait de
Za Fersonne une noblesse de caractere qu'il tenait de
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son origine et de sa famille, une bonti souriante et
accueillante, une distinction native, jointe a une
exquise simplicit6 qui lui gagnait aussit6t la confiance
filiale des l66ves et la sympathie de tous ceux qui
I'approchaient. Sa modestie fut si grande qu'elle
voila son titre familial de noblesse; il a fallu sa mort
et les r6v6lations des registres civils pour nous faire
connaitre son vrai nom avec sa particule nobiliaire.
II possedait toute la science thoologique, mais il
excellait surtout dans la mystique sacree et dans la
science sociale, qui inspiraient ses m6ditations, ses
lectures spirituelles et ses conferences. II dirigeait le
s6minaire avec une douce fermet6 et les consciences
avec une sagesse 6clairbe et une experience consommbe
des Ames.
Ses aptitudes et ses connaissances ouvraient un
champ plus vaste A son activit6. C'est ainsi que ses
superieurs majeurs lui confibrent en m&me temps la
visite et la direction de plusieurs maisons des religieuses de Saint-Vincent-de-Paul dans un rayon tres
etendu. II allait mme en Espagne, oil sa connaissance de la langue rendait facile sa mission dans ce
pays.
II 6tait tres appr6cie dans les retraites pastorales et
les recollections des pretres.
Par ce simple apercu, nous pouvons mesurer la
perte que fait eprouver au diocese la mort de ce digne
prtre que la divine Providence nous avait envoy6,
helas! pour si pen de temps.
De lui on pent dire, comme de Notre-Seigneur:
< II a pass6 en faisant le bien, un tres grand bien. »
Aussi, sa m6moire sera-t-elle en b6n6diction chez
nous, et dans nos coeurs A jamais.
(Semaine Religieuse de Verdun, it novembre 1934.)
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PRIME-COMBE
M. SIFFREIN CLAPIER

Les pelerins qui, le 7 octobre, fete du Tres Saint
Rosaire, virent le bon P. Clapier achever p6niblement

la sainte messe ne se doutaient pas que c'6tait pour
lui la derniere. Le lendemain, en effet, il s'alitait et,
le surlendemain, 9 octobre, il mourait pieusement,
entoure de ses confreres, qui priaient, assisti de son

Superieur, qui avait it6 son l66ve a Prime-Combe,
son collegue dans le professorat en Hollande. Sa
mort rapide n'a pas 6t1 pourtant imprevue, car il s'y

pr6parait tous les jours.
II naquit en 1861 h Orange, oii il requt, an bapteme,
le prenom de Siffrein, qui rappelle le saint &v6que,
patron de la cath6drale de Carpentras, et oit son

frere etses deux seurs, c~libataires, v6curent ensemble
jusqu'a ces derniers temps. Ain6 de la famille, il
restait seul, durement affecti par ces deuils presque
simultanes. II fit ses etudes secondaires chez les
Peres de Sainte-Garde, qui dirigeaient le petit s6minaire de sa ville natale, oiu 6tait leur maison-mere et
dont la congregation disparut lors des pers6cutions
de 1901. A cette date, ils ,(gardaient , encore, sui-

vant le but et le nom de leur institut, le pelerinage
de Notre-Dame du Suc, et M. Clapier avait bien
connu les PP. Aubert, Bourgues et Bongarqon, dont
le nom est populaire et v6ner6 dans toute la region
cevcnole et dont le Suc conserve, avec de massives
constructions, la pieuse m6moire. 11 entra ensuite an
grand s 6 minaire d'Avignon, oit il fit ses deux annees
de philosophie, pendant lesquelles ii entendit I'appel
de Dieu a la vie religieuse et, le 17 octobre 1884, il

etait recu au noviciat des Lazaristes, a Paris. II allait
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done, quand il est mort, avoir cinquante ans de vocation et nous nous appretions a feter son jubilb, malgr&
ses protestations r6pkties, car ii avait le culte de
1'effacement.
Ordonn6 pretre en 1888, il etait nomm6 professeur
a Notre-Dame de Prime-Combe et venait se mettre
sous la direction de M. Dillies, alors dans toute la
force de son age, de son talent et de sa popularit6.
Il y trouvait - parmi d'autres - deux professeurs :
M. Hermen, plus tard successeur de M. Dillies, et
M. Delteil, qui, par similitude de pens6es et de gofts,
furent ses intimes amis. Ils avaient tous les trois
d6frich6 un coin retir6 et pittoresque, derriere la
chapelle de Notre-Dame des Sept-Douleurs, au fond
de 1'allie du Rosaire, oiu ils aimaient a se delasser de
l'enseignement. I1 reste encore des vestiges de ce
jardin, quelques palmiers, des all6es de buis, la
reserve d'eau et, au milieu, effondr6e, la rocaille, qui
formait autrefois une belle grotte. Tel quel, il attire
encore les pelerins, qui viennent s'y installer pour
prendre leur repas. Professeur de troisieme, M. Clapier
faisait beaucoup travailler ses 616ves et s'etait acquis
une reputation de s6v6rit6 qui, sans le rendre populaire, surtout parmi les petits, lui meritait I'estime
des grands et un attachement que les ans n'ont pas
dementi ni diminue. Collaborateur de M. Hermen,

pourle theatre, etabli dans la grande salle de 1'h6tellerie, il avait peint le rideau, representant PrimeCombe, et les decors ; aid6 par le menuisier de Fontanes, M. Roumajon, il avait invent6 un systeme ing6nieux et demontable, qu'il nous expliquait encore
derninrement, afin de tout enlever pendant les
retraites. 4( Oh est pass6 tout cela? , nous disait-il,

m6lancolique. Peut-etre quelqu'un de nos lecteurs
pourrait-il nous r6pondre.
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Quand on transfera h Lyon, en 1899, les hautes
classes de l'ecole apostolique, M. Clapier fut change
et envoyi d'abord au' college de Nice, puis au petit
s6minaire de Saint-Pons, dans l'H6rault, oi il retrouvait,comme superieur, un saint et tres distingu6 religieux, qu'il avait connu professeur & Prime-Combe,
M. Louis Dillies, neveu du celebre missionnaire. Mais
en 1902, la persecution chassait les Lazaristes de
Saint-Pons et M. Clapier partait pour le college de
Smyrne en Turquie; mais sa santt ne put s'accommoder du climat et, I'ann6e suivante, il allait rejoindre
M. Dillies a l'&cole apostolique de Wernhout, en
Hollande. I1 y resta jusqu'A la guerre, confin6 par son
sup&rieur, qui aimait les sp6cialisations, dans les
6tudes grecques. I1 reprit ses pinceaux pour executer
une grande toile qui occupait tout le mur de la classe
de grec. face aux 6elves, et qui reproduisait l'Athenes
de Pricles avec, comme fond, la mer tEge et File de
Salamine. Mis en goit, il fit la m6me chose pour la
Rome antique, travail de minutie et de patience en
mnme temps que d'art, tellement 6taient nombreux
les monuments a reproduire. Ces toiles, accompagnies,
sur les murs des classes de latin et de grec, par d'autres
tableaux de la vie antique, baignaient les 6leves dans
une atmosphere de civilisation gr6co-latine qui leur
facilitait singulihrement la lecture et 1'explication des
auteurs anciens.
En 1916, M. Clapier 6tait appele i prendre la direction de l'&cole apostolique de Marvejols, en Loz&re.
II y resta jusqu'en 1926, oit il revint a Prime-Combe,
heureux de trouver dans Ie superieur, M. Gallon, son
ancien 61lve,et partageant son temps entre la priereet
Ie travail. Deux jours avant sa mort, il faisait encore
sa classe de grec et, l'avant-veille, il c6elbrait sa
cerniere messe, la messe de la Tris Sainte Vierge en
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la fete du Saint Rosaire. Mais un rhume tenaillait son
organisme use; des le lendemain, il s'alitait, et, vers
le soir, le superieur, le voyant faiblir, lui proposa
d'abord de se confesser, -e qu'il fit apres une bonne
pr6paration, puis de recevoir les derniers sacrements,
qu'il suivit avec beaucoup de pi6te, ajoutant apres la
c6rimonie : ( Je suis encore maitre de moi. n On peut
dire que, depuis ce moment jusqu'a celui de sa mort,
survenue le lendemain a treize heures, il ne cessa de
prier. Nous l'entendions, 6difibs, riciter des psaumes
et des oraisons jaculatoires et r6pondre aux invocations qu'on lui sugg6rait. Apres le diner, ses
confreres, reunis aupres de lui, r6citerent les prieres
des agonisants et recueillirent son dernier soupir, en
pensant que le divin Maitre, qu'il avait si bien servi,
devait I'appeler et lui dire: Euge serve bone et fidelis,
inta in gaudium Domini tui.
Pendant deux jours, confreres et 616ves se succ&dirent pour veiller et prier aupres de sa d6pouille,
expos6e au parloir. Le jeudi I octobre, i dix heures,
ses obseques r6unissaient une assistance pieuse et

recueillie, o Il'on remarquait M. Frasse, visiteur des
Lazaristes; M. Castel, sup6rieur du grand s6minaire
de Montpellier, avec M. d'Aussac, professeur; MM.Vidal et Roux, dela r6sidence de Montpellier; plusieurs
pr&tres des environs, parmi lesquels M. le doyen de
Sommieres, des habitants de Fontanes, avec M. le Cure
et M. le Maire, des Filles de la Charit6 d'Orange et de
Nimes, et quelques- anciens *I6ves, M. Delpont,
M. Assier, d'autres s'6tant excus6s. Aprbs le chant
de I'office et la messe de Requiem, le cortege se forma
vers 1'all6e du Rosaire et la chapelle de Notre-Dame
des Sept-Douleurs, oiu d6sormais M. Clapier reposera
a c6t6 de M. Dillies et recevra notre visite et notre
priere quotidienne.
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Ceux qui L'ont connu - et surtout ses anciens
1ieves - garderont fidelement le souvenir de cette
figure aux traits fins, qui s'6clairait parfois d'un sourire de candeur, de ce caractbre fort, de cet esprit
6quilibrk uni a un temperament d'artiste, d'une conversation agr6able, originale, sem6e de traits d'esprit,
passant avec aisance du francais au provengal, d'un
solide bon sens qui rendait pricieux sesconseils. A la
fin, sa pi6t6 s'6tait faite plus grave; il disait plus longuement la messe et le briviaire. II a eu le murite de
passer toute sa vie dans la rude tache de l'enseignement, regrettant que sa timidit6 1'ait souvent paralyse,
mais constatant avec Paul Bourget que celui-l1 est
heureux dont la vie a &t6 un chemin droit, sans heurts
ni sans 6carts. Et il a eu la consolation de terminer les
jours de son sacerdoce dans le sanctuaire aime oi ii
les avait commences. Qu'il y repose en paix avec les
bons serviteurs de Notre-Seigneur et de Notre-Dame
de Prime-Combe!
(L'tcho de Notre-Dame de Prime-Combe.)

ESPAGNE
LES tVENEMENTS SANGLANTS
D'OCTOBRE 1934 DANS LES ASTURIES

1

1° RICIT DE M. FRANCO

Sous la barbarie r'volutionnaire.
MM. Churruca et Salgado, aprbs quinze jours d'angoissante et deprimante captivit6 chez les commai. Nous empruntons les pages suivantes sur l'insurrection des Asturies
aux Ana's de nos confreres de Madrid, numero dedicembre 1934.
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nistes, sont A Madrid; voici diji une semaine qu'ils
ont quitte les Asturies.
Le sejour a notre Maison centrale a calmi leurs
nerfs et leur esprit abattu. Les scenes de la sombre
tragedie dont ils furent les acteurs sont devenues
plus pricises -et plus d6taillees. Nos questions compatissantes et fraternelles out 6mouss6 leurs ar&tes
vives et tranchantes comme l'eau du fleuve arrondit le
caillou qu'il fait rouler dans son courant. Nos conversations prolongies ont fait sur les details 1'effet d'une
boule de neige, grossissant en volume, mais non pas
en forme. En effet, ce recit est la stricte vkrit6, qui,
mome, a perdu souvent l'atmosphere tragique et si
t concrete qui entourait les hiros de ce
atrocemer
drame sinistre.
Pardon aux bourreaux.
A mon entree dans la chambre de M. Churruca,
celui-ci acheve de reciter le br6viaire.
- Vous r6citiez le psaume io8?
- Non, pourquoi?
- Parce qu'il forme beaucoup d'impr6cations contre

les ennemis du peuple de Dieu. C'est une litanie de
maledictions sacries.
- Ah! non, Monsieur. Je pardonne a mes bourreaux.
- La ma6ldiction de la mitraille et du d6goit
public est tbmbie sur eux.
-Je voisque vous preparez une production itt6raire.

Avez-vous du papier et un crayon ?
- Oui, Monsieur. Mais c'est vous qui remplirez mes
pages. N'ayez pas peur. Je ne suis pas un d6l1gu6 du
commissariat du peuple communiste. Je suis un humble
reporter des Anales, qui attend I'histoire precise de
votre odyssee.
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- De grace, Monsieur!
Comme si la timide protestation de M. Churruca
fut une invitation A l'entrevue, j'interroge :
- Pressentiez-vous la catastrophe qui vous guettait ?
- Nous vivions dans une alarme continuelle. Constamment nous respirions une atmosphere de menace
que denotaient la presse socialiste et les insultes des
ouvriers a l'adresse des pretres. Les autorites nous
assuraient de l'ordre; et done, pensions-nous, tout
ceci n'6tait que vains bruits et ( trues ) politiques.
Sup&rieur du seminaire, j'invitai les autorites A honorer par leur presence la s6ance d'ouverture des cours.
A 1'issue de la c6r6monie, je causai avec un capitaine
des
de gendarmerie; je l'interrogeai sur le bien-fondr
il
soir
qu'un
m'affirma
Il
rumeurs qui circulaient.
s'6tait pr6sent6 au gouverneur civil d'Oviedo pour lui
annoncer la d6couverte d'une contrebande d'armes.
Celui-ci, au lieu de lui prater attention, lui r6pondit :
( Nous en parlerons demain plus A l'aise. J'ai sommeil
et je vais dormir.,,
- C'est un oubli ou une complicit6 criminelle.
- Le juge, un jour, en d6cidera. Pour moi, le
degr6 de responsabilit6 que je puis encourir, n'en
ayant pas pr6vu la trag6die, m'est un affreux cauchemar.
- Ni vous, ni personne, en Espagne, ne croyiez a
tant d'ampleur et a tant de cruaut 1.
- Pourtant, je pris mes pr6cautions. Le 5 octobre,
les sdminaristes 6taient tres excites et trbs nerveux.
i. L'enquete officielle sur les disordres de Catalogne et des Asturies
en octobte 1934 porte : 385 morts, dont 284 du c6t6 de la force
publique ; 295 blesses, dont 90o parmi les defenseurs de l'ordre;
935 edifices demoli*, dont 63 edifices publics, 58 6glises, 26 usines,
58 ponts et 730 maisons; 89354 fusils, 33 2a revolvers, 149 fusils
mitrailleurs, 97 pistolets automatiques, 41 canons recueillis avec de
nombreuses munitions.
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M. Aurele Gago essaya de les calmer pendant sa
classe. D'apres lui, la fusillade que l'on entendit ce
jour-la priludait aux feux d'artifice de la revolution;
mais rien de plus; qui I'aurait dit? Lui-mime fut une
des victimes de cet optimisme qu'il communiquait A
nous tous.

Pendant la nuit, je montai la garde. Plusieurs seminaristes, places strat6giquement dans la maison, veillirent aussi pour nous avertir au moindre signe de
danger.
Assilegs!
-

Et cette nuit-l1
Tranquilles.

?

- Telle une vigie,les seminaristes annoncerent seulement I'arriv6e de l'aurore.
- En effet, mais, a neuf heures du matin, 6clata
une violente fusillade au quartier Saint-Lazare. Le
seminaire se trouvait tout pres, car il est situ6 a l'entree de la ville, sur la route de Leon. C'6tait un
combat entre les r6volutionnaires et la police. I1
devait etre une heure et demie de 1'apres-midi quand
cessa le duel infernal des fusils.
-

Les rebelles s'enfuirent-ils ?

- C'est ce que nous pensions. Je descendis a la
porte d'entr6e pour me rendre compte des 6venements;
l'Ftat d6sespkre de notre situation m'apparut aussit6t.
L'a ant-garde des r6volutionnaires commencait le pillage, menacgante. On ferma tout de suite les portes;
je donnai aux s6minaristes I'ordre de sortir par la
partie opposee. Je m'enfouis de mon mieux sous un
costume civil et, croyant tous les s6minaristes partis,
je songeai alors h abandonner le s6minaire, mais je ne
parvins pas a d6cider M. Pastor et le frbre Gonzalez a
suivre mon exemple.
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Les avez-vous vus depuis?

- Non. M. Salgado raconte que, d'une maison voisine ot il s'6tait refugib, il vit M. Pastor fermer tranquillement les fenetres. Vous connaissez d6ej les
informations fantaisistes des journaux; on a pr6tendu
que M. Pastor aurait &t6 bril vif sur la place SaintFrancois. Heureusement, elles sont d6menties pour le
mode du martyre, mais, malheureusement,on confirma
la nouvelle de leur execution.
luez-moi, mais ceux-ci, laisses-les libres!

Des t6moins dignes de foi racontent un trait 6mouvant du frere Gonzalez : on salt que les coups de fusil
le ccucherent raide mort pendant qu'il s'enfuyait de
PInstitut. Vous connaissez par les r6cits qui en ont 6t6
faits la sauvagerie des socios-communistes. Voici un
de leurs raffinements de f6roce cruaut6: on mettait en
joue les prisonniers et, apres leur avoir fait goiter les
horreurs d'une mort inevitable, on suspendait I'execution jusqu'i nouvel ordre; ils obligeaient ainsi leurs
victimes a savourer lentement la tragique amertume
de leur calice d'agonie.
Pendant une de ces-inqualifiables tortures, Ie frere
Gonzalez se tourne face aux canons des fusils; les
bras en croix, il s'avance vers les bourreaux et, en
couvrant de son corps les s6minaristes qui attendaient
leur derniere heure, il s'ecrie d'une voix suppliante :
(cTuez-moi, je ne vaux rien, mais laissez libres ces
jeunes gens, qui peuvent encore faire beaucoup de
bien. » Je ne sais pas si l'attitude h6roique du Frere
remua les restes d'humanit6 qui gisaient encore dans
l'aime de ces brutes. II est certain qu'ils remirent plus
tard la perp6tration de leur crime et, grice a cette
remise, presque tous ensuite purent s'6chapper.
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La fiite.
- Les rebelles vous arreterent-ils au s6minaire ?
- Avec un siminariste qui voulut m'accompagner,
je sortis pour voir la suite des ivenements. Un groupe
d6tach6 de la horde des barbares s'approchait de
nous en criant. Alors, simulant un naturel que nous
n'avions pas, nous rentrAmes, comme Pierrot rentrant

chez lui, dans la maison la plus proche. Dans une
chambre, nous rencontrons trois ou quatre femmes,
auxquelles nous demandons l'hospitalitb. Elles nous
accueillent volontiers; mais, renseign6es sur notre
identiti, elles nous supplient, en pleurant, de partir,
car leurs 6poux et leurs freres sont socialistes et notre
presence peut les compromettre. II faut partir. Elles
s'offrent a nous recevoir de nouveau si nous ne
trouvons pas de refuge plus str. A peine avons-nous
falt que]ques pas qu'6clate une violente fusillade;
elle se rapproche de plus en plus; nous rebroussons
chemin. Nous frappons une autre fois a la porte de
la maison que nous venons de quitter. Personne ne
r6pond 5Lnos appels desesp&rs !
Un naxud mal fait.
Nous tournons le dos a cette demeure et nous nous
trouvons face a face avec un groupe de revolutionnaires. < Haut les mains! » crient-ils a deux cents pas
devant nous, pendant qu'ils accourent en nous mettant
en joue. Le chef de la bande, brutal, me saisit par le
bras.
- Vous 6tes un cure d6guis !

- Moi ! je suis un civil comme un autre.
II frotte entre ses doigts 1'etoffe de ma veste et me
dit:
-

Cet habit?
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SAh
je ne puis pas non plus pbrter un
costume ?
1 m'enleve alors le beret, sans
doute pour voir la

tonsure accusatrice. Jugez de
sa deconvenue; ma
blanche et lisse tonsure va du front
jusqu'A l'occiput'
- Vous restez I'homme de la
joic, lui dis-je en riant.
O
dui, maintenant; mais devant cet
individu, j'itais
pale de peur. Je commeenais a
perdre mon sangfroid; car il portait des regards
inquisiteurs sur ma
cravate, un embrouillamini
plut6t qu'un nceud.
Non, Monsieur, c'6tait un lacet
si bien fait que
vous vous y &tes pris.
-

Oui, des jeux de

m

ots, mais

c'est la
nceudral
ficel sur une chemise d ec ollet ee v6rit : le
causa ma
perte. Le chef, me fiant, me
regarde et, de nouveau:
- Vous 6tes un cur6 diguis6!
Avez-vous des armes?
0

-- Non,
Monsieur.
'I---^
On fouille le s 6 minariste, on
explore mes poches.et
ils trouvent quelques douros
) que le petit capitaine
se reserve ainsi que le breviaire.
at- Vous tes cure! Voici le
boquin des prieres

-

Oui, Monsieur, je suis pretre.
o Et toi, fripon, en s'adressant a mon compagnon,
toi aussi
tu Iles?
- Non, Monsieur, c'est
un de mes amis, leur dis-je.
A mort! A mort! crie-t-on
dans la bande.
Le meneur hesite un instant,
se gratte la tite.
Fusillez-les ! Fusillez-les ! insistent
plusieurs en
6paulan leurs
z armes.
Plrdonus tard. Amenez-les avec les autres d6tenus,
ordonne
le chef.
En marche.
Sous l'aimable protection de quelques revolvers
enaants, nous parcourons
plusieurs ruelles. A notre
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passage, des femmes de mauvaise vie se mettent aux
fenetres, nous insultent, nous provoquent, nous salis-,
sent. Le meme horrible refrain : ( A mort ! A mort!b
termine toujours les injures dont elles nous couvrent.
Nos gardiens r6pondent invariablement : a Bient6t !
Bient6t! »

Nous arrivons dans un champ situe derriere le
s6minaire. M. Bruno Saiz, lazariste, vingt-neuf siminaristes arrtes pendant leur fuite et les PP. Cuervo
et Piquero, dominicains, se trouvent 1, prisonniers.
-

Et notre confrire M. Salgado?

Tel un oiseau tomb6 du ciel, M. Salgado entre soudain dans la chambre de M. Churruca. II est joyeux
et petulant; on ne dirait pas qu'il a v6cu ces jours de
mortelle inqui6tude.
- Certainement, vous n'6tiez pas si gai 1-bas? lui
dis-je.
- Oh! presque, interrompt M. Churruca; ii a eu
plus de courage que moi.
Salut, camarades!.

- Savez-vous, r6plique M. Salgado, que je ne me.
vois pas r6volutionnaire pour un sou !
-

I1 ne manquerait plus que <a!

- Je m'6chappai du seminaire par une fenetre
donnant sur un pr6 et, de l'autre c6t6, on entendait les
coups de feu. Avec M. Pallarbs, je parcours plusieurs
rues a la recherche de la maison qui, lors de l'incendie
des couvents, l'avait accueilli. Nous zigzaguons d'un
trottoir a l'autre. Plus de trois fois, au grand p6ril de
notre vie, nous nous trouvons entre deux feux. Je
dissimule de mon mieux mon veritable 6tat; quand
nous croisons une patrouille socialiste, je les salue,
bras leve, d'un vibrant: cSalut, camarades ! , Consigne
de politesse que j'avais notee entre eux, mais j'oubliais
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un detailqui faillit bien en finir avec mon socialisme
de malLeur.
Eux levaient fierement les bras, les poings fermes;
moi, aa contraire, je les saluais les mains ouvertes.
- Vous etiez plus gin6reux qu'eux! Le poing
ferm6 symbolise l'avarice.
-

Oui,

oui.

L'un d'eux s'en apercut

et cria:

, Envoyez-lti un pruneau, c'est un fasciste ! w
-

Heir! quoi?... moi, fasciste?... ah c !... Je ne

salue done pas a la socialiste?
-

Non, il faut fermer le poing.

Je serre le poing, je 1-ve le bras et I'un du groupe
me demande :
- Bon! ra va Mais qui es-tu?
- Je suis un pauvre malheureux qui arrive des
Canaries et qui, de la faqon dont tout ýa marche,
risque fort de ne plus les revoir.
-

Voyons vos papiers!

Je me crus perdu. J'ouvre le portefeuille, mais je
n'eus pas le temps d'en tirer la compromettante carte
d'identit6. Une femme se chargea de me denoncer et,
en me moatrant du doigt :
- Ca, c'est un moine, dit-elle, je le vois tous les
jours sortir du s6minaire!
- Oui, Messieurs, je suis pr&tre!
- Allois, allons! A Mieres avec lui.
Je n'ai plus vu M. Pallares.

D'Oviedo a San Esteban de las Cruces, ce fut un
veritable chemin de croix. Ma tete sentait la poudre.
Hors de la ville, nous rencontrons une bande de
mineurs arm6s qui prononcent ma sentence de mort.
- O, menez-vous celui-lM? demandent-ils.
-

A Mieres avec les autres, c'est un cure.
Un cure? Tuez-le et vous n'aurez pas d'ennuis.
Vous avez raison.
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On me commande :
- A genoux!
J'obeis, je fais mon acte de contrition. A genoux
sur la route, je tourne le dos a mes bourreaux. De
chaque c6te, la menace haineuse des poings fermis...
Tous se taisent... Je ne sais pas combien de siecles
durerent ces minutes d'attente anxieuse. Soudain, ie
canon d'un pistolet me pousse, je tombe et une voix
me dit:
- Leve-toi! Nous r6glerons ton compte dans un
instant!
Des rires sinistres, quelques coups de poing et...
en avant! Durant le trajet, cette scene se renouvela
deux fois avec quelques lIgeres variantes.
Une harangue sans sutccs.
Nous faisons halte a San Esteban de las Cruces.
Nous devons attendre les autos qui nous transporteront A Mieres. J'6tais fourbu; ma langue seche et
enflie me paraissait du liege. On nous permet de nous
asseoir sur le gazon dans un pr6. Quelqu'un me dit:
- Allons, blaspheme!
- Mais, voyons, comment voulez-vous que je le
fasse? Je ne I'ai jamais essay6 de ma vie et, d'ailleurs,
je ne riussirais pas.
- Soit! Eh bien! dis a tous ceux-ci que tout ce que
tu as prech6 jusqu'ici, ce ne sont que des mensonges.
Mais impossible de dire un mot; j'ai la gorge
seche.
Quelques jeunes filles anarchistes, mais ayant bon
cceur, nous 6coutaient et me font passer une gourde
remplie d'eau et de vin. Avec ce rafraichissement,
je sens grandir mon eloquence et je leur sors une
harangue... i tout casser Je leur demande pourquoi
ils nous persecutent, nous, les pr&tres, qui, presque
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tous, sommes pauvres et, comme eux, fils de pauvres
ouvriers.
II parait qu'on m'6coutait, mais ce fut peine perdue.
Une d'entre elles leur dit:
- Pauvre homme, laissez-le tranquille!
- En effet, assure M. Churruca, une heure plus t6t
et au meme endroit, ces bonnes filles anarchistes nous
sauverent la vie a moi et aux vingt-neuf siminaristes.
Mais nos gardes s'impatientent; its veulent retourner
i Oviedo; les autos de Mieres n'arrivent pas. Quelqu'un propose :
- - Allons, massacrons-les et qa sera fini!
Les femmes nous prennent en pitie et intercedent
en notre faveur :
- Non, ne versez pas le sang, non! Revolution,
revolution seulement!
Derribe un arbre.
Etes-vous alles ensemble i Mieres?
- Non, me r6pond M. Salgado, M. Churruca me
devanqa avec son groupe; j'y suis all6 plus tard.
Aussit6t arrive a Mieres, on me conduit a la mairie.
La, un tribunal des plus comiques me condamne a la
detention; 1' c Orfeon-Cine , servait de prison. Je
quittai mes juges, flanquI de deux gaillards imperturbables! A ma vue, 1'616ment f6minin organisa un
chahut des plus reussis! Femmes et jeunes filles brandirent chacune leurs armes. Ah ! quelques-unqs 6aient
fort belles!
-

-

Comment! vous!

- Allons, ne faites pas le naif! Les armes, voyons!...
Petites, brillantes, 'nacrees...
- Vous avez eu la curiosit6 de remarquer ces details?
- Par force. C'est qu'elles ne se contenterent pas
d'exiger notre mort. Ces demoiselles me prennent
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pour une cible; heureusement, un arbre est l•; je me
mets derriere, sinon, mon cher Monsieur, vous n'auriez
pas aujourd'hui l'ennui de m'interviewer. Mes gardes,
qui ont charge de me prot6ger, prennent pear et leur
demandent de cesser le feu et, sous la promesse de
notre prochaine execution, s'apaise la fureur de ces
oiseaux de mort.
Pendant quinze jours, dont treize complets, 1' a Orf6on-Cin6 n nous abrita. Le premier soir, nous avons
bien soupe, parce que nous avons pay6 nos rations. Les
autres jours, I'argent n'eut plus cours.
- Quant amoi, raconte M. Churruca, on me I'enleva
d-s-que je tombai entre leurs mains. Le chef qui
m'arreta eut soin de me laisser sans un liard; il agit
de meme a 1'6gard des s6minaristes et des autres

compagnons de captivit6. Mais, a San Esteban de las
Cruces, sur son ordre, on nous restitua I'argent;
celui-ci, en effet, depuis Papplication du communisme
int6gral, devenait inutile. Tous ses satellites obeirent
et, etant le plus &g6, on me chargea de donner a
chacun la part qui lui revenait.
Mais ce g6n6reux roitelet, qui m6prisait si bien
I'argent, garda le mien grace a unn ingenieux stratageme. Je venais de receyoir mon du, il s'approcha, se
mit a mes c6tes, et avec des airs de sainte nitoucbe,
vidatranquillementmes poches. Un de sescompagnons.
s'apercut du jeu et lui cria :
-

Que fais-tu l ?

- Je pousse celui-ci pour qu'il marche, r6pondit-il
sans s'6mouvoir, et, ce disant, il me donna un coup
d'6paule; nous nous separAmes et il empocha mon
maigre p6cule.
- Mais, M. Churruca, c'est une scene de com6die !
lui dis-je en riant.
-

C'est pourtant vrai.
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- Et le diner des autresjours?
- Nous avions tous chaque jour deux boites de sardines, du pain et de l'eau.
Nous avons passe dix-huit heures sans en prendre
une bouch6e.
Les Saeurs Dominicaiaes de Mieres gagnerent les
bonnes graces des rebelles et reussirent a se faire
agreer comme nos cuisinirres.
- Mais la soif de liberte devait vous devorer
davantage?
- Nous 6tions tellement avides de nouvelles, interrompt M. Churruca, que nous en perdimes nos charitables cuisinitres. N'Ytant pas prisonnieres, elles
passaient librement du college a la prison. Un jour,
les Dominicaines et moi, nous causions a voix basse
avec une jeune sceur; nous lui demandions des preci-

sions sur la revolution, peut-6tre dans notre desolation
pointerait une lueur d'espirance.
Une sentinelle, qui, entre parentheses, etait borgne
et plus laide qu'un pou, nous invective furieusement : < On ne conspire pas ici! , La Sceur nous

quitte, la t&te basse.
Pendant trois jours, tous les d6tenus se nourrirent
des legumes appretis par les.Soeurs.
- Et vous dormiez par terre?
- Oui, sur les bancs de la salle, sur les dossiers
des fauteuils. La nuit, un froid humide nous glacait
et, pour nous r6chauffer, nous nous mettions les uns
pres des autres. Pas d'autre couverture que le plafond;
c'ktait tout.
Cas de folie.
- Personne ne tomba malade?
- Que je sache, non, repond M. ,Salgado. du
moins de l'estomac, et pourtant il fallaii se contenter
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toujours des sempiternels croutons de pain et des
fameuses sardines en conserve. Mais la faiblesse et
I'insomnie, ajoutdes aux terreurs d'une.mort imminente, occasionnerent des cas de folie. Un monsieur
se figura avoir entendu par T. S. F. I'annonce de son
execution et, a tout moment, il nous disait qu'il avait
et6 fusillk.
Un jour, nous fumes temoins d'un spectacle fantasmagorique. Un voyageur de commerce, qui partageait
notre captivit6, venait de nous quitter pour aller au
cabinet; soudain, il rrntre dans la salle : a son cou et
Ala poitrine, deux profondes entailles ouvertes avec
le couvercle ebrech6 d'une boite de sardines, laissaient
couler des flots de sang sur sa chemise deboutonn6e.
Pour n'avoir pas fait attention au tranchant de son
couteau, il avait manqu6 son suicide. Pale, furieux,
les yeux hors des orbites, il criait et gesticulait horriblement. -A sa vue, nous restimes terrifies. Devant
cette scene macabre, un s6minariste perdit la tete et
se mit Acrier: , Sonnez la cloche! Sonnez la cloche! ,
Je ne sais pas comment nous ne sommes pas tous
devenus fous.
Face e la mort.
-

On ne vous condamna pas A mort?

- Si, le jour de la f&te du Rosaire, nous crfimes
tous arriv6e notre derniere heure. Les trois sentinelles
qui nous surveillaient constamment nous groupent
dans un coin de la salle. On appelle M. Bruno Saiz et
deux s6minarictes pour temoigner au tribunal. Quant
a nous, nous restons pelotonn6s dans le coin. Devant
nous, les sentinelles epaulent leurs fusils, nous
mettent en joue. A voix basse, nous donnons I'absolution A tous. Nous, les pr&tres, nous nous absolvons
mutuellement. Les balles qui nous auraient cribl6s
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alors 6taient pref6rables aux tourments de ce face a
face avec la mort. Nos yeux ne la quittaient pas et,
sans sourciller, elle nous regardait par les 6troites
bouches des canons des fusils. Une seconde, deux,
trois!... Notre derniere heure ne sonne pas. II vaut
mieux mourir d'un coup! La cruaut6 de nos bourreaux
augmentait notre agonie morale. La porte du cin6ma
s'ouvre pour laisser passer M. Bruno, deux s6minaristes
et un socialiste du Commissariat du peuple, qui
ordonne :
- Laissez-les vivre pour le moment!
- Mais, ni plus ni moins, c'est de la barbaric, de
1'inhumanit6!
- Et en plus de tout cela, nous entendions les
conversations de la rue. Quand on passait devant
notre prison, on 6levait la voix; ces phrases atroces
nous frappaient comme des balles :
- Ne leur donnez pas a manger a ces cures et a
ces bourgeois! Tuez-les tout de suite! Nous allons
entrer et les trainer sur les pierres!
Une coupure du < Socialiste ».
- Tous ces recits me serrent le cceur. N'y eut-il
pas quelques incidents comiques ?
- Oh! si! que voulez-vous! repond M. Salgado,
mais bouchez-vous le nez! Oh! si vous aviez vu notre
etat de propretW! Avec des sabots, ou mieux avec des
paves de bois, nous nous mettions dans un endroit
qui, de son vrai nom, s'appelle cabinet. Etant entre
en bonnes relations avec l'un de nos gardiens, je me
hasardai a lui demander un peu de papier hygienique.
- J'ai la un journal, me r6pondit-il, mais...
- Mais, quoi ?
- Rien; ce n'est pas pour vous. C'est le Socialiste.
- Tant mieux! lui dis-je, n'ayant aucune intention
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de l'importuner sur ses id6es. Heureusement, il ne
comprit pas l'allusion et me donna le journal.
- Vous itiez propri6taire !
- Ah! n'en doutez pas! Le plus choy6 et le plus
sollicit6 a cause de ce riche cadeau. C'est a moi
que s'adressaient les demandes de l'indispensable
papier!
Un coiffeur sans pourboire.
- Et votre toilette ?
- Si ce n'est avec des larmes, personne ne se lavait
la figure. Un bean matin, un coiffeur se pr6sente; le
ComitA rivolutionnaire nous l'envoyait pour se mettre
A notre service.
- Et vous lui avez dit d'aller raser un chat; vous
craigniez un coup de rasoir.
- En effet. Personne ne bouge. Et tous, nous
avions des tignasses et des barbes A nous prendre
pour des Russes de parade! Je me d6cide, ajoute
M. Salgado, a me laisser rajeunir.
- Quelle coupe d6sirez-vous? me demande aimablement le coiffeur.
- Celle que vous voudrez. Je vous previensqu'actuellement je n'ai guere envie de faire le beau garcon.
II me rase, il me coupe les cheveux et me peigne le
peu de cheveux qui me reste. Ah ! j'oubliais !... il me
parfuma aussi d'eau de Cologne.
- Combien je vous dois ?
- Rien. Nous travaillons les uns pour les autres.
- Prenez au moins le pourboire.
- Un pourboire?... Vous revez !... Et il me tourne
le dos. Certainement, dans aucun salon de coiffure,
on ne trouve chez un artiste de l'art capillaire un tel
d6sinteressement.
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Signes de liberte.
-

Dieu vous consolait en vous menageant ces inci-

dents comiques.
- En effet, ils nous soulageaient au milieu de nos
souffrances, mais alors, on n'avait guere envie de
rire.

Le P. Cuervo, dominicain, nous donnait quelque
esperance. II remplissait les fonctions de secretaire
au bureau communiste, car, parmi les rebelles, bien
peu savaient 6crire quatre lignes de suite. Mais, bien

entendu, on ne lui confiait pas la r6daction des
secrets. Cependant, il constatait les contradictions des
proclamations, des ordres et des nouvelles qu'il transcrivait, et, sans cesse, il en concluait : 4 a ne tient
pas debout! §a ne, pent pas durer! ,)
Un jour, arriverent de nouveaux prisonniers : deux
Passionnistes et deux 6tudiants. I1 pleuvait et ils
6taient tremp6s comme une soupe. Mais ils venaient
de 1'ext6rieur, donc, ils apportaient des nouvelles.
Je m'approche d'eux, raconte M. Churruca, pour me

renseigner sur les &venements. A peine ai-je soufflI
deux ou trois mots qu'une sentinelle, du haut d'une
loge, me menace de son revolver, en criant : t On ne
violente personne ici! , Je m'6carte, mais je conclus

de cette defense que les affaires des r6volutionnaires
doivent commencer h p6ricliter. Par un vasistas, nous
voyons ou plutbt nous devinons la silhouette d'un
avion qui lance sur la ville les proclamations du gouvernement; elles volent; on dirait des colombes messageres de paix... L'arm6e r6gulire arrivera sans doute
bient6t, mais, cruelle incertitude : nous rendra-t-on
la iiberte, serons-nous assassin6s au moment de la
reddition ou pendant la fuite?
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Libres ?
Le 13 octobre, a quatre heures du matin, un des
chefs nous reveilla, en nous disant : < La revolution a
6choui! Vous etes libres! »
Les sentinelles jettent leurs armes et s'enfuient en.
courant. Nous 6tions soixante-sept prisonniers, dont
trente-neuf pretres et seminaristes; personne ne
bougea. Instinctivement, nous craignions une embuscade : on voulait nous faire sortir au milieu des
tenbbres pour nous tuer plus h l'aise.
Fusillis?
Nos gebliers ne tardirent pas a revenir. Ils ramassent pr6cipitamment les fusils et se jettent sur nous
en criant: a Haut les mains! a Les balles nous crucifieront en cette attitude suppliante, pensons-nous.
On nous fouille scrupuleusement. Je sens encore le
fr6lement des pistolets sur mes habits. Le d6pit deI'insucces, la nervositi, un oubli, le plus 16ger mouvement, etc.; c'6tait un appel suffisant A la mort qui
r6dait autour de nous. Pauvres d6tenus, nous 6tionscomme des statues, pales, rigides, muets !

Enain!
Durant la nuit du 18, on nous lut une proclamationr
du Comite r6volutionnaire; elle nous annoncait que,
le leademain, apres la reddition des rebelles, les
troupes gouvernementales feraient leur entree k
Mieres.
- Vous deviez sauter de joie?
- Oh! non. Ce fut une emotion contenue, unsilence gineral, pas une parole. Nous feignions I'indifference, dans la crainte qu'ils ne vengent sur nous
leur deroute. Sans quitter la salle de cin6ma, nous.
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attendons 1'arriv6e de l'arm6e. Puis, nous partons a
Oviedo dans un camion que nous procurent les autorites. Nous sommes tous contents, mais personne ne
parle. Apres quinze jours d'inhumaine captivit6, d'un
lent martyre, aux prises avec la mort et Tes horreurs
d'une atroce agonie, la vie et la libert6 nous paraissaient un rave.
Epilogue.
Nous ne voulons pas ennuyer davantage nos interlocuteurs en 6voquant la trag6die oii ils jouerent un
r61e si douloureux; trag6die si barbare dans sa
r6alit6 qu'on se croirait en face d'une dles macabres
r&veries d'Edgar Poe on des Contes fantastiques
d'Hoffmann.
J'imagine le saisissement qui s'empara d'eux a leur
retour B Oviedo, ( la ville mutilbe et martyre ). Quelle
ne fut pas leur douleur en voyant la facade de leur
cher s6minaire! On dirait une tate de mort depourvue
de crAne, sans toit... les orbites beantes et creuses de
ses fen&tres noircies par la fum6e... ses dents de fer
que le fea a tordues... sa bouche ouverte..
MM. Churraca et Salgado n'ont qu'un regret: c'est
de n'avoir pas merit6 la palme du martyre. Leurs
mains, pales et meurtries par la haine des hommes,
se levaient, ardentes, illumin6es de glolre divine...
elles touchaient deja cette palme' dans iuae caresse
de mort et de r 6 surrection qui fr61ait doucement
leurs fronts tout inond6s des sueurs de I'agonie...
Vincent FRANCO.
2° RECIT DE Mh.BRUNO SAIZ

Impressions et souvenirs.
Avec grand plaisir, je viens d'apprencdre qu'une
plume plus fine que la mienne a &crit le r6cit des
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6venements des Asturies. Ce r6cit se base sur les
informations de mes chers confreres MM. Churruca
et Salgado. Cependant, je me fais un devoir de charit6
fraternelle de narrer quelques-unes de mes impressions personnelles; ainsi je repondrai aux desirs qui
m'ont ete manifestis par des Confreres et des Sceurs.
Et d'abord, un souvenir affectnjeux d'amour fraternel
pour ces Confrfres qui tomberent comme des vaillautssoldats du Christ et dont j'admire Ie sort. Je suis
tent6 de les envier. Quel bonheur pour eux!
La m6moire du pieux et saint M. Pallares conservera toujours une place dans mon coeur. 11 etait le
confident de mes miseres; j'avais pour lui une veritable
affection; combien de moments n'avons-nous pas
pass6s en fraternelles communications !
M. Pastor se trouvait a Oviedo depuisdeux semaines
seulement. Coeur noble, caractere franc, il avait it le
compagnon de mes travaux apostoliques. Ensemble,
nous nous 6tions d6voues aux Missions de Badajoz,
puis a l'oeuvre des retraites pastorales au diocese de
Calbayog (Philippines), et je pensais continuer avec
lui, en bon enfant de saint Vincent, celle du grand
s6minaire d'Oviedo. Mais Dieu avait d'autres desseins sur lui; il fut trouv6 digne de souffrir et verser
son sang pour la sainte cause.
Et que dire da bon Frire Gonzalez? Avec lui
aussi, que de delicieux moments n'ai-je pas passes en
me rememorant, ensa compagnie,les incidents de notre
noviciat et nos randonn6es des Canaries et des Philippines! Je me souviendrai de ses conseils et de ses
douces plaintes,lorsque je luireprochaissa prodigalit&
envers les pauvres ov sa condescendance de vieillard
envers les s6minaristes; ceux-ci, ainsi que nous,
I'aimaient tellement!
Que votre sang, cher Frere, nous purifie, nous qui

devons passer quelques annies encore sur terre ;
*qu'avec celui de vos predicesseurs il sanctifie notre
province et soit le germe de nouvelles vocations!
Sanguis Martyrunm semen est christianorum!
Mes impressions devraient s'arreter ici. Mais, probablement, vous desirez davantage. Eh bien ! ma
plume, quoique lourde, vous servira de t6moin plus
ou moins accr6dit6 de cette lamentable odyssie. Je
.ne puis resister davantage; je serai bref.
Votye prison.
Je ne m'arrete pas aux d6tails de la captivitY. Mais
je n'oublierai jamais notre arrestation, notre longue
course, les mains levees, pendant qu'a chaque rencontre les passants nous mettaient en joue on nous
.menacaient de leurs bombes.
Notre plus grande peine 6tait d'entendre des blas.phemes contre ce qu'il y a de plus saint, de plus
sacr6, les mal6dictions profer6es contre nos mires
chrries en les traitant ignominieusement.
On fait halte en attendant I'auto qui nous conduira
A notre prison. Un de ces sicaires vint vers moi,
pistolet au poing, et me dit devant ses camarades:
( Mon plus grand plaisir serait de trouer de balles ta
tonsure de cur6! , Dieu me donna assez de courage
pour lui r6pondre : ( Ceci nous importe bien peu.
Mais la facoa ignoble dont vous traitez nos meres
nous fait beaucoup souffrir, surtout si elles sont
mortes 1 )i
Quelques femmes s'ecrierent : < C'est vrai, rien ne
fait tant souffrir un fils que de voir le nom de sa msre
train6 dans la bore. n Et 1'un de ses camarades
ajouta :
Ne vous etonnez pas de ce langage, car
nous avons toujours parmi nous quelque mal .levk. ,
Une fois incarcirbs, je n'ai pas besoin de raconter
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les innombrables privations., les scenes inavouables
de ces inoubliables treize jours. Deux fois, nous avons
vu la mort face a face. Trente-huit seminaristes se
trouvaient avec nous; quelques-uns 6taient tristes et
decourags ; aussi, je leur causais frequemment et les
taquinais dang leur abattement; mais ils se redressaient : a H6 !mon Pere, qui done ne pense pas continuellement aux balles? Que deviendrons-nous? , Je
tichais de les encourager, de les fortifier dans des
esp&rances plus ou moins fondres, mais qui, grace a

Dieu, se sont realisees depuis.
Parmi nos ge6liers, il y en avait de: bons et de mauvais. L'un d'eux remplissait les fonctions de caporal
au piquet de surveillance; c'etait un jeune homme
preparant son baccalauriat et qui, malgr6 son air bon
enfant, gardait un bagage de bien mauvaises idles.
II arracha a M. Churruca le petit breviaire dont celuici s'etait servi pendant les deux premiers jours : ( On
ne prie pas ici ,, lui dit-il. Ce soir-lI, ce jeune itudiant
prononta quelques phrases qui me donnirent beaucoup a r6fl6chir. I1 6tait cinq heures du soir, et, depuis
le matin, nous n'avions rien mange; suivant mon
habitude, je m'approchai d'un groupe de s6minaristes
etleur dis: (Comment va l'estomac? Vous avez faim?
- Oh ! oui, assez n, me ripondirent-ils. Notre jeune

bachelier en herbe entendit la conversation : t Si vos
souffrances sont un chatiment de Dieu, dit-il, il faut
les supporter patiemment.

n Ces mots me rappel:rent

ceux qu'un de ses juges adressait autrefois i J6sus en
semblable occasion. Que de virite dans ces paroles !
Dieu nous avait choisis pour hosties; nous devions
riparer nos pich6s et aussi, sans doute, ceux de tons
les Espagnols.
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Apris la prison.

Nos souffrances ne sont rieu:aupris de celles qu'on
endura a Oviedo. On les connaiit, et je ne recommencerai pas le recit des assassinats et des ruines.
Nos pauvres Soeurs subirent tes horreurs d'un continuel bombardement, les mettanit plusieurs fois a deux
doigts de la mort. Elles pourraient le dire, les chires
Sceurs de la Maison de Ckar.it&, du Collge de la
M.daille-Miraculeuse, de
Ho6pital provincial, du
Fourneau iconomique, pour :me citer que les plus
eprouvees. Et pourtant, toutes se montrerent a la
hauteur de leur vocation; elles; consolaient les prisonniers et les blesses; les rivolultionnaires les respectalent, les soldats les vin6raic•'t, les autoritis les
prot6geaient. Que d'actions h6roiques ne pourrait-on
pas relater!
Et le Seninaire.'

Tout a &t6 d6truit; l'evechi

et les archives dioce-

saines ont subi le meme sort. ID-s mon retour, ma
premiere visite fut pour le si:nina:ire; A sa vue, je ne
pus contenir res larmes.

Plus de siminaire et pas de place convenable a
Oviedo pour en installer unprov.isoirement! Qu'allonsnous devenir ici? Retournerons-::ous au nouveau, si or
en construit un autre? ConfLance ? Dieu veillera sur
les Lazaristes a Oviedo. II faut: esp6rer que notre
future situation d6passera de be;ucoup celle de ces
trente-quatre dernieres annies. Le sang genereur de
nos freres massacres pisera beauacoup dans la balance
des desseins de Dieu,et m6me dishommes. Le dernier
mot appartient A l'Vveque. Mais actuellement, le
clerg- nous garde son admiratio:n, et les s6minaristes
leur estime. Nous tAchons de ne pas perdre le contact
avec eux en nous servant de la poste ou de la presse.
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11s nous 6crivent pour nous exprimer leur affection, a
laquelle nous nous efforqons de correspondre.
Un fait pour terminer. Aprs les obseques c61br6es
a lacath6drale pour le repos de l'Mme des sept seminaristes tu6s, les professeurs et une quarantaine d'6leves
se r&uairent en de fraternelles agapes. On lutquelques
pickes en l'honneur des victimes. L'emotion 6tait au
conblle. En les cong6diant, je leur dis : c Adieu, mes
chers enfants, peut-etre pour toujours. - Non, mon
Paer, non. Nous retournerons bient6t vivre ensemble
sons le mime toit! Dieu le veuille!i
Anx obseques clehbr6es dans les diverses paroisses,
notre presence a cause une vive impression, et les
pritres et les s6minaristes nous ont t6moign6 la plus
grande consideration.
Au cimetikre.

Les cent cinquante cadavres accumul6s pendant
cette horrible boucherie se trouvaient, depuis trois
semaaines, an cimetiere de la ville.
La pift6 fraternelle nous pressait de leur donner
ane s9pulture plus honorable. Sur les instances des
autorit6s civiles et militaires, interessbes A ce travail,
et les nStres, on entreprit l'exhumation des corps;
travail triste, macabre et r6pugnant, car ils 6taient en
decomposition. Nos d6sirsse r6alisrent : le 28 octobre,
nous avons pu identifier les corps de M. le Proviseur,
de M. -Jean Puertas, de M. Aurile Gago, secr6taire,
de M. Pastor, et de six s6minaristes. Le nez bouch6 a
cause de l'insupportable puanteur, nous avons vu
ces masses informes de chair putrbfibe ; nous les
avons pieusement d6pos6es dans des cercueils particuliers, afin de leur donner, le lendemain, une s6pulture chr6tienne ; des s6minaristes et les fossoyeurs
nous aiderent dans ce travail. Plus tard, nous tiche-
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rons d'honorer les tombes de ces tres si chers, de ces
martyrs du Christ.
Je voudrais profiter de cette occasion pour rendre
un hommage posthume d'affection a M. le Proviseur
et au secretaire de I'v&che. Ils estimaient tant les
Lazaristes! Moi-m6me, en tant qu'&conome, j'en ai

requ personnellement des preuves aussi sinceres qu'imm&ritees. Que Dieu les ait dans son Paradis!
Les r&volutionnaires, m'ont assure les fossoyedrs,
voulaient briler a tout prix les cadavres des pritres
et des seminaristes. " Qu'il ne reste pas trace de
ceux-ci! , s'&criaient-ils furieux. Mais grace a leurs
pressantes supplications, les rebelles leur permirent
de jeter les corps dans la fosse commune.
Devant le monceau de cadavres, un lieutenant de la
police me disait, tout en colbre : , On devrait faire
defiler ici tous les rebelles, et puis leur briler la
cervelle comme a des sanguinaires et A des liches
qu'ils sont. Et tous ceux qui demandent indulgence
pour ces assassins devraient aussi assister ak cette
scene macabre. , Que de v6rit6 dans ces paroles!
L'exhumation eut lieu un dimanche soir et beaucoup
de personnes accoururent au cimetibre. Une bonne
femme, triste, pleurait devant les corps; elle attira
mon attention. Je m'approche d'elle et je lui demande
si elle est la mire ou une parente des morts. ccNon,
mon Pere, me repond-elle, je pleure parce que j'ai vu
ces jeunes seminaristes tomber, un a un, sous mes
feantres, en criant avec force : , Vive le Christ-Roi !
Vive la catholique Espagne! > Et il s'en fallut de
peu qu'on ne tuAt aussi ma fille, qui, en presence
de ces horribles assassinats, versait d'abondantes
larmes. )

v Avec celle d'Oviedo et celle de Seville, voici dija
deux lamentables odyss6es, me disait, en m'embras-
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sant, mon cher M. Arnao. Verrez-vous la troisieme si
elle arrive? )
Il en sera ce que Dieu voudra; abandonnons-nous
entre les mains du meilleur des Peres. Qu'il nous
accorde de nous voir tous r6unis au ciel avec nos chers
Freres martyrs.
Bruno SAI.
NOS VICTIMES
DE L'INSURRECTION D'OVIEDO
La Congr6gation a 6t6 trouvee digne de souffrir un
peu pour le nom de Jesus. Au milieu de la douleur
que nous cause la mort tragique de nos confrbres,
nous devons suivre l'exemple de notre Bienheureux
Phre : a Nous devons, disait-il, adorer la conduite de
Dieu et lui offrir le sacrifice de nos propres sentiments, tout en benissant la main qui nous blesse et
en nous soumettant A sa sainte volont6, parce que
nous avons des motifs d'esp6rer de sa divine Bont6,

qui mortifie et fait vivre., Que les cendres de nos
trois confreres qui ont donn6, a Oviedo, leur vie pour

J6sus-Christ, deviennent une semence de b6nidictions
pour la Compagnie !
Nous allons donner quelques notes biographiques
sur nos trois victimes. Nous avons 1'intention de les
compl6ter un peu plus tard; nous prions done tous
ceux qui les ont connus de nous communiquer tout ce
qu'ils savent et, si quelqu'un poss6dait une photographie de l'un d'eux, qu'il ait la bont6 de nous la preter
pour la reproduire.
Voici ce que, le 5 novembre, M. Monte communiquait A M. Sierra au sujet des restes mortels de
M. Pallar6s et du Frere Gonzalez : <cJe crois qu'il est
impossible de rechercher avec plus de soin que je
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n'ai mis les cadavres de M. Pallares et du Frtre Gonzalez. Je sais qu'on les exhuma le 14 et qu'on les
transporta a 1'eglise de Santullano. Le 17, on runnit
tous les cadavres qui se trouvaient en cette 6glise et
on les transporta soit au cimetiere Saint-Pierre, soit
aux fours crematoires. Or, le fossoyeur du cimetiere
connaissait tres bien M. Pallar6s et le Frire Gonzalez,
avec lesquels il avait tde incarcer6; il avait grand soin
de mettre de c6te ceux qu'il identifiait et il m'assure
que nos deux confreres cites plus haut n'ont pas 6t6
enterr6s au cimetiere Saint-Pierre. Par cons6quent, il
est tres probable qu'on les a transport6s aux fours
cr6matoires, ainsi que le sup6rieur des Carmelites, le
chanoine Baztan et beaucoup d'autres. , II dit que le
cadavre de M. Pastor a 6t6 trouve le 28 octobre, au
cimetiere du Saint-Sauveur, a Oviedo, avec un groupe
de sept prktres et seminaristes enterres le 9 du meme
mois.
M. Pastor Vicenle.
II est n6 ie 19 juillet 1886, a Caud6 (province de
Teruel). D'apres les informations du cur6 de son village natal, il recut une education chr6tienne; son
enfance fut exemplaire et sa famille jouissait d'une
excellente reputation. II fit ses 6tudes secondaires a
l'Ecole apostolique de Teruel; le 7 septembre 1902, ii
entrait dans la Congr6gation de la Mission et prononqait les saints vaeux le 8 septembre 1904, en la f&te de
la Nativit6 de la tres sainte Vierge.
Au cours de ses etudes, aux moments de loisir, il
s'adonna sp6cialement a la peinture et, dans les corridors de la Maison Centrale de Madrid, on conserve de
nombreuses copies de tableaux qu'il peignit pendant
les vacances et les jours de cong6. Ordonn6 pr6tre le
io aoit 1911, ii fut place aux Philippines, oi iltra-
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vailla surtout an grand s6minaire de Calbayog, puis a
celui de Manille et au college de cette ville. De retour
en Espagne pendant l'6t6 de 1922, il devint professeur au college de Murguia; au bout d'une ann6e, il
fut change; on l'employa surtout aux missions dans.
nos maisons de Teruel, Badajoz, Sarragosse et Paredes
de Nava. Quinze jours A peine s'etaient 6coul6s depuis
son arriv6e A Oviedo qu'6claterent les 6v6nements oi
il trouva la mort.
M. Thomas Pallaris-lbahes.
It naquit an soir du 6 mars 189g, a La Iglesuela del
Cid (province de Teruel),et,le jour suivant, on le baptisa. Fils de pieux et honn&tes laboureurs, il rebut
une excellente 6ducation chr6tienne. Durant trois ans
et demi, il 6tudia les humanites a l'Ecole apostolique
de Teruel, oi il donna des preuves, d'apres M. de la
Viuda, " de son bon caractere, fiddle aux coutumes de
recueillement et de piet6, fr.quentant les sacrements
et s'acquittant de tons les autres exercices de piete ,.
Requ au S6minaire interne de Madrid, le 8 septembre 1906, il prononqa les saints voeux le 9 septembre 1908.
C'ktait un caractfre serieux, refl6chi, travailleur. II
6tait doue plut6t d'une intelligence moyenne, mais,
par contre, c'6tait un laborieux, un travailleur opiniatre, voulant saisir avec precision le pourquoi des
choses. II itudiait consciencieusement; aussi, pen
comme lui poss6daient des id6es claires, vastes et precises sur les sciences ecclisiastiques, surtout sur la
thkologie morale.
II fut ordonn6 sous-diacre le 27 f vrier 1915, diacre

le 29 mai et pr&tre le 27 aoit de la meme annee. On
le placa a La Orotava (Tennrife), ou, pendant huit
ans, il s'occupa de sermons, de confessions, de mis-
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sions; en mnme temps, il donnait deux cours de latin
aux futurs bacheliers du College des Freres des
Ecoles Chretiennes; cet enseignement fut un succes.
Le superieur des Freres felicita M. Churruca; il ne
pensait pas, disait-il, que M. Pallaris possedit de
telles aptitudes p6dagogiques. Celui-ci se defiait
beaucoup de lui-meme. Timide et un pen gauche, il
eut, les premieres annees, beaucoup de peine a pr6zher; et ii devait tout apprendre par coeur. Cependant, sa profonde pieti, son assiduit6 an travail, ses
manieres toujours 6gales et dignes lui valurent partout l'estime universelle : tout le monde le regardait
comme un saint. C'itait la vraiment la caract&ristique
de M. Pallares, surtout pour nous qui le connaissions
intimement depuis les jours lointains oil, jeuneencore,
ii exercait l'office de soin de seminaire, jusqu' kl'heure
oii la malheureuse revolution vint le faucher dans la
pleine force de l'age. Toujours egal a lui-mnme; sa
conduite ignorait les hauts et les bas; il allait droit au
but, sans s'inquieter de personne ni de rien. Sous des
apparences un pen austeres et renferm6es, on decouvrait en lui, des qu'on 1'abordait, un homme bon,
simple, incapable de vouloir et de faire du mal A personne. Et pourtant, il possedait des passions violentes,
mais, grice a ses efforts personnels et avec l'aide de
Dieu, il avait su se vaincre. Comme le juste, ii vivait
de la foi, et son plus grand plaisir tait de remplir ses
devoirs religieux, ceux de sa charge, et d'6tudier. II
vint ensuite i Guadalajara, oit, pendant quatre ans, il
remplit les fonctions de professeur et d'inspecteur des
apostoliques. Puis, a Madrid, durant trois ans, ii aida
le procureur provincial, se chargea de l'aum6nerie des
6
coles de Notre-Dame del Pilar et de quelques autres
maisons de Sceurs. A cette 6poque, il accompagna
M. de las Heras, d6elgui du Sup6rieur gineral, dans
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sa visite des maisons de formation d'Espagne, et, enr
d'autres occasions, M. Atienza. A la fin de l'Vt& 1930,

on le destina a Oviedo, oi, jusqu'A ces derniers temps,.
il se d6voua comme directeur spirituel du Siminaire. II.
venait d'en &tre nomm6 assistant et inspecteur.
M. Churruca affirme qu'il avait pris A cceur cette nouvelle charge, selon son habitude. 11 donna de nombreuses conferences aux s6minaristes ct aux ordinands,
et tous, a cause de son exquise prudence et de sa
reserve, le prenaient comme leur conseiller habituel,
car il avait gagn6 la confiance g6nerale.
Pendant trois ans, aux grandes vacances, il donna
des retraites de Soeurs aux Asturies et A Leon. Les
Sceurs, qui lui reprochaient la lenteur de sa parole, le
regardaient comme un saint. II aimait beaucoup la
Congregation et les oeuvres qui lui sont confiees; il
s'interessait aussi beaucoup a la vie de sa famille religieuse; son visage s6rieux et taciturne s'illuminait au
recit des merveilles que Dieu op&rait par ses confreres.
La province perd en la personne de M. Pallares un de
ses meilleurs ouvriers, mais, sans doute, elle poss:de
au ciel un de ses plus puissants protecteurs.
Fr&re Salustien Gonzalez Crespo.
II naquit le "er mai 1871 a Tapia de la Ribera(province de Leon). Infirmier pendant deux ans a
l'h6pital civil de Leon, il entra au s6minaire de Madrid
le 26 octobre 1894, et prononca les vceux, le 29 oe-

tobre 1896, A Avila, oi ii avait ete place. II resta deux
ans en cette maison, puis deux autres a Valdemoro
et, enfin, en -1899, on le destina A La Laguna, et ce
n'est qu'en I93o qu'il vint a Oviedo. Aux Canaries,
Frere Gonzalez fut charge, la plupart du temps, de la
cuisine; on signale sa grande patience envers les
malades. A Oviedo, il passa deux ans a la cuisine et
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deux a la conciergerie. Dans son premier office, on
remarqua son esprit d'6conomie; en effet, il s'arrangeait de telle faqon qu'apres le repas, oi rien n'avait
manqu6, rien aussi n'en restat on ne se perdit.
C'etait un homme extremement simple et doux;
rien ne lui faisait perdre son calme, tellement il avait
su se dominer.
B. PARADELA.
LES MAISONS DES SCEURS D'OVIEDO
PENDANT L'INSURRECTION

Lettre de Sceur Josiphine OLIVAN
Oviedo, le 18 novembre 1934.
MA VEEtREE ET CHERE SUPERIEURE

La gr7ce de Notre-Seigneur soit toujours avec nous.'
C'est avec une profonde douleur que je vous 6cris
ces lignes. Elles vous donneront une id6e des dangers
que nous avons courus et de la visible protection dont
la sainte Vierge nous a entour6es.
Dis la proclamation de la grive generale, le
5 octobre, nous restames completement isol6es du
reste du monde; sans lumiere, sans pain et presque
sans eau. Une centaine de soldats occuperent la plus
haute maison d'Oviedo, voisine de la n6tre; aussi, les
r6volutionnaires nous cerntrent de tous c6tes. Des le
d6but, nous nous trouvions entre deux feux, et
toujours le continuel tic-tac des mitrailleuses, le bruit
des canons, le cr6pitement de la fusillade, l'6clatement des bombes, etc.
Le dimanche 7, impossible d'assister a la messe.
Vers deux heures, un obus 6clate, enlive une partie de
ia toiture et traverse plusieurs chambres; les Soeurs
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et les enfants 6chappent A ce danger; c'est un miracle
que nous tenons a publier. Tout espoir humain s'6vanouit et nous nous abandonnons avec plus de confiance
entre les mains de Marie. c Ma Mere, disions-nous,
souvenez-vous de vos promesses et des prodiges dont si
souvent vous nous avez favorisees! n C'est le moment
de prouver notre confiance en Dieu et en sa tres
sainte Mere. Avec d'infinies precautions, nous portons le Saint Sacrement A la porte des classes; cet
endroit nous parait le plus sir, et alors, Sceurs et
enfants, nous restons l et, dans la classe voisine,
nous implorons la mis.ricorde de Dieu; ainsi, jusqu'au
jour de la fete de Notre-Dame del Pilar, nous attendons la mort instant par instant.
La nuit du I, la situation s'aggrave. Vers le soir,
une bombe 6clate au dortoir; le bombardement s'intensifie; les habitants quittent les maisons en passant
A travers les balles ou par-dessus les toits et, dans la
nuit, leurs cris paraissent plus terribles encore. Le
rougeoiement de l'incendie &claire seul nos t6nebres;
par les fen&tres, nous voyons des hommes qui, postis
i notre grille, lancent des grenades. Nous ne cessons
de rip6ter : a O Marie, concue sans pech6 ! Vierge del
Pilar, sauvez-nous! a
Le jour de la f&te de N.-D. del Pilar arrive, jour ou
la tres sainte Vierge a voulu delivrer Oviedo. La femme
d'un m6decin que les rivolutionnaires estimaient beaucoup s'offre pour obtenir la permission de nous rendre
a l'hospice. Sans doute, c'est encore a Marie que nous
devons notre delivrance. D'abord on refuse, puis on
accepte, a la condition que le changement s'effectue en
un instant. Aussit6t, nous emportons le Saint Sacrement et laissons la maison entre les mains de la sainte
Vierge. Mais quel spectacle 6pouvantable s'offre a nos
regards! Des hommes armis de fusils nous mettent
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-en joue, nous fixent; des enfants pleurent. La tris
sainte Vierge semble toucher leurs coeurs, quelquesuns baissent les fusils, en disant : i Passez vite, ne
pleurez pas, on ne vous fera rien, ni aux Filles de la
Charit6; nous n'avons pas a nous en plaindre. n Un de
ces rebelles s'avance et nous accompagne jusqu'i
I'hospice : a Mais pourquoi n'6tes-vous pas sortiesplus
t6t? nous dit-il; encore un peu et vous brfliez, car
nous allons incendier tout le quartier pour faire sauter
la Maison blanche. ,
A l'hospice, on nous regoit comme de veritables
soeurs; apris ces huit jours de gi6ge, nous respirons i
1'aise et nous pouvons enfin assister 5 la messe, communier.

Le 12 octobre, apres un rude combat, les troupes
s'emnparent de Gijon. Les avions nous bombardent et
lancent les proclamations du gouvernement; celui-ci
menace les insurges de chAtiments terribles : les
escadrilles incendieront toute ia ville. Les rebelles
ripostent; loin de se rendre, ils vendront cher leurs
vies et ne laisseront que des ruines.
Le 13 au matin, le tir et des trainees d'essence
encerclent le groupe de maisons oi nous nous trouvons. Les habitants abandonnent leurs demeures,
accourent en foule t I'hospice, demandant un refuge.
En effet, les r 6 volutionnaires occupent tons les bitiments, nmme le college, et de 1 soutiennent un
furieux combat contre les soldats de la Maison blanche;
des balles sillonnent nos chambres tachies de sang et,
a la cuisine, causent la mort d'un individu. A la chapelle, elles d6truisent l'harmonium, mais aucune
n'atteint la statue de la Vierge Puissante; d'ailleurs,
personne ne s'aventure dans ces parages. Quelques
instants, et les vingt-quatre heures fix6es par le gouvernement seront 6couldes; l'angoisse augmente. Les

-

373 -

rebelles, avant la reddition, esperent tout detruire en
deux heures, mais ils comptent sans Dieu, qui, en un
clin d'oeil, bouscule leurs plans. Soudain, un cri retentit
partout : ( La Legion 6trangire! )> Aussit6t, tous
prennent la fuite, poursuivis par les soldats et les
Marocains; tout en courant, ils abandonnent leurs
armes dans la rue etbient6t, a Saint-Pierre, le drapeau
blanc flotte a la place du drapeau rouge.
De nouvelles transes nous attendaient. Des prisonniers, parmi lesquels se trouvaient des pr&tres, 6taient
enferm6s a 1'Institut, qui, en meme temps, servait de
poudriere. Au moment de le quitter, les rebelles y
mettent le feu; explosion terrible, nous croyons que la
ville s'6croule, plusieurs maisons s'effrondrent et les
vitres volent en 6clats. Mais, 6 miracle! qui force
l'admiration des insurg6s eux-m6mes et prouve la
protection dont la sainte Vierge nous entoure; an
moment de 1'explosion, les prisonniers r6citaient Ie
chapelet et, seule au milieu des ruines, reste debout la
chambre qui les abrite. A 1'aide de cordes, ils
s'6chappent, mais notre malheureux M. Pallar6s fait
un faux pas et s'ecroule, tu6 ou par sa chute ou par
une balle. Quel bonheur pour lui d'etre martyr, car,
avant sa mort, on ne le m6nagea pas, ni les autres
d6tenus non plus! Le Frere succomba aussi.
Mais voici que l'arrivie de MM. Churruca, Bruno,
Salgado et de quelques s6minaristes calme un peu notre
douleur. Ils nous racontent les mauvais traitements
au'ils subirent i Mieres. Nous sommes sans nouvelles
de M. Pastor. Nous pr6parons des chambres aux Messieurs et aux s6minaristes; ils ne se sont pas couches
depuis une douzaine de jours. L'arrivee de MM. Arnao
et Monte nous riconforte, et ils sont agreablement
surpris de retrouver leurs confreres.
Le calme regne a Oviedo, grace a Dieu, mais la ville
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ne s'est rendue qu'apr8s trois jours de siege et plusieurs
bassins houillers demeurent imprenables. De nombreuses families sont venues nous visiter et on ne.
s'explique pas comment nous avons 6chappi a tant de
dangers. Chacun peut raconter ses perip6ties; quelquesuns durent changer deux ou trois fois de refuge; a
travers le feu et les balles, on trainait les enfants et les
malades; c'est la misire. Mais qui dira les blasphemes
ex6crables prononc6s dans les 6glises contre Dieu et
ses pr&tres
Enfin, ma bonne Mere, vous ne pouvez pas vous
imaginer la peine que nous ressentons; combien votre
visite nous fortifierait, mais nous sommes indignes
d'un tel bonheur.
Je vous ai assez fatigu6e; pardonnez-moi I'audace
de cette !ettre si d6cousue; mais a qui m'adresser en
ces heures d'angoisse, sinon a celle qui partage aussi
nos joies!
Faites lire cette lettre a ma soeur Dolores; priez
beaucoup pour nous au s6minaire, comme nous le
faisons ici pour vous.
En me recommandant a vos ferventes prieres, je
vous prie de nous aider a remercier la tres sainte
Vierge et je reste, en Jesus, la derniere de vos cheres
filles,
Sceur Jos6phine OLIVAN,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
Lettre de Seur A. RAMIREZ

Les autres maisons d'Oviedo souffrirent plus ou
moins les memes vexations; l'h6pital Saint-Lazare,
dont on parle plus loin, fut la plus eprouvee.
Uie bombe 6clata a 1'6glise du patronage de Gijon;
tout le batiment en fut Ebranl6, laporte de fer s'6croula,
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des bancs volbrent en eclats, mais 1'autel, les statues
et les confessionnaux resterent debout. ( Nous ne
devions plus attendre un secours humain, &critla
Supirieure, le centre de la ville occupait d6ji assez
nos d6fenseurs; nous transportons le Saint Sacrement
a un oratoire; nous traversons des nuages de poussiere et de fum6e en nous heurtant a toutes sortes de
dicombres; une bougie 6claire notre marche qu'accompagnent les cris d'epouvante de cent quatre-vingts
petites filles : quel vacarme! Une balle blessa 1lgrement A la tete une des enfants, mais sans serieuses
cons6quences. n
Au milieu de ces horreurs, on a enregistr6 des faits
trbs consolants; ils donnent une preuve de la misericorde de Dieu et font toucher du doigt 'action conquerante de la grace au moment m6me oit tout semble
l'arreter. Au college Saint-Vincent de Gijon, transform6 en h6pital, sous la denomination de Petit h6pital Saint-Vincent, un soldat de la L6gion itrangere
se convertit, touche par la douceur pr6venante des
Sceurs et par leurs paroles si remplies de l'amour de
Dieu. 11 n'avait pas fait sa premiere communion, les
Soeurs lui enseignerent le cat6chisme et le preparerent;
au milieu des ambres souffrances, ce jour-la brilla
comme un rayon de lumiere.
En la f&te de ia Toussaint, un autre soldat, qui,
depuis sa premiere communion, ne s'etait pas approch6
de la sainte Table, communiait aussi.
Sceur Dolores Mufioz assure qu'a l'h6pital Leon,
aucun ne mourut sans les derniers sacrements. Et elle
ajoute : ( Deux chefs des plus enrag6s, A la fin se rendirent, et, munis des sacrements, moururent en bons
chr6tiens. n
Les Sceurs de Ujo etCiafio qui nous accueillirent en
ces jours d'4pouvante sont celles qui ont souffert le
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moins. Des le lendemain de l'ouverture des hostilitis,
en effet, les meneurs de la Mairie vinrent les tranquilliser; ils les rassurerent et leur offrirent des vivres, en
disant al'un des m6decins : ( Nous vous chargeons de
nous avertir lorsque vous aurez besoin de quelque
chose; nous autres, nous ne voulons pas de martyrs. ,
Mais les faits leur infligerent un sanglant dementi.
Le 8 novembre, ma sceur Visitatrice, accompagn6e
de ma sceur Therese de Vega, secretaire, entreprit la
visite des maisons de Sceurs des Asturies pour consoler
et fortifier celles qui ont tant souffert.
Soeur A. RAMIREZ.
L4 MAISON DE CHARITE DE SAINT-LAZARE
Des leur entree A Oviedo, les rebelles s'installirent
en la Maison de Chariti de Saint-Lazare. La siegeait
un quartier g 6 neral, sous les ordres de l'ex-pr6sident
de la u Diputacion o, M. Gonzalez Pefia, un des chefs
du mouvement. Les revolutionnaires s'emparerent de
l'6tablissement le 6 octobre, vers midi, et y demeurerent jusqu'au 12. Ce jour-la, en effet, les membres du
premier Comit6 r6volutionnaire prirent la fuite, en
emportant I'argent volk, soit A la succursale de la
Banque d'Espagne, soit a d'autres maisons commerciales.
Aujourd'hui, nous visitons la Maison de Charit6 de
Saint-Lazare, pour mettre nos lecteurs au courant des
6
v6nements qui s'y d6roulerent pendant la p6riode
r 6 volutionnaire. La facade pr6sente un aspect lamentable. Sur le toit, a moiti6 d6truit, on voit la trace des
balles. Deux vieillards de 1'asile furent grievement
blesses. Actuellement, la maison hospitalise deux cent
trente vieillards, hommes et femmes.
Comme nous l'avons d6ji dit, les rebelles, des le

-

377 -

debut, s'emparerent de l'6difice et Gonzalez Pefia
occupa le petit salon des visiteurs. Avec lui se trouvait
l'un des c6lbres frbres Barreiro, qui professaient la
m6decine a Mieres et qui, en meme temps, priparaient
la r6volution, travail ou, parait-il, ils excellaient.
Ils installirent un tel6phone et resterent ainsi en
communication constante avec les autres comit6s. Ils
possedaient aussi un poste de T. S. F. A la porte, on
hissa deux grands drapeaux de la Croix-Rouge. L'h6pital servait de poste de secours ; le m6decin Barreiro
en prit le commandement; plusieurs jeunes filles de
Mieres, dont une s'appelait Claire, servaient d'infirmitres. Dans cette ambulance, on soigna beaucoup de
rebelles blesses, qui, ensuite, furent evacues vers une
destination inconnue.
Le m6decin Barreiro, son travail termin6, se promenait dans les corridors, revolver au poing. II itait,
parait-il, de bonne humeur et souvent il disait a Claire,
en lui montrant son arme : a Claire, veux-tu que je
t'offre une t&te de nonne? , La jeune fille lui r6pondait, en riant : a Allons, pas de qa, cachez cette arme,
elle peut tirer. ,
Parfois Barreiro visait les Sceurs, mais il ne tira
jamais. On l'entendit dire : c J'ai le revolver charge,
si je voyais echouer le mouvement, chose qui est
impossible, je logerais une balle dans la tete d'une
personne que je connais, et la seconde serait pour moi. ,
Quelques vieillards de I'asile professaient, semblet-il, les doctrines r6volutionnaires. A l'entr6e des
mineurs, en effet, ils pouss`rent des cris de a Vive la
r6volution sociale! " Un jour, le pain manqua et ils
se disaient alors les uns aux autres : a Allons le
chercher a la cuisine; et, si on ne nous le donne pas,
on fait du grabuge. > Mais des vieillards plus sens6s
les persuaderent de rester tranquilles.

-

378 -

Les jours passaient et les r6volutionnaires ne reussissaient pas a s'emparer des postes si hiroiquement
d6fendus par les troupes gouvernementales. Du c6te
des rebelles, on commenqait a perdre patience.
La nuit du iI octobre, des siditieux se groupirent
autour de la maison; ils voulaient voir le Comit6 et
s'assurer des progris du mouvement r6volutionnaire.
Le d6couragement et le depit envahissaient leur ame.
Alors, Pefia se presenta a la foule et prononga un
discours l'invitant i garder dans ses directives toute
confiance. La nuit suivante, Peia, nerveux, se promenait dans les corridors, s'entretenait secretement
avec les autres membres du Comit6 et, peu de temps
apres, tous ces messieurs quitterent le salon et disparurent. Des groupes de rebelles vinrent s'informer de
leur nouvelle demeure. Quelqu'un s'6cria d'une voix
menatante : ( Oi est ce bandit? Il nous a roules
comme de vulgaires Chinois! , On leur dit qu'ils
6taient partis et la populace s'en retourna en prof&rant des menaces.
Pendant les nuits du 11 et du 12, plus de dix mille
revolutionnaires stationnaient dans les environs.
Une jeune fille de Mieres, devenue infirminre, confessa a une Fille de la Charite : a J'ai peur de tout
ce qui se passe; si je suis venue ici, c'est par force.
Moi aussi je suis catholique, ma Sceur. ) Au contraire,
d'autres jeunes filles n'avaient que des paroles grossieres pour la religion.
Par crainte des bombes, des vieillards de l'asile
couchaient dans la cave, oix l'on avait place des
matelas. A l'infirmerie, on compte cent huit trous
causes par les balles et, au dortoir, les traces sont
aussi visibles.
Le 14, la L6gion 6trangere s'installa dans la maison
apres avoir battu les rebelles, qui s'enfuirent en
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abandonnant cinq fusils an salon. Ce jour-la arrivait
un train bondi de rebelles, mais, voyant la ville au
pouvoir des troupes r6gulieres, ils laissirent les
wagons pres de Vega et se dispersbrent dans les montagnes. Mais, le lendemain matin, de nouveaux contingents grossirent les rangs des insurg6s et posterent
cinq mitrailleuses au seuil des maisons. Quelques
instants aprbs, un renfort arrive aux soldats et Ils
ouvrent le feu pres du couvent des Adcratrices. La
fusillade continue toute la journe ; a cinq heures du
soir, les l6gionnaires partent a l'assaut; sans les
attendre, les revolutionnaires battent en retraite en
s'enfuyant a travers pr6s.
Pendant cet apres-midi, les rebelles essaybrent de
faire sauter l'6difice ; ils avaient place tout autour des
bitiments des charges de dynamite, mais de charitables voisins les dtournmrent de leur projet, en leur
disant que c'6tait un asile de vieillards et que les
Seurs se d6vouaient sans compter, toujours animees
de la plus maternelle bont6. MWdus6s, les insurges
enleverent alors la dynamite, malgr6 les protestations
des plus exaltes.
Voici a grands traits le martyre que v6curent les
habitants de la Maison de Charit6 de Saint-Lazare
pendant la p6riode r6volutionnaire. Jusqu'A I'arriv6e
des troupes liberatrices, ils souffrirent des journ6es
d'inconcevable angoisse. (Extrait du El Carbayon,
Oviedo, 6 novembre 1934.)
De son c6te, la Sup6rieure de la Maison de Charit6
Saint Lazare ecrit : ( On nous respecta, mais quels
blasphemes n'entendions-nous pas!... On nous annonCait-le triomphe de la revolution. Le 15 octobre, la
situation devint extr&mement critique. Les Sceurs qui
se trouvaient au dernier 6tage resterent cinq heures
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itendues par terre, enfonc6es sous des matelas et des
couvertures. A travers les balles, nous descendions les
malades a la cave oh ils resterent toute la nuit. Au
milieu de la fusillade, on consomma les Saintes
Especes. ,
L'HOPITAL CIVIL

L'h6pital civil d'Oviedo a remis une note relative
aux services rendus par l'etablissement depuis le
5 octobre jusqu'i aujourd'hui. On a enregistre 1'entr6e
de ioo militaires, 40 policiers, 36 gendarmes, 8 des
gouvernementaux et 287 civils. Mais des 527 personnes hospitalisees, Io soldats et gendarmes et
96 civils sont decid6s. II reste done A I'h6pital
471 blesses. (Hoja Oficial, le 29 octobre 1934.)
L'ASILE D'ALIENES
Oviedo, le 7 novembre 1934.

Des que les revolutionnaires se furent empares de
l'h6pital, un infirmier socialiste destitua le directeur,
M. Carrizo, et s'6rigea en dictateur de 1'etablissement.
Sa premiere mesure dictatoriale fut de chasser les
Sceurs; quelques jours apres, le meme directeur rivolutionnaire pria les Soeurs de reprendre leur place,

car, disait-il, ( il n'y a que vous pour bien soigner les
malades n. (El Debate, le 8 novembre 1934.)

AFRIQUE
IGYPTE
Lettre d'une FILLE DE LA CHARITE

a la TREs HONOREE MERE
Le Caire, H6pital fran<ais, ce 3 dicembre 1934.

MA TRES HONORtE MERE,

La grace de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamaisf
Durant cette octave b6nie consacr6e tout particulierement a notre Mbre Immaculee, il me semble que
ce sera une joie pour votre coeur maternel de diposer
un instant le lourd fardeau de chaque jour et d'ecouter
le recit de la protection vraiment miraculeuse de notre
douce Mere du Ciel envers votre petite famille
d'ýgypte. Je suis heureuse que ma Sceur, assaillie du
matin au soir par les nombreux policiers, ait song6 i
moi pour vous donner cette consolation. Parmi tant
de lettres qui vous arrivent chaque jour, la n6tre sera
comme un rayon du ciel, un rayon lumineux tombd
des mains de notre Mere Immacul6e.
Durant la nuit du 27 au 28, tandis que nous reposions, confiantes et paisibies, nous disposant a feter
notre bienheureuse Sceur, un drame se pr6parait qui
devait terminer lugubrement une si belle journbe. Je
ne peux pas m'allonger en vous racontant successivement les angoisses 6prouv6es par nous au fur et ia
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mesure que nous apprenions la verit6, mais seulement
vous narrer les faits tels qu'ils se sont passes.
Un ou, plus vraisemblablement, plusieurs individus
se sont introduits dans notre h6pital et, pn&6trant
dans le cabinet du m6decin-chef, ont vers6 une bouteille d'alcool sur le tapis, ouvert les robinets du gaz,
pr6parant ainsi une explosion. Tout etait pret et devait
fatalement reussir, mais, a onze heures et demie, par
une permission du bon Dieu, le docteur de garde ne
dormait pas et, entendant du bruit sur le balcon attenant a sa chambre et tout pros du cabinet vise, il s'y
rendit seul et sans armes. Aussit6t qu'il eut pouss6 la
porte, un individu lui donna un coup de pied, qui
l'etendit a terre. 11 parvint a se relever, mais recut
aussitbt un violent coup sur la tote, lui faisant une
blessure bbante, de laquelle s'echappaient des flots
de sang. Malgri sa souffrance, il ne perdit pas son
sang-froid, parvint a se d6gager et rentra precipitamment dans sa chambre; ce que voyant, les individus
prirent la fuite, sans terminer leur lugubre besogne.
Et c'est lU qu'6clate surtout la protection miraculeuse
de notre douce Mere! Car, pourquoi n'avoir pas
ex6cut6 leur horrible dessein, puisqu'il s'agissait simplement de lancer par la fenetre une meche enflamme,
un simple papier meme? L'6chelle etait posee sur le
mur, I'odeur tres forte d'alcool et de gaz prouvait que
tout 6tait pret depuis longtemps. Pourquoi cette fuite
rapide et inexplicable, alors que tout dormait dans
l'h6pital et qu'ils ne pouvaient 6tre signales aussit6t
par le pauvre blesse? Les policiers, les administrateurs, tout le monde s'etonne, mais nous, qui connaissons la bont6 de notre M&re du Ciel, nous ne nous
etonnons pas, nous savons qu'elle a veilli sur nous;
et, le cceur 6mu, d6bordant d'amour, nous lui avons
adress6 aussit6t un merci plein d'une filiale gratitude.
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C'etait le 27 novembre et elle a choisi ce jour-la pour
montrer une fois de plus qu'elle s'est etablie notre
gardienne. La police fait d'actives recherches, notre
maison est envahie et ma Smeur a du mal a suffire a
tout; questionnaires et enquites n'arretent pas. Mais,
malgr6 ces tribulations plut6t angoissantes, si l'on
songe a ce qui devait arriver, une joie profonde r6side
dans notre ame : l'assurance que, parmi tant de vicissitudes, tant de dangers auxquels nous sommes
exposees, une Mere toute-puissante et toute bonne
veille sur nous; et cette pens6e-li, c'est deji un pen

le ciel!
Toute la petite famille, ma Sceur tout particuliirement, vous envoie l'assurance de sa bien filiale affection. Toutes nous n'avons qu'un cceur pour aimer nos
vindr6s Superieurs et demander a Dieu les graces qui
leur sont ndcessaires.
En nous recommandant a vos maternelles prieres,
j'ai l'honneur d'etre, ma Tris Honoree Mere, votre
tres humble et tres obeissante fille.
UNE SCEUR DE L'HOPITAL DU CAIRE.

CORNETTES BLANCHES
PARMI LES FEMMES VOILEES DE NOIR

Automne 1934.
Je ne voudrait pas commettre I'erreur de dicouvrir
1'Egypte! Et cependant, quelle extraordinaire impression, pour celui qui ignore l'Orient, que ce premier
contact a.Port-Said avec son etourdissante foule bigar-

ree; quel inoubliable spectacle que ce premier apercu
du desert an milieu duquel vogue le paquebot, de
Port-Said a Suez; que ce premier coucherdu soleil,
sur les sables oh les chameaux, en file indienne, pro-
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filent leur classique silhouette, oi, disseminses comme
des oasis de verdure, les maisons des ing6nieurs du
canal, dont les treize a gates

)

s'6chelonnent sur ces

168 kilometres, rompent la monotonie dor6e des
dunes!

Puis, la nuit tombe, rapide, donnant naissance a ce
merveilleux ciel d'un bleu profond, - car les nuits
d'figypte ne sont pas noires, - crible d'itoiles, et le
navire continue a glisser entre deux haies de bouses
lumineuses, se garant pour croiser quelque ville flottante, rv6ol6e seulement par les points scintillants qui
delimitent son contour.
Enfin, c'est, au matin, le mouillage dans la baie de
Suez, la rude a bord de tout un peuple color6 qui
s'active, et le debarquement a Port-Tewfik pour ceux
qui, comme moi, sont arrives au terme du voyage et
qui vont laisser, a regret, le grand navire disparaitre
dans la mer Rouge, qui s'ouvre a lui entre les monts
de 1'Ataka et la chaine du Sinai, et poursuivre sa route
vers les escales 6vocatrices : Djibouti, Colombo, Singapour.
Pourquoi Suez et Port-Tewfik? Parce que j'ai vouiu,
avant meme de p6netrer dans l'Igypte pour ainsi dire
classique, visiter cette region du canal de Suez qui
doit son existence et sa prospiriti ala u Compagnie ,,
et 6tudier, non point l'activite economique de celle-ci,
mais son rayonnement social, qui s'etend dans les
villes, les villages et le desert mime, nous le
verrons.
Nous ivoquions tout a l'heure ces gares du canal,
vertes au milieu des sables : il nous a 6t6 donn6 d'etre

accueillies dans 1'une des maisons d'habitation, vaste,
aer6e, claire, oi chacun met sa note personnelle, et
qu'entoure generalement un jardin, oi manguiers,
bananiers flamboyants entrelacent leurs branches
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avec cette exuberance qu'a ici la vegetation des qu'elle
trouve un sol propice et un peu d'eau. Des maisons
semblables, la Compagnie en construit partout pour
loger ceux qu'elle emploie.
A Suez, a Ismailia, h Port-Said, elle a organis6 des
cooperatives qui permettent de vivre a peu de frais;
dans ces villes 6galement, elle subventionne des ecoles,
celles des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, celles du
Bon-Pasteur, des soci6t6s sportives, des dispensaires.
Mais c'est & Ismailia surtout que se centralise son effort
social.
Quand on atteint Ismailia par la voie ferr6e ou par
la route, - que l'on vienne de Port-Said on de Suez, on 6prouve une exquise sensation de d6tente.
Verte au milieu des sables, Ismailia, l'-meraude du
Desert, comme on l'appelle, nee avec le canal et qui
grandit chaque jour, semble riante et fraiche, meme
sous le soleil de midi. Partout des jardins, des parcs,
des allees plant6es d'arbres, des maisons eclatantes
de blancheur.
C'est li qa'a 6te install6e cette maison de repos
offerte aux collaborateurs de la Societe, qui peuvent
venir en convalescence avec leurs proches dans des
pavilions amenag6s avec tout le confort possible et oi
ils recouvrent la sant6 dans un cadre familial.
C'est la surtout qu'est construit I'h6pital de la Com.pagnie,dont dependent un dispensaire et une « Goutte
de lait ,).

La gestion en est confide aux Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul. Mere Walzing, 1'Ame de cette magnifique organisation, a tenu a nous la faire elle meme
visiter.
Avec elle, nous parcourons les diff6rents services,
repartis dans des pavilions skpares. Tous les appareils
que la science moderne a decouverts, soit pour aider
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au diagnostic, soit pour traiter le malade, sont riunis
Ia. Car, laboratoires de recherches, salles de radiographie, de rayons, de cures blectriques, officines de
pharmacie, sont groupis a l'h6pital, qui se suffit k
lui-meme. Je suis invit6e a contempler des tubes multicolores que Mire Walzing manie avec une certaine
disinvolture - je ne puis m'empecher de le tenser
lorsque j'apprends qu'ils contiennent des cultures de
microbes de maladies a faire fr6mir! J'admire des
appareils de toutes sortes : 1'un d'eux, qui sert aux
mesures physiologiques du cceur, n'existe, me dit avec
orgueil mon cicerone, qu'en trois exemplaires dans le
monde : l'un est a la cour de Belgique, le second en
Amerique et le troisieme devant mes yeux.
Je p6nitre ensuite dans les pavilions oh sont soignes
les malades. Autour d'un lit oi une jeune fille repose,
trois femmes voiles de noir, dont les yeux fard6s de
kohol apparaissent de chaque c6te du bijou d'or qui
maintient les sombres draperies, conversent avec animation; c'est l'heure de la visite, les groupes s'empressent dans les salles claires fleurant bon la
propret6.
Et voici les cuisines ou s'affaire tout un peuple
d'Arabes. Je gofite a d'exquises biscottes en preparation. Partout le meme ordre, la meme propretl, la
mmme discipline maternelle.
- Croiriez-vous, me dit Mire Walzing, que je n'ai
jamais un reproche a adresser a tous ces hommies,
jamais une difficult6 avec aucun d'eux!
Ce dont ne parle pas Mire Walzing, c'est du merveilleux ascendant qu'elle a pris sur tous ceux qu'elle
dirige, grace a sa valeur, a sa souriante et ferme
autorite, car c'est un art de savoir inspirer a des 616ments aussi divers ce respect auquel, on le sent, se
nmle une v6ritable v6neration.
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Voici encore la lingerie, oi se confectionne tout le
linge et oi il s'entretient.
- Venez voir notre jardin, ajoute Mere Walzing.
Vous savez que c'est notre ceuvre I1 n'y avait rien ici
que le sable, il y a deux ans.
Je n'en puis croire mes yeux! Sur d.,ux hectares,
peut-etre plus, legumes magnifiques alignis entre les
rigoles qui les irriguent, arbres aux fruits splendides
et savoureux, -

j'en pus juger! -

manguiers, ishta,

dattes, bananiers, dont les pousses, hautes de deux
metres, se renouvellant chaque annie, ont jailli de terre
en moins de vingt-quatre mois.
- II a fallu, precise Mire Walzing, apporter du
limon du Nil et fairevenir l'eau, mais maintenant nous
ne manquons plus de rien et nous pouvons m&me faire
de nombreuses distributions au dispensaire.
J'apprends que ce dispensaire fut cree ily a six ans;
Mflre Walzing &voque, devant mon admiration pour
I'oeuvre accomplie, les noms des directeurs de Suez,
qui out tous attache tant de prix aux ceuvres sociales
de la Compagnie, et celui de la comtesse de Serionne,
qui, aux c6t6s de celle qui nous parle, a toujours su,
dEvou&e et comprehensive, precher la lecon de
I'exemple.
Ce dispensaire a admirablement r6ussi dans une
r6gion ou les indigenes, atteints de maux d'yeux et
de plaies de toutes sortes, ont vite compris le bienfait
des soins. Ii compte en moyenne pris de deux cent
mille visites par an et fonclionne tous les jours.

Quant a la c Goutte de lait ,,fondee a la meme.
6poque, elle s'occupe des meres et des nourrissons de
quinze jours a 9 kilos.
- Nous avons df 6tablir cette regle sans laquelle
nous ne pourrions plus suffire, nous explique Mere
Walzing, tant sont nombreuses les d6tresses. Quand
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i'enfant a atteint ce poids de 9 kilos, il est deja plus
fort pour r6sister et la mere a eu le temps d'etre eduquee sur les soins d'hygiine a lui donner.
<, Vous ne partirez pas, continue mon interlocutrice,
sans avoir vu d'ici le d6sert. n
Et des berges surelev6es du canal qui le divise, il
apparatt, en effet, plus 6mouvant que jamais, s'enfon-'
cant devant nous, teint6, en cette fin de jour, en gris
rose et de mauve vers l'Arabie, orange et pourpre, au
contraire, embras6 par le soleil Ason declin, vers le
Nil et la Libye.
Et devant ce spectacle magnifique, Mere Walzing,
simplement, comme rappelant un souvenir tout naturel, 6voque devant nous la plus extraordinaire epopee :
(<Chaque dimanche, dit-elle, en compagnie d'une
infirmiere, de deux medecins et d'un B6douin qui, dans
la semaine, est alle pr6venir les nomades, charges de
medicaments, de vivres, de v6tements, en auto-chenille, nous partons des l'aube, en droite ligne, A travers
les sables, dans une direction que nous donne notre
B6douin, et nous faisons ainsi, en nous enfongant toujours plus avant, 150 et meme 200 kilometres.
" Sur notre route et au terme de notre exp6dition,
nous soignons, pansons deux cents, parfois trois oa
quatre cents 6tres, hommes, femmes, enfants et vieillards, vivant dans le d6ni·ment le plus complet, rong6s par la maladie. Les chefs nous accueillent et nous
remercient. Si vous saviez la merveilleuse nature de
ces etres!
, Je ne vous citerai qu'un fait. Un jour, je vois arriver ici, boitant, les jambes en sang, harass6 et n'ayant
certainement ni mang6 ni bu depuis longtemps, un
de ces B6douins qui m'aborde et me tend, enferm6
dans une cage, un oiseau vivant, qu'il avait capturi et
qu'il m'apportait, apres avoir march6 trois jours, sans
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vivres, dans ie desert. Je le remercie, veuxle panser,
lui donner des vetements, de la nourriture. II refuse.
(IOf serait mon m&rite, me dit-il, si tu me soignais et
me donnais a manger? J'ai voulu te faire plaisir et
n'accepterai rien. ,, Malgre mon insistance, mes
priires, il repartit ainsi. Je l'aurais profond6ment
bless6 en ne comprenant pas son geste. ,
Mere Walzing, 6mue encore en evoquant ce souvenir, vient de r6veler le secret de son merveilleux apostolat : elle sait comprendre et aimer ces 6tres, et c'est
pourquoi elle atteint leur coeur.
Pendant que nous suivons la route menant vers le
beau monument di ý l'architecte Michel Roux-Spitz
et au cisean du sculpteur Raymond Delamarre, qui,
non loin d'Ismailia, dresse ses lignes sobres au milieu
des sables, - monument elev6 aux morts de la grande
guerre, car on s'est battu sur ces rives en fevrier 191 5
et en avril 1916, -

la nuit rapidement absorbe l'6mou-

vant paysage. Sur un ine biblique, quelque fellah,
drape dans sa djellaba, regagne la hutte de bone
sechie ou il vit comme au temps des Pharaons; une
auto rapide le croise sans 1'etonner; sur le canal,
ou clignotent les bounes, un bateau, lentement,
s'avance, si haut au-dessus des berges qu'il semble
voguer dans le ciel. Rangbes contre la rive, des
felouques avec leurs coques renfl6es et leurs mats
incurv6s se balancent au passage de l'immense vapeur.
Egypte! Tout mon secret peut-&tre, ce-passe, magnifique ou humble, demeur6 intact, malgr6 I'apport sans
cesse grandissant de la civilisation moderne.
Henriette CHANDET.
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ABYSSINIE
MORT DE M. GRUSON

Lettre de M. PAUL KIEFFER, pritre de la Mission,
i M. COSTE, secritaireginiral
Aliti6na, ce 27 noveabre 1934.

MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRkRE,
La grece de Nolre-Seigneur soit avec xous pour jamais!
Vous avez appris le deces de notre v6n&r6 superieur,
M. Gruson.
Voici quelques details sur cette mort :
Depuis sept mois, il n'avait pas eu d'attaques. 11 semblait gueri, il travaillait, ecrivait, prkchait mname. Nous
avions fait la retraite ensemble du 5 au 14 novembre.
II nous disait qu'il faisait sa derniere retraite. Nous ne
le croyions pas. Il s'tait propose de remonter i
Gouala. Maisle bon Dieu voulait qu'il repositau milieu
de ses enfants, de ses chers Irobs. Le 2r novembre, il
avait 6crit plusieurs lettres, dont une pour vous. I1 ne se
plaignait de rien ce jour-la. Apres la priere du soir,
au moment de se mettre au lit, il eut une forte attaque;
par bonheur, un prktre indigene, passant devant sa
chambre, entendit du bruit, entra et le trouva sans
connaissance. I requt les sacrements, et, a dix heures;
it rendit son ame au bon Dieu.
Les fun6railles out kti magnifiques. Dix-sept de ses
pr&tres indigenes 6taient pr6sents; ils portirent son
corps i sa derniere demeure. 11 repose en notre 6glise
d'Alitiena avec MM. Picard, Charles Gruson, de Wit.
Le peuple irob a perdu son pere. Qui viendra le remplacer?
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Je reste, en l'amour de Notre-Seigneur et de saint
Vincent, votre tout d6vou6 Confrere,
P. KIEFFER,
i. p. c. m.

MADAGASCAR
MONSEIGNEUR JACQUES CROUZET (suite).
Tuliar et Fort-Dauphin repr6sentaient, en 1897, les
deux provinces les plus arriir6es, les plus t excentriques >, de l'ile mad6casse. Ne communiquant avec
Fianarantsoa et Tananarive que par des sentiers tracs.
d'un village a 1'autre par les pieds des bceufs, ces
deux ports lointains n'avaient d'attache et de rapports
avec I'administration centrale que par voie maritime.
Songe-t-on que Fort-Dauphin est plus distant de Tananarive, par voie de terre, que Bayonne ne l'est de
Paris?
Comme l'air enveloppe et d6passe la terre, la vie spirituelle deborde la vie mat6rielle, mais doit rester en liaison avec elle et souvent meme, hilas! en d6pendance;
de meme, la vie 6vangelique est mel6e et like parfois
a la vie administrative, bien que son domaine ne soit
pas de ce monde. Pour vivre plus ind6pendante, pour
r6aliser ces conditions d'existence particuliires, la
Mission ne pouvait accepter de rester liee par un bail
de location aun sol qui ne lui appartenait pas. Le terrain d'autrui peut convenir a une p6piniere, parce
qu'elle est temporaire; mais sur lui on ne saurait bitir
ni planter d6finitivement. La propridtd Boccard n'6tait
qu'un pied-a-terre suffisant pour souffler et regarder
autour de soi. Apres avoir respir6 un peu, il ne fut pas

-

392 -

difficile au vicaire apostolique de dicouvrir un emplacement sur lequel il assoirait a 1'aise la Mission naissante.
Tout autour de la chapelle, les broussailles entrelaiaient leurs Spines et, depuisdes siecles, recouvraient
des centaines de tombes, sepultures d'6trangers inconnus et de quelques rares families indigenes. Comme
tout cimetiere malgache, 1'endroit etait " fady n, prohib6, defendu. Aucun indigine n'aurait consenti Ahabiter un tel lieu, oi ( atrouga a (revenants) et ( helo »
(esprits) se donnaient rendez-vous. A P'ombre des pandanus (cvakoa n, dont les longues feuilles en dents de
scie se courbaient, dess6ch6es, vers le sol et s'entrechoquaient au moindre souffle avec un crissement
d'ossements, entre les rochers rugueux du bord de la
mer, sur lesquels gringaient les pinces et pattes pointues des crabes fureteurs, les vieux Tanosy et les
creoles noirs allaient offrir du miel sur une feuille de
balanier fich6e sur trois baguettes reli6es entre elles
par des fils, et lachaient un poulet noir aux esprits
malfaisants. Personne n'aurait song6 a faire opposition ou surenchire A la demande de concession d'un
tel terrain.
Le vicaire apostolique pouvait done estimer qu'un
jour prochain, lorsque reviendrait A Fort-Dauphin un
administrateur a pleins pouvoirs, la Mission s'ktablirait
chez elle sans entraves ni contestations.
0 Le r6sident, Deceu-Pacouchot, accabl6 par les
fievres, 6tait rentr6 en France, quelques mois apres
1'arriv6e des missiunnaires. Marcoz, son c chancelier ',
plein de jeunesse et de savoir-faire, avait succid6,
non point A sa dignit6, mais A sa charge, dont il
s'acquittait consciencieusement et habilement. Son
empressement juvenile a nettoyer la cit6 depassa mime
le desir des sages. « II eut peut-etre le tort, ecrivait
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Jacques Crouzet, de vouloir trop vite moderniser et de
demolir les 6paisses murailles, les portes a labyrinthe
qui formaient fortifications et donnaient a la ville un
cachet original d'antiquit6 et de repaire d'aventuriers.
Ces vieux souvenirs, restaures a peu de frais, eussent
constitu6 un ornement et une page d'histoire. , La
porte principale surtout, r6plique agrandie de celle de
Rova, qui s'l6evait sur la plate-forme et dont le fronton
avait kti culbut6 en 18oi par un obus francais, bitie
en 1761 par le comte de MAandave, aurait fait figure
originale avec les zigzags de sa chicane, et, d6gag6e
des 6paulements qui la flanquaient, se serait dress&e
sur la falaise en arc de triomphe de notre vieille colonisation francaise.
t Un jour du mois de juin 1496, un bateau anglais
entra dans la baie, stoppa sans jeter I'ancre, d6posa un
passager dans la seule embarcation qui avait accostS,
et, majestueusement, remit le cap au sud. Ce passager
ne pouvait tre qu'un personnage de marque; un
navire, surtout s'il est anglais, ne devie de son ;tineraire que largement indemnise. L'embarcation
approche du rivage, et le mystire s'6claircit : FortDauphin a son resident dans Ia personne de M. Lemaire,
aux emoluments de 18 ooo francs et quelques indemnitms en plus. Aussit6t, un voisin nous conte la nouvelle et nous demande si nous n'allions pas assister a
la reception des notables. " Comment donc! Mais les
notables, c'est nous! , Un coup de brosse, et, en
compagnie de notre voisin, nous nous precipitons au

palais officiel. La reception fut grandiose et simple.
En sortant : a Eh bien! M. Castan, que pensez-vous
a
a
a

de la petite c6r6monie? - Et vous? - Oh! moi, je
me reserve; attendonsles actes. - Sans doute, sans

doute, je me suis trompe, continua Castan, mais ii
m'a paru que ce discours avait l'alure d'un prache. >

M. Lemaire itait protestant, en effet, et il le prouva,
non point seulement en paroles.
Frangais, nous n'avions qu'une pensie commune :
le prestige de la. France. Je ne pus m'empecher d'eprouver un sentiment de regret lorsque j'appris que, deux
ou trois jours aprbs son arriv6e, entour6 de fon•tionnaires hovas, M. Lemaire s'6tait rendu la mission
americo-norvegienne pour inaugurer un orphelinat de
jeunes filles : la Mission catholique francaise attendit
huit jours sa visite.
t Plus tard, au "er janvier, alors qu'on s'efforcait,
sous les yeux des populations qui nous observaient, de
montrer l'union de tons dans un meme sentiment de
patriotisme, M. Lemaire, rendant les visites qu'il avait
revues, r6serva pour la dernmire la Mission franqaise;
le fait ne passa pas inaperqu, mais eut moins d'importance que le suivant.
, M. Lemairemedemandaofficiellement unrapport
sur l'Ntat de notre Mission, les oeuvres existantes, les
ceuvres que j'avais 1'intention de fonder. Ce rapport,
je le redigeai avec le plus grand soin. Je signalais les
difficult6s des d6buts, je diveloppais mes projets,
j'annongais l'arril6e des Sceurs, et je traitais enfin la
question des 6coles.
C L'icole des filles fut ouverte le jour de notre
arriv6e; quinze internes, entierement aux frais de la
Mission; vingt-cinq externes, auxquelles on enseigne
les 6lements de la langue franaaise. L'6cole des garcons est plus frequent6e; un missionnaire est spicialement charg- de 1'enseignement du francais; trentecinq de ces enfants sont absolument A nos frais.
( Ce rapport n'eut pas les honneurs d'un accuse de
rtception; mais jelaisse a deviner ma surprise lorsque
me fut communique le Journalofficiel de Madagascar,

et que jelus, sous la plume de M. Lemaire, les lignes
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suivantes : A Fort-Dauphin, nous sommes t6moins
a de progres incontestables. La langue
franqaise
, p6nktre partout, grace au zele et au divouement des
, missionnaires norvegiens. Une Mission catholique
« est venue s'y 6tablir. Elle a demand6 une grande
a concession pour s'y livrer a la culture. ,
( Or, a la Mission norv6gienne, composee de tres
braves gens, bons 6poux et bons phres, aucun de ses
adeptes ne poss6dait un mot de la langue francaise,
et pas un n'avait song6 a l'apprendre ni a l'enseigner.
Le parti pris etait manifeste, la r6ponse ne se fit pas
attendre. Elle parut sous forme d'une lettre au Resident general, et M. le R6sident g6neral la fit ins6rer
dans le Journal officiel. La r6ponse ktait sign6e :
c Un vieux Colon. , Personne ne s'y meprit; et quand
M. Lemaire, venant me demander une explication, me
dit avec un peu de mauvaise humeur : a Oh! le vieux
colon, je le connais ,, je pus lui r6pondre sans rire :
, M. le Resident, pas tant que moi! ,
ti La d6limitation de la concession future avait 6t6
faite par M. Marcoz. Avant de proc6der a la demande
d'adjudication, le z616 R6sident voulut se rendre
compte lui-meme des limites exactes du terrain en les
parcourant et en les mesurant attentivement. Une 6pine
de raquette qui lui traversa la chaussure mit fin a cette
exploration minutieuse.
, Lors du d6cret de la lib6ration des esclaves,
un de ces derniers, qui se disait catholique, vint
demander du travail a la Mission. II fut embauchL.
Quelle ne fut pas le stupefaction de l'6veque lorsque,
quelques jours apres, le Risident, repr6sentant la
France lib6ratrice, vint reclamer officiellement, de la
part d'un pasteur norv6gien, la somme de 6o francs,
prix de 1'esclave lib6r6! Jacques Crouzet, s'il l'avait
voulu, aurait pu faire remarquer a l'administrateur
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Lemaire l'etrangete de sa d6marche; il pr6f6ra verser
les 60 francs, sans autre malice que ( de faire signer
audit Resident un recu en bonne forme, mentionnant
la somme, le destinataire et la marchandise n.
i Le 23 juin 1897, le gxenral Gallieni, qui avaitsuccede au gouverneur general Laroche, arriva a FortDauphin sur le navire de guerre La Pirouse. Sur le
rocher qui servait de dkbarcaddre aux canots, deux
fonctionnaires, deux colons et le vicaire apostolique
attendaient le general, qui, apres avoir serr6 leurs
mains, grimpa lestement le raidillon en zigzags. La
population etait mass6e sur la plate-forme; la jeune
fanfare de M. Vervault, banniere flottante, les fillettes
des Soeurs,. bouquets . la main, 6taient au premier
rang. Les presentations terminees, Gallieni dit a
l'6veque : ( Monseignear, dans un instant, je serai
« chez vous, je tiens i visiter vos &coles. , Ce langage
avait un autre son que celui du Resident Lemaire.
Chez les Soeurs, tout 6tait pr&t pour une r6ception en
plein air : drapeaux, palmes et tente dressee devant
la case principale. La fanfare ponctua les chants et les
compliments. Le general se preta a cette petite fete
familiale avec simplicite et bonne grace : ( Vous
" savez, ajouta-t-il, que je compte sur vous pour faire
, p6n6trer dans ce lieu l'esprit franqais; j'ai confiance
, en votre oeuvre, vous. pouvez compter sur moi, mon
4 concours vous est assur6; il n'aura d'autres limites que
, celles ind6pendantes de ma volont6. ) Et apres avoir
visite les classes, il accorda deux jours de cong6 et
une somme assez rondelette a I'intention des enfants.
Quelques semaines avant I'arriv6e du general Gallieni, un jeune garde de milice,Filipini, chef du poste
de Tsivory, avait dit tu6 dans une embuscade par les
Tandroy r6voltes. Sur les indications du Resident de
Fort-Dauphin, Gallieni avait dii approuverune amende
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de 5oo bceufs qui frappait les « Antatsimo ,,amis et
complices des Tandroy, disait-on, et il avait condamn6
a la deportation en l'ile de Sainte-Marle leur roi
Raosinta, qui mourut & Tamatave.
Revolte chez les Tandroy, r6volte chez les Mahafaly, meurtre de deux gardes de milice; c'etait le
disordie et le pillage s'6talant dans les pays du sud
de File et interdisant tout progres materiel. Gallieni,
dont la main etait aussi ferme que la volont6, avait
une m6thode coloniale qui consistait a affirmer sa maitrise en ordonnant et organisant plut6t qu'en reprimant, car ia r6pression, il la voul~iit prompte et d6finitive, pour d6courager et annihiler toute r6cidive.
Cette d6portation d'un roitelet antatsimo ne lui plaisait guere; mieux informe, ii la regretta, et, pour pr6venir m6prise semblable, il songea a etablir une autre
discipline dans ces contrees du Sud, encore inexplorees
et point administr6es.
Aux premiers jours de septembre, a son retour de
Tul6ar, happ6 comme un c ballot » par quatre marirs
dans la baleiniere du Fabert,Mgr Crouzet, en arrivant
a terre, demanda au chef de police, Oudinot, qui
6tait descendu au debarcadere pour le saluer : " Rien
de nouveau, M. Oudinot? - Rien, Monseigneur. - Et
M. Lemaire va bien? - Probablement. - Est-il chez
lui ou aux bureaux ?- M. Lemaire? II est dija ATamatave, en route pour la France. - Parti, M. Lemaire?
Et vous dites qu'il n'y a pas du nouveau? Et qui commande ici? - Un capitaine de la Legion 6trangere. ,

Mgr Crouzet se dirigea aussit6t vers le Rova, pour
saluer le capitaine Brulard. Celui-ci, en bras de che-

mise, interrogeait Oudinot, qui avait pris vivement les
devants, quand il apercut 1'6veque qui venait

a lui. 11

se pr6cipita vers sa case pour mettre sa veste : ( Capitaine, vous mettrez vos galons apres-demain n, lui cria
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l'eveque. Cette premiere poign6e de mains lia d'amitie
inalterable le capitaine Brulard et Mgr Crouzet.
L'administration de la province de Fort-Dauphin
etait done changee; la province elle-meme devenait
cercle militaire, command6 par le capitaine Brulard.
Les trois lieutenants, Cornetto, Philippe et Pr6vost, le
medecin-major Lejeune et une compagnie de la Lgion
6trangere assuraient 1'ordre. Le jeune administrateur
civil, Gerbinis, 6tait interprkte.
Les Franqais, colons ou missionnaires, pouvaient
compter, non sur les faveurs et les privileges, mais sur
la l6galite, une legalit6 bienveillante, accommodante,
toujours 6gale comme la discipline.
Les indigenes tatsimo, tandroy, tambolo, touala,
tanosy, etc., dont les vols de boeufs, les attaques
arm6es entre les villages occupaient les pens6es et les
loisirs plut6t que le travail de leurs terresou de leurs
rizires, allaient 6tre ramen6s peu a peu a des idees
plus pacifiques et plus utiles a leurs int6rets materiels.
Des qu'lls s'6taient trouv6s en face de Mgr Crouzet,
Gallieni et Brulard, ces deux soldats, avaient eu le
meme geste de confiance, de camaraderie, de respect.
Ce n'6tait point la dignit6 6 piscopale si 6lev6e
qu'elle soit - que ces officiers admiraient, c'6tait la
qualit6e vangelique, le caractire de chretien total
qu'ils saluaient. Lear geste d'affection admirative,
c'etait un peu celui du g6neral Mangin qui, sur le
front de guerre, dis qu'il apercevait I'admirable Bozec,
humble lazariste tu6 depuis a l'ennemi, levait la main
le premier pour saluer, disant a ceuxqui s'etonnaient:
, Bozec, je ne lui laisserai jamais le temps de me
saluer le premier. Celui-l, c'est a moi a le saluer
d'abord. o Bozec etait un lazariste vrai; Crouzet Iui
ressemblait.
Durant le mois de janvier 1898, la Mission aban-
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donnait l'immeuble Boccard et s'installait sur la proprikt6e Nacquart ,, c'est-a-dire chez elle. La, en bordure de l'oc6an, dans les ronflements et les embruns
des flots, I'horizon n'6tait plus le meme; l'air y semblait plus frais, le soleil plus clair dans le ciel bleu,
la terre plus fertile, et, bient6t, grace aun puits de
21 metres de profondeur, I'eau y serait plus abondante et plus saine.
Le frere Cazeau avait d6frich6 d'abord sur la colline de la chapelle un carr6 de brousse, oi les graines
de choux et de carottes, emport6es par le vent, germaient A l'ombre des barrieres. Des que la concession
fut obtenue, le jardin prit une place convenable dans
le bas-fond qu'il occupe encore aujourd'hui, entre la
Mission et I'6glise.
En son entier, toutes parcelles comprises, tant celles
des Soeursque celle de 1'6 glise, la propriet (4Nacquart ,
avait une contenance de sept hectares environ. De la
colline de l'6glise, sur les francs 4 ouest , de laquelle
s'6levaient les immeubles des Seurs, la concession
chevauchait vers ( l'est ,, une autre colline, et s'arratait
a la crete de la longue croupe qui barre l'oc6an. Les
deux vallonnements formes par ces collines 6taient
constitu6s, comme tout Fort-Dauphin, de sable rouge,
recouvrant, a des profondeurs variables, un gris grossier, qui forme l'assise meme de la falaise et des
ricifs qui bordent les diverses criques de la peninsule.
Ce rectangle imposant de la propri6te Nacquart,
etal6 sur la brousse jusque-lI d6daign6e et redout6e
meme a cause de ses tombes, avait fait fuir les broussailles par un d6frichement rapide aux yeux de l'indigene; il semblait enclore la ville et la prot6ger contre
toute incursion et malbfices.
Depuis un siecle, les deux principales agglomerations malgaches 6taient itablies, - on l'a dit, - l'une
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sur la haute dune du port, et?'autre contre les murailles
de l'ancien camp. Personne n'avait eu l'audace d'installer son foyer au centre de la presqu'ile, oi tous les
( biby 1,, tous les animaux les plus malfaisants, toutes
les bates puantes pullulaient, disait-on; mais, dis que
les missionnaires, qui ne se soucient guere des
, esprits ,) rodeurs, eurent biti leurs demeures et
developp6 autour d'elles le mouvement, les coeurs
malgaches s'enhardirent. Un 6tranger hova commenca
i. transporter sa paillote au sud de la colline de
l'Pglise; un autre l'y suivit; quelques autres l'imiterent, et ainsi se crea rapidement le village d'Iminrimandroso, qui, aujourd'hui, forme la partie la plus
vivante, la plus peuplee de Fort-Dauphin. Et la
Mission, qui, en 1898, 6tait hors de laville, se trouva
en quelques ann6es au centre de la cite dauphine.
Les immeubles de la Mission, s'ils 6taient provisoires, ils durent encore apres trente-six ans, devaient
toutefois suffire a leurs habitants, missionnaires et
•Iives. On n'edifie point une douzaine de cases sur
l'arete d'une colline, encore moins dans un bas-fond.
II fallait done niveler le sol, c'est-a-dire abattre
l'6pine dorsale de la petite colline centrale. C'est ce
qui fut fait. Pris de quatre-vingts bourjanes furent
employ6s a ce terrassement. Ne nous 6pouvantons
pas du nombre : ils travaillaient comme dix, avec
leurs beches pas plus larges qu'une cuiller a pot.
- Forcez pas ,, crie-t-on, dans le langage de Lansargues, a tous les travailleurs engourdis. Les travail-

leurs tanosy prendraient volontiers ce cri pour devise.
Ils n'ont jamais eu besoin de ceinture pour soutenir
l'effort de leurs muscles abdominaux.

Une case d'habitation pour les missionnaires, une
autre pour les freres coadjuteurs, une cuisine, deux
greniers k riz, de longues cases pour les classes, le
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dortoir des 1e6ves, une menuiserie, un magasin A bois,
une charpenterie s'ktalerent bient6t sur ce damier.
Entre l'habitation des missionnaires et le dortoir des
entants, a six mbtres de chacune de ces deux cases,
face i l'all6e principale, qui descendait de l'6glise, la
case 6piscopale mesurait huit m6tres de long sur
quatre de large, et offrait a l'habitant un bureau et
une chambre. Ses cloisons, en falafa (ou feuilles) l'interieur et en planches a I'exterieur, mettaient a l'abri
de toute investigation des rats, h6rissons et cancrelast.
L'6quipe qui, au mois de mai 1897, sous la conduite

de Benjamin Vervault, etait venue renforcer les missionnaires du debut, Castan, Pi6tros Gabert et Lasne,
n'6tait pas nagligeable. A elle seule, 1'apparition des
Filles de la Charite, dont les ailes des cornettes voletaient au ras des collines de Fort-Dauphin, donnait
de failure a la Mission et animait la chapelle, ses
alentours et les classes. Les quatre sous-maitresses, les
demoiselles Gettlife et Denise Cenaud, avaient pris
rang, des leur arrivee, auprbs de Marie Payet et des
Soeurs. Elles l6argissaient leur surveillance et leur
enseignemcat. Grace a elles, aiguilles et fuseaux fournissaient un intermede aux classes de lecture et d'6criture, et allaient bient6t assembler un ouvroir.
De son c6t6, Benjamin Vervault, qui, jadis, aMaurice, a la Reunion, A Santorin, avait v6cu dans I'animation des &coles, gardait 1' c allant , de lajeunesse.
Sa fanfare accentuait tous les jours la note de vie
intens6ment bourdonnante et la lancait a tous les
6chos. Des le 5 juin, un mois apres son arriv6e, il avait
pu 6crire a M. Fiat : Les instruments de musique que
j'ai apport6s n'ont pas pris le temps de se rouiller;
nous sommes douze musiciens, et, en dix-sept jours,
nous avons prepar 6 deux morceaux de musique, que
nous avons jou6s a l'6glise A l'occasion de la fon-
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dation de la Conference de Saint-Vincent-de-Paul.
Le capitaine Brulard se sentait lui-meme entrain6
par ces rafales d'harmonie que lui portait le vent du
sud. II arrivait a la Mission sans tambour ni trompettes, entrait dans les classes, serrait la main au
professeur et interrogeait les el6ves. Une piece d'argent r6compensait chaque r6ponse exacte. S'il c(tombait , au milieu d'une r6eptition de fanfare, une piece
de cent sous donnait du souffle au meilleur cornet qui
jouait la Marseillaise.

L'ancien zouave pontifical Benjamin Vervault 6tait
aussi heureux que ses eleves de ces encouragements,
qui lui permettaient de multiplier ces harmonieux raffuts qu'etaient les repetitions, et de pousser- ces
jeunes d6butants a executer tout le repertoire musical
et instrumental de Claude Augi.
Non loin de l'6cole et comme elle, la menuiserie
6tait en mouvement. Le frere Pierre Renaudin avait
trop i faire A l'extbrieur pour s'appliquer a dresser
patiemment des apprentis menuisiers 6b6nistes. 11
prenait souvent le chemin de la forkt, choisissait luimeme les bois qui convenaient a ses constructions et
ne rentrait que pour dresser et 6quarrir les poutrelles.
L'herminette et le riflard suffisaient a ses mains vigoureuses. Le frere Alphonse Hoefer lui avait succed6 a
1'Vtabli.
Les 6elves, dont le goit pour 1'6tude de la grammaire s'affadissait, se rangeaient souvent parmi les
plus aptes au rabot. Ainsi, Joseph Rerodo, qui dressa
ses premieres planches sous les yeux du frere
Alphonse, est depuis de longues annees chef menuisier ala Mission, apris avoir 6t6 dicori en 1921 de la
Medaille du travail.

Le

29

octobre 1897, d6barquait une equipe de mis-

sionnaires plus vigoureuse encore que celle du mois
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de mars. C'etaient MM. Chaumeil, Danjou, Blucbeau,
Rollero, le frere Van den Heuven et les Seurs Dupaty
de Clam et Vergnes. Avec de tels ouvriers, le vicaire
apostolique pouvait promener les yeux sur l'horizon et
choisir d'autres champs prometteurs de moissons plus
abondantes que ceux de l'Anosy.
Au nord de Fort-Dauphin, derriere les montagnes
qui bordent 1'Anosy, une longue vall6e, encerclee de
hautes montagnes et de forets, coupke de rivibres,
verdie de piturages, offrant, au bas des pentes des
collines, le miroir de ses riziires, avait appele de
bonne heure le regard du vicaire apostolique. Au
dix-septieme siecle, Bourdaise, venu dans cet Ambolo
plantureux, avait voulu fonder une Mission pros des
eaux thermales de Ranomafana. La mort I'avait mand6
trop tot au ciel.
Un matin d'octobre, le capitaine Brulard annonca a
Mgr Crouzet qu'il allait traverser les montagnes, parcourir l'Ambolo et juger sur place de l'occupation
immediate de ce territoire, oiu Zanakampela et Romeloko 6taient trop souvent la lance a la main. Le 15 novembre, accompagn6 de Charles Lasne, 1'6veque 6tait,
lui aussi, sur la route d'Isaka et escaladait, le lendemain, le col et la foret de Manangotry. t Pataugeant
dans les ruisselets qui servaient de sentier n, saigne
aux jambes par les innombrables sangsues que la pluie
excite, il deboucbait dans la plaine d'Efitana, lorsqu'il
rencontra le capitaine Brulard, qui revenait A FortDauphin, accompagn6 seulement de quatre soldats,
d'un sergent et d'un interprete, mais suivi d'une centaine de Tambolo charges de sagaies et de fusils 6
pierre. C'6tait le d6sarmement par la persuasion qui
commencait.
Longeant le fleuve Manampanitry, Mgr Crouzet
descendit rapidement sur Ranomafana, AndasibW et
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Ampasimena. Dans ce dernier village, un jeune commercant creole, le seul de la region, venait de mourir.
Dans sa case abandonnee, les voyageurs dirent la
messe du dimanche. Mus par la curiositC, les Romeloko
s'assemblrent autour de ces Vazaha, si affables envers
les petits enfants. <<Nous les menerons tous chez vous
le jour oi vous vous 6tablirez ici. P Tandis que les
anciens parlaient ainsi, des jeunes Romeloko deposaient
aux pieds de Mgr Crouzet, pliee dans un lamba, une
jeune femme couverte de sang, la boite cranienne
fendue d'un coup de baton. Ses deux oncles, qui l'accompagnaient, annoncaient paisiblement qu'ils avaient
tue l'agresseur. Tout en pansant le crane de la pauvre
femme, nos missionnaires appr6cient I'amenite de
leurs futurs paroissiens.
Deja au dix-septieme siecle, Flacourt, sur sa carte
de 1'Anosy et des pays voisins, notý- dans la vallie du
Manampanitry des Riameloky ou Romeloko. Cette
tribu, assise sur les bords escarp6s du fleuve, tire pr6cisement son nom des sinuosit6s et des rapides de ce
Manampanitry : ria, couler bruyamment, et meloky.
tortueux. Depuis son embouchure jusqu'a Ampasimena, village principal de la tribu, le Manampanitry
est aussi lent et plus profond que la Seine; mais a
partir de l'6peron rocheux d'Ampasimena, qui domine
ses eaux calmes et largement 6talees, le fleuve est
resserr6 tout d'un coup par les rochers jusqu'au seuil
de Mahabo, d'oi ii pr6cipite ses ondes en une interminable cascade, dont l'incessant bruissement emplit
la vall6e.
Anciens sujets des Zanokampela de Mahabo, dont
ils avaient secone l'autorit6, d'autant plus attach6s a
leur ind6pendance qu'ils avaient Ct6 obliges de servir,
les Romeloko voulaient rester libres, et, pour cela, ils
se montraient rebelles a tout accord avec leurs voisins,
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et farouches dans leurs relations. De la tranquillit6

des Romeloko d6pendait l'ordre et le calme chez les
Zanakampela, les Zafimahazo et jusqu'aux Zafimondily et Zafitsihoatra de Manantenitra.
Etre maitre de l'embouchure du Manampanitry,
c'6tait en gouverner avec facilitrtoute la vallCe,
1'Ambolo et ses ramifications du Mandrer6, de Sakavelana et d'Eminiminy. A Manantenina, i 1'embouchure meme do fleuve, une mission norvegienne 6tait
6tablie depuis de nombreuses ann6es, face a 1'ocean,
assise dans la douceur des souffles marins, quikte en
son zAle et ses oeuvres, comme ses voisines et soeurs de
Fort-Dauphin au sud, de Manambondro et de Vangaindrano au nord, n'ayant jamais risque ses pas jusqu'au sable rouge d'Ampasimena.
A peine rentri a Fort-Dauphin, Mgr Crouzet fit
part au capitaine Brulard de sa resolution d'6tablir la
Mission a Ampasimena, acheta a I'encan la case du

commercant creole et choisit parmi les missionnaires
nouveaux venus celui qui paraissait le plus apte a
s'acclimatei chez ces Romeloko turbulents et vindicatifs. M. Danjou, qui avait deji sbjourn6 en Alg6rie,
lui avait semble 8tre cet homme assez patient pour
6couter, conseiller et adoucir ces barbares. a Que
diriez-vous si je vous offrais Ampasimena? lui
demanda-t-il un jour. - Et quand vous plairait-il que
je me mette en route? - Oh! ce n'est pas tres press :
pourvu que ce soit tout de suite, cela suffit. - Alors !
donnez-moi un guide et un interprkte. Je vais pr6parer
le n6cessaire. n
Le i' f6vrier 1898, Francois Danjou et le fr6re
Vincent Vandenheuven, accompagn6s de M. Chaumeil,
partaient pour Ampasimena. Le vicaire apostolique
les escorta jusqu'a Soanerana. U fallait, a cette 6poque,
quatre jours de marche pour atteindre la vallke des
14
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Romeloko. La caravane n'arriva a Ampasimena que le
12 fevrier. Nos missionnaires ne savaient pas encore
que janvier et f6vrier, saison des pluies, des cyclones
et des chaleurs lourdes, ravinent les montagnes, inondent les plaines et coupent ainsi les communications.
Enfin, an douzieme jour, grace a la Providence toujours bienveillante pour tout ce qui est ignorant et
faible, hommes et bagages, malgre orages et torrents,
arriverent en assez bon 6tat. Le I" mars, Danjou
icrivait: t Le courrier passe et couche chez moi, occasion favorable pour vous donner des nouvelles de la
petite Mission des Romeloko.
(( Nos d6buts sont plut6t encourageants. Quarantehuit enfants sont inscrits pour venir a l'ecole. Ce
matin meme, its 6taient trente-cinq. Je ne sais si c'est
1'6tat d'ame habituel d'un commencant, mais je suis
content. Tous, sauf les retardataires, savent Notre Pere
et Je vous salue, en malgache; ils comptent jusqu'a 20
et se d6brouillent sur le premier carton en francais. n
Danjou enseignait done la priere et la lecture aux
enfants et essayait de precher a leurs parents l'apaisement des rancunes, mais il ne pouvait imposer par
la douceur l'ordre ni itablir la justice sur cette tribu
remuante et toujours armee.
Pour diminuer, sinon empecher, les conflits entre
Romeloko et Zanakampela, le capitaine Brulard avait
place pros de la Mission un petit poste de miliciens
command6s par un legionnaire. Cette demi-douzaine
de soldats indigenes n'6tait capable de gouverner le
pays qu'en s'appuyant sur les postes d'Andasib6 et
de Manantenina. a Pere, on se bat! - Oi et qui?
- Je ne sais pas, c'est en dehors du village. ) Le
P. Danjou quitte la classe, prend son casque, alerte
les miliciens et, a un kilometre du village, pres d'une
mare, recoit un fort gaillard, qu'on lui apporte ensan-
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glante, ayant dans le dos une entaille de to centimntres de long sur 5 ou 6 de large. I1 rentre a la Mission, installe le bless6 sur son propre lit et le panse.
C'est I'6ternelle dispute : des Zanakampela ont men6
leurs boeufs pacager sur le territoire des Romeloko;
r6sultat, ce bless6, un autre homme noy6 et un troisieme assomm6. Le lendemain, les chefs Romeloko
refusentde se rendre i Andasib6 pour exposer le differend devant le sergent; ils iront jusqu'a la rivibre,
mais ne la passeront pas; ils ne veulent pas sortir de
chez eux !
Le chef de poste de Manantenina, pour calmer l'ar
deur guerriere des Romeloko, qui s'echauffe, essaye
de parler conciliation en une assembl6e pl6niire.
a Kabar inutile. Quels sont done ces facheux qui
veulent les riconcilier malgr6 eux avec leurs ennemis ?
On les traitera, ceux-la, aussi comme les Zanakampela! »
Dans la nuit du lundi des Rameaux, hommes et
femmes, gorges d'alcool, hurlant, la sagaie A la main,
marchent a l'assaut des Frarnais. La Mission est 6tablie
heureusement A quatre pas du Manampanitry. Plut6t
que de se d6fendre et de s'exposer A verser le sang
des assaillants, les Francais, prevenus, degringolent le
raidillon, sautent dans deux pirogues, et, i force de
rames, arrivent a Manantenina, A trois heures du matin.
Le jour de PAques, M. Danjou cil6brait a FortDauphin la messe de la resurrection de Celui qui ne
meurt plus, et Mgr Crouzet lui disait : t Ce n'est
qu'un incident! Dans quelques semaines, le calme
reviendra et vous rentrerez dans votre Mission. n
En attendant. que la bourrasque ffit dissipee,
M. Danjou et le frere Vincent eurent le loisir de soigner et de calmer les acces de fihvre qui, depuis un
mois, secouaient leur carcasse impalud6e.

AMERIQUE
ETATS-UNIS
VOYAGE DU TRES HONORE PERE SOUVAY
AUX ETATS-UNIS
(2 octobre-7 dicembre

1934)

Lettre de M. COMBALUZIER a M. PIERRE COSTE,

secrilaire general
A bord du Prisident-Harding,5 decembre 1934.
MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Sur le chemin du retour et encore balanc6 sur
I'Oc6an, me permettrez-vous de consigner brievement
quelques faits, quelques observations sur le voyage et
les randonn6es que notre Tres Honore PNre vient
d'achever aux Etats-Unis?
Comme vous le savez, nous avons docn quitti Paris
et la gare Saint-Lazare par le train special du
Lafayette, le 2 octobre 1934; et a quatorze heures,
lentement, par une bruine toute prosaique qui ne
m'ivoquait nul symbolisme de regret on de larmes,
les c6tes de'France disparurent bien vite.
Tout aussi rapidement, on se fait a ce nouveau cadre:
la vie a bord d'un transatlantique quelconque ressemble
furieusement a toutes les autres, si l'on met i part
quelques 6videntes nuances.
Dbs lors, aprls une courte escale & Plymouth, le
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soir meme, en pleine nuit, c'est un ordre du jour bien
r6gulier qui nous transporte la-bas, vers 1'Amerique,
vers l'horizon qui recule toujours.
Dans cette petite ville flottante oi huit cents
humains se coudoient, on aminage instantanement
son petit nid (ah! combien heureux ceux qui savent
s'adapter!), on travaille, on lit, on marche, on cause,
on va m6me chez Guignol, qui, chaque jour, moralisant admirablement les bambins gentiment chevelus,
int6ressait avec succes meme les grandes personnes
affreusement chauves.
Neuf jours durant, telle fut I'ossature de notre vie
mais je n'ai garde d'oublier la retraite qui, pour nous,
se prolongeait en union avec la Maison-Mere, dans le
rayonnement de la messe quotidienne. Le dimanche du
Rosaire, ce fut la grand'messe de regle : commandant
et officiers en tenue itaient au premier rang de la
tres nombreuse assistance. Que je note cependant le
souvenir de mon grand servant de messe : M. Vicaire,
l'un des fis de l'ancien proprietaire de notre maison
d'Alger, rue Edmond-Adam. Avec deux autres ingknieurs francais d'une mission se rendant a Pittshurg
pour un congres m6tallurgique, il s'6tait publiquement
offert pour cet honneur et cet acte de religion. Elle
est, certes, reconfortante et digne de mention la
crAne simplicit6 de ces trois messieurs qui, le restedu
jour, avec leurs collegues anglais et belges, tenaient
des conf6rences techniques sur leur industrie : sur
les tuyaux en fonte, en acier, et leurs derniers proc6des
de fabrication.
Ainsi occup6, le temps me parut court et, malgr6
quelques assauts des vagues et une passagire rage du
vent, causes d'un 16ger retard, nous 6tions amaxrrs,
tous endormis, i la Quarantaine de New-York, le
iI octobre, a une heure du matin.

:
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Des les premieres heures du jour, dirig6s par
M. Patrice Mac Hale, un aimable specialiste des
travers6es atlantiques, quelques confreres etaient a
bord avec les services de la Sant6 et de l'Immigration. Grand branle-bas, durant la lente remont6e de
l'Hudson et au milieu des formalitbs douanieres,
c'etait pour moi une prise de contact avec le nouveau
monde. Et tout d'abord, ces journalistes qui, affair6s,
interviewent les personnalitbs du bateau (et done notre
Tres Honori Pere), et, en mal de copie pour les grands
quotidiens, qubmandent des appreciations sur les
6v6nementset la situation de l'Europe, sur la grandeur
et la valeur de l'Am6rique, etc.
Entre temps, par tribord, se presentent les gratteciel bien connus de Manhattan. Ces amoncellements
de pierres, ces pyramides de fen&tres, ont certes
leur beaut6, et surtout servent a grouper sur un sol
mesur6 magasins et bureaux : mais vraiment, l'oeil
n'y trouve pas cette mesure,cette harmonie, cette sage
ponderation rencontries invinciblement aux chefsd'oeuvre de l'architecture profcnd6ment humanisee.
Quoi qu'il en soit, avec son port fi6vreusement laborieux et magnifiquement dou6 par la mer et 1'Hudson,
New-York ressemble etrangement - ouvert a tout
venant - a 1'ensemble des grandes portes oc6anes du
monde entier. Jetees, appareils de levage, outillage

indispensable, d6barcaderes noiritres sont de toutes
les latitudes, comme ce bruit, ce mouvement, cet affairement que provoque partout un grand courrier qui
survient.
Et nous voilk dans le decor du hall sobre et froid du
Pier 57 (la jetee de la French Line) : l'accueil de
nombreux confreres et, sous leur cornette impeccable,
la r6ception d'une vingtaine de Filles de ia Charite,
prouvent clairement le respect et l'affection bien con-
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nus qui entourent I'arriv6e du Tres Honore Pere. La
joie est sur tous les visages, le welcome, la bienvenue
sur routes les livres.
On cause quelques instants dans le brouhaha g6n6ral, et vivement, par les rues encombrees et bruyantes
du port, nous roulons vers Brooklyn, ville jumelle,
faubourg de New-York. Les confreres y dirigent la
paroisse et l'Universit6 de Saint-Jean : aussi, masses
sur les deux c6tes de la rue, sept a huit cents jeunes
gens et enfants soulignent-ils de leur tr6pignement,
de leurs cris et de leurs drapeaux leur joie tout am&ricaine : vivats, applaudissements, sifflets admiratifs.
C'est le premier contact. Rapidement, le Tres Honor6
Pere voit les el6ves et leur octroie un cong6 attendtet
partout bien accueilli.
La maison des confreres est nombreuse, les occupations et les travaux multiples et divers; d&s lors, ces
messieurs, en fait, se trouvent assez rarement ensemble,
mime pour leurs repas. C'est une excepti on toute locale,
qu'impose, dit-on, cette vie tr6pidante! Aujourd'hui,
toutefois, la Communaut6 est reunie au r6fectoire,
au sous-sol, suivant une coutume hbrit6e de l'Irlande;
des lors, plafond bas, tuyauteries pen gracieuses et
surchauffantes. Aussi, I'accueil n'a-t-il rien de froid!
L'Universite (on use ici beaucoup de ce mot, charg6
pour nous de rev6rence) n'est, en fait, qu'une sorte de
College a matieres multiples, traities quelquefois par
la mtehode du v6ritable enseignement superieur. Les
locaux de classes sont forc6ment nombreux et pourvus
d'un materiel scolaire g6neralement convenable. Les
terrains de sport et les salles de jeux ne font certes
pas d6faut, et les heures de r6cr6ation ne sont pas
rares. Aux Itats-Unis, on est habitue a tout cela a un
degr4 qui s'efforce de rayonner sur le monde entier!
Avouons aimablement que le jeu est necessaire, tout
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comme l'Ftude. Mais il ne s'agit pas de discuter p6dagogie et programmes scolaires, heureusement balanc6s;
quelques heures de halte a Brooklyn et d6ja il faut
partir!
Apres la banlieue new-yorkaise disolde, 16preuse
(d6cid6ment, c'est partout pareil), apr&s les 1gendaires
moustiques de New-Jersey, au del& du tunnel de
l'Hudson, apres un paysage souriant, voici Philadelphie. La ville est vaste, douse de parcs considerables;
dbs lors,les visites aux quatre maisons de Sceurs representent quatre bonnes courses; soit dans des quartiers
aer6s, riants, agreables; soit 6galement au milieu de
constructions modestes, et meme pauvres. Ce qui
frappe ici comme ailleurs, c'est le grand nombre, la
tres forte majorite de maisons en bois, au style colonial st6r6otyp : deux colonnes, une vrranda en plein
air, des grillages contre les moustiques, des bancsbalangoires oi l'on se prelasse a l'heure du repos:
c'est une impression de bien-etre g6neralise. Par
contre, gne6ralement, les maisons d'oeuvres: orphelinats, h6pitaux, ecoles, sont 6difi6s avec une magnificence, quasi une prodigalit6 qui 6tonne. De telles
bAtisses font avantageusement augurer de la charit6
g 6 nbreuse et hardie des catholiques ou protestants et
sont les vivants timoins d'une fastueuse prosprrit qui,
hilas! date de quelques ann6es. Depuis, on est, A
regret, plus discret : le dollar est malade, et malgr6
des efforts officiels dignes d'un plein succes, malgre
un optimisme solidement chevill et entretenu soigneusement par la presse quotidienne, c'est, h6las! la souffrance . Ce sera passager, redit-on; esperons-le, souhaitons-le cordialement.
i.M. Bernard Fay, du College de France, a brlox

pour
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supirieurement

dans quelques pages de la Revue des Deux Mondes

(i rmars 1935), le tableau de Deux ans.de Pexrpri&nce Roosevelt.
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A Germantown, c'est, pour la Congregation, le
berceau de la province orientale; seminaristes et
6tudiants se pressent autour de la belle 6glise du
seminaire Saint-Vincent, centre de rayonnement du
culte tres suivi de la M6daille miraculeuse.
Une visite s'imposait au tres bienveillant archeveque
de Philadelpbie. Son Em. le cardinal :Dougherty se
montra on ne peut plus paternel et redit bien haut son
admiration pour le travail bienfaisant des Filles de la
Charit6 t le d6vouement des cinq maisons de confreres en sa c bonne ville ,.
Mais A peine a-t-on le temps de saluer ces ceuvres
de Philadelphie qu'il faut partir pour Baltimore. LU,.
l'h6pital Sainte-Agnes dresse au-dessus de Ia ville
ses remarquables constructions. Aprfs une rapide
visite aux trois 6glises desservies par nos confreres
(Notre-Dame-de-Pompei, Notre-Dame -de- Lourdes,
Immacul&e-Conception), I'auto nous arrete & Mount
Hope, asile pour ali6nes. Le parc y est vaste, bien
plant6, superbe, les batiments remarquables et la vaste
chapelle reste un modtle d'adaptation aux besoins de
la maison. Mount Hope est, n6anmoins, ancien et
repr6sente un des premiers 6tablissements qui, lors de
I'union de la Communaut6 de Mme Seton, s'aggr6gerent A la Compagnie des Filles de la. Chariti.
Apres cette breve halte, I'auto, par one belle route,
nous conduit vers le village d'Emmitsburg, maison
centrale de la province orientale des Soeurs. De temps
a autre, au bord du chemin, trac6es sur un fond de
lait de chaux, des inscriptions d'origine protestante
attirent les regards des plus distraits. Elles nous rappellent que le Christ est mort pour nous, que nous
avons une Ame, etc.' Belle et fugace predication,
magnifique r6clame !
Arrives entin a Emmitsburg,-aprfs une rapide visite

-

414 -

au prcsbytere (car nos confreres sont cures de
l'endroit), voici une allie superbement macadamise,
a droite et a gauche, de vertes pelouses, plus loin,
des arbres au feuillage prbsentement mordore, et soudain, a un leger detour, voici les cornettes, les petites
Soeurs du s6minaire, et alignees, en grande tenue, les
eleves de l'ecole superieure et du college. Revetues
d'un long surtout noir, aux vastes manches, telle une
robe d'avocat jetee sur I'habit de ville, les 6leves du
r1igamment coiffees : sur
college, impassibles, sont
le sommet de la tete une calotte, que surmonte, arm6
de carton, un carr6 d'itoffe noire. L'impression est
Scurieuse; sur ces figures jeunes, mutines, cette coiffure exotique, moyenageuse, pourtant coutumiere au
monde universitaire d'Angleterre et des £tats-Unis.
Ef sur ce bonnet carr6, un long pompon, dont le gland
se ramene et pend sur l'un des quatre c6t6s, soigneusement d6termin6 pour chacune des quatre annecs
d'6tude.
Les salutations, les presentations sont prestement
faites : c'est partout la joie. Dans cette vallee SaintJoseph, la propri6t est 6tendue, la maison vaste; elle
comprend 1'infirmerie (le Clichy Montolieu de la province), le s6minaire,.1'6cole superieure (High School)
pour soixante jeunes filles, et enfin, toujours en des
bitiments s6par6s et enjoliv6s de pelouses, le college,
ensemble de belles constructions ou, quatre ans durant,
on apprend, et peut-&tre oublie-t-on,quantit6 de choses
(car ici 6galement le programme est encyclopedique),
depuis les austeres math6matiques, la chimie, I'art culinaire, la puericulture, etc., jusqu'a l'histoire de I'art
et du costume fmninin.

Je parcours ces riants corridors, ces chambres
coquettes, car chaque 6leve am6nage la sienne,
l'embellit ou la surcharge de bibelots :vrais boudoirs
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oh les goCts feminins les plus divers exercent leur ing6niosit6. En allant de-ci de-la, je ne pouvais m'empecher d'admirer, de souhLiter pour ailleurs cette
atmosphere de bien-etre, de propret6, de confortable
r6unis aux charmes paisibles de la campagne. Les
salles de classes sont claires, agr6ables et pourvues a
profusion d'un materiel scolaire qui veut faire rentrer
le savoir presque exclusivement par les yeux. Et, avec
son plan d'eau doucement incline, ses gr6s immacul6s
et nets sous la vive lumiere des diffuseurs, la large
piscine permet a tout le personnel, meme enseignant,
de s'adonner jusqu'en hiver au sport, doublement
avantageux, de la natation. Et ces salles de viesociale,
oh les differents cours apprennent a se recevoir mutuellement, au cours d'un the, au milieu d'aimables conversations. Et ce pavilion, oit, laissees A elles-memes,
mais contr6l6es, un groupe de cinq ou six jeunes filles
doit faire un stage et apprendre a se suffire : cuisine,
entretien de la maison, etc., tout depend de leurs
soins. C'est, i peu de chose pres, l'illusion de la vie
de demain Et ce magnifique et grandiose auditorium
pour les circonstances solennelles, sa vaste scene de
th6itre, ses peintures agreables, ses stucs 616gants;
son plafond decor6, ses centaines de confortables
fauteuils disposes sur un plan incline.
Voyant tant d'heureuses r6ussites, j'ivoquais, entre
autres, le souvenir de cette salle des Actes de 'Institut
catholique de Paris, dans le vieux couvent des Carmes patio couvert, mais combien 6triqu6 et peu aere,
arcades assombries. Ah! quelle figure de parent
pauvre et ratatin6! Nous sommes les prisonniers, parfois fortunes, du pass', mais souvent combien douloureusement ligot6s I
Et se pr6sentent aussi A mon esprit les salles de
fetes : ces salles d'Anciens que nous trouvons, ici et IA,
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dans quelques-unes de nos maisons d'education en
France : aspect minable, planches sordides, vitrage
h6tkroclite, plancher a m&me la terre, scene rustique.
sieges de fortune. Ah! vraiment, quelle douloureuse
antithese!
Et pourtant (tous nous le savons), le cadre grandit
l'ime, et s'il ne fait pas tout, il la rend plus large,
plus noble, et lui procure insensiblement cette forma.
tion esth&tique. cette education du beau.
Ici, tout le reste de l'installation est a l'avenant : a
tel point que jadis (je ne m'en 6tonne pas), certains
esprits chagrins (peaux de chagrin, dirait un malicieux) trouverent cette ceuvre, cette &cole, peu en
rapport avec la vocation des Filles de la Charit6.
Vieille querelle, d6sormais mise au point par cette
obligatoire adaptation au pays, recrimination bien
6teinte devant l'avis formel du grand cardinal Gibbons,
defendant vivement cette antique 6cole d'Emmitsburg
(elle date de i809), piece necessaire a l'outillage
catholique de 1'enseignement fiminin.
C'est l, d'ailleurs, chez les Soeurs, une exception, un
reste du passe, tout comme ce s6minaire interdioc6sain
du Mont Sainte-Marie. Fond6 en 181I, il demeure,
apres le s6minaire Sainte-Marie de Baltimore, le plus
ancien des Etats-Unis, et, i flanc de coteau, avec ses
tourelles leigantes, il embellit toujours la paisible
vall6e. Tout a c6te du s6minaire, un collige catholique
de jeunes gens fait un utile pendant a Saint-Joseph.
Les deux maisons ne s'ignorent pas; l'on se voit, des
bals mmae sont donn6s au cours de l'ann6e; des
r6unions scolaires permettent de se mieux connaitre,
et avec le consentement des parents, jeunes gens et
jeunes filles sont meme autoris6s a se rencontrer, a se
causer dans les all6es et les abords du pare. A cela,
ici, rien d'6tonnant! Les catholiques sont une minorit&
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(un petit sixieme de la population) et le peril des
mariages mixtes, toujours regrettable, impose l'obligation de les 6viter. D'ailleurs, avec l'accoutumance,
les habitudes du pays ne s'en choquent nullement; et
les moeurs, ce frein salutaire, ont heureusement
6duqu6 ces d6buts dans la vie.
Dans la propriet6, tout i c6t6 de la maison blanche,
de grands, de beaux arbres abritent le cimetiere des
Soeurs, de leurs directeurs et le tombeau de la Mere
Seton (1774-1821), cette vaillante catholique dont
partout, tel un refrain, on souhaite la prochaine b6atification. Cette ame, n6e dans le protestantisme,
cherche et d6couvre la v6ritable foi. Sous la conduite
de M. (plus tard Mgr) du Bourg, elle groupe des
Sceurs aupres d'elle, en une demeure qui, conserv6e
telle une relique, montre aux visiteurs les durs commencements, en des bitiments 6triqu6s ceux-la et
certes peu confortables. Quelle lecon de contempler
cette aust6rit6, qui itait alors le pain quotidien de ces
vaillantes Soeurs ! La maison oi la Mere Seton mourut
le 4 janvier 1821 est, elle aussi, entour6e d'une 16gitime veneration : la chambre ou elle expira, ses peintures, ses tableaux, ses meubles, ses menus souvenirs,
tout est pieusement garde. Devant de si petites choses,
on songe mieux a cette ame vaillante dont la posterit6 redit le nom et dont le monde entier apprendra
bient6t l'histoire, lors de cette beatification si ardemment desirde. Son ceuvre, sa descendance, tel un grand
arbre, s'est divis6e en plusieurs branches, en plusieurs
communautes, sans oublier 6videmment le tronc qui,
vivifi6 par 1'esprit de saint Vincent, porte aujourd'hui aux Etats-Unis cent soixante et une maisons et
plus de deux mille Filles de la Charit6. Ces chiffres
et ce travail sont un vivant pan6gyrique !

A parcourir ainsi l'oeuvre d'Emmitsburg, a 6couter
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rapidement de telles 6vocations du passe, a prendre

ainsi contact, les quelques instants de ce premier
s6jour s'envolent comme un reve. Aussi, le soir du
14 octobre vint tres t6t, tandis que la Buick da collge

(oi les autos et les cars 616gants ne manquent pas)
nous conduisait vivement par une route accidentbe, a
travers le sud de la Pensylvanie. Des virages brusques, en pleine montre, parfois rcleves a contresens,
nous font admirer ces forets encore intactes oh des
installations fiininres, de-ci de-la, agr6mentent un parcours sauvage, mais n6anmoins tres frequente.
Enfin, nous arrivons en Virginie occidentale, a Martinsburg. Les Sceurs y tiennent une &cole;la maison
parait modeste, mais quel bruyant et enthousiaste
Magnificat dans cette minuscule chapelle : une chambrette au rez-de-chauss6e! Les dix Soeurs de la maison
et deux autres accourues de Cumberland sont tout
a la. joie candide et rieuse de poss6der leur Trbs
Honor6 Pere, qu'accompagnent, chez elles, sept missionnaires! Un 6venement! Certes, bien courte dut
leur paraitre cette halte d'une petite heure avant que
surgit dans 1'ombre le phare puissant de la locomotive et
que retentit, dans la nuit, son sifflet beuglant et lugubre.
En vingt heures de train, passablement agitees, le
National limited nous mine, le lendemain, a SaintLouis, sur les rives du Mississipi.
Vous imaginez sans peine, cher M. Coste, pour
notre Tres Honor6 Pere, la joie intime et profonde de
'ontempler, aureol6s de vingt-neuf ans de multiples
souvenirs, cette grande et belle ville de Saint-Louis,
ce seminaire Kenrick, qu'il vit reconstruire a Webster
Groves et oui il devint m6me sup6rieur. L'accueil fut
celui que vous devinez de la part de ces cent quatre-

vingts theologiens qui, en double file, encadraient
l'entree du t Pere Souvay ,.
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Superbement biti en 1913-1915, le s6minaire est
d'un aspect accueillant et installM avec ce souci, cette
volonti de faciliter par un bien-tre convenable, partout n&cessaire, le travail de l'esprit. Le grand s6minaire Kenrick (du nom du premier archeveque de
Saint-Louis, 1843-1895) est en fait r6gional, comme
presque tous ceux des Etats-Unis : une vingtaine de
dioceses envoientici quelques-uns de leurs theologiens
et le recrutement en est assez compliqu6; questions
de bourses, ou de connaissances personnelles. Inutile
d'ajouter que la r6patation de la maison est solidement 6tablie.
Aprbs l'itude soucieuse et s6rieuse, la vie y parait
souriante, ais6e; et dans les-vastes pelouses, dans les
vallonnements de la propriete, aux heures du golf,
on voit des muscles heureux de se sentir en plein air
et loin des livres! Ah I le sport! cette science, cet
amour des jeux du corps, de I'adresse; ce respect du
record et de la performance! Ah! il faut voir ces
figures fi6vreusement tendues devant le haut-parleur
de la T. S. F., lors. du reportage d'un match sensationnel, par exemple, entre l'6cole des Marins de
l'Itat et l'Universit6 catholique de Notre-Dame. Partout

a 1'rcoute, les esprits vibrent La'unisson de la

foule qui scande de ses hurlements (le mot n'a rien
d'excessif) un heureux coup de pied, un d6gagement
adroit. Avec Notre-Dame, la foi est presque triomphante sur un score laborieusement enlev6, peut-etre
heureusement chanceux, et la religion semble diminu&e
sur une d6faite sportivement tres honorable!
En tout cas, au Kenrick, pour les heures du l1gitime delassement, les terrains de jeux ne manquent
pas : la propriete est vraiment superbe avec ses
zoo hectares.

A I 800 metres, a 1'une des extrimit6s du domaine,
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au sommet d'un renflement de terrain, le petit siminaire se dresse flambant neuf. On me glisse a l'oreille
le chiffre de douze cent mille dollars d'avant la d6valuation : une bagatelle de 30 millions- de francs I De
style roman, ses vastes constructions abritent ais6ment
les petits s6minaristes et les philosophes de SaintLouis qui font ici leurs deux annees.
Assez loin de ces deux s6minaires, dans Saint-Louis
meme, la Congregation dirige depuis longtemps
l'6glise Saint-Vincent. Mais ce qui, il y a un siecle,
6tait en pleine ville, se vide peu a peu, et les bureaux
et usines pros du Mississipi, se d6veloppant, 6loignent
les pieux fiddles. L'gglise paroissiale conserve naanmoins les preuves d'un fervent passe, et les noms des
donateurspartout graves (vitraux, autels, statues, etc.),
redisent leur d6votion et leur ztle.
La premiere 6glise cathedrale est 6galement dans
ce vieux Saint-Louis; on en c6elbrait le centenaire
pr6cisement en octobre 1934. Consacree par notre
confrere Mgr Rosati, elle est un rappel des premiers
temps de la Congregation aux 9tats-Unis, de ses
premiers ouvriers, et tout ensemble de leur labeur
miritant. Ce sont - an milieu de beaucoup d'autres ces constatations qu'6voquait aimablement devant
moi M. Thomas Levan, qui me faisait parcourir et
visiter, en auto, cette grande et, en un tel pays, cette
antique ville.
En marge de la cit6, A Normandy, les Filles de la
Charit6 ont 61ev6 en 1916 la Maison Centrale de leur
province occidentale. Se dressant a l'extr6mit6 de la
magnifique propri6t6 de la maison de sante SaintVincent, l'ensemble des bitiments de Marillac, d'un
style classique, est fort bien am6nag6 dans le calme
reposant de la campagne. L'6l6gante chapelle est
l'exacte r6plique du magnifique oratoire que le car-
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dinal Wolsey (1471-1530), aum6nier et protig6
d'Henri VIII, fit bAtir i Hampton Court, proche de
Londres. C'est dans cette pieuse chapelle de Marillac
qu'eut lieu, sous la pr6sidence vio6rie di Tris Honori
Pore, une journee en l'honneur de sainte Louise. La
retraite des Soeurs servantes venait de se terminer, et
c'etait des lors grande joie dans'toute la famille ainsi
reunie. Quatre jours durant, le Tres Honorp
Pere avait
soigneusement pris connaissance des oeuvres et des
besoins de la province. L'auxiliaire de Saint-Louis,
Mgr Winckelmann, avec bienveillance et gratitude
pour son ancien professeur du Kenrick, vint c1eebrer la
grand'messe le 15 octohre. Sous la direction d'un Pere
Passioniste, les scholastiques de leur noviciat voisin
et les petites Sceurs du s6minaire chantirent dans un
rythme raffin6 (du moins, I'affirmait-on, pour les
oreilles americaines) le gr6gorien de la messe. Pour
ma part, je I'ai trouve trbs convenable, ce plain-chant
Sl'unisson des deux chceurs : les voix d'hommes
modulant constamment, suivant un goat curieux, en
douce voix de t6te. Entre temps, M. Martin O'Malley,
avec son expansive flamme, donna, a 1'6vangile, un
remarquable pan6gyrique de sainte Louise. Bref,
magnifique journ6e qui groups quelques-uns des
nombreux amis de la famille de saint Vincent : messieurs et dames venus en grand nombre; car l'on se
f6licitait universellement de posseder, pour quelques
instants, I'ancien sup6rieur du Kenrick, revenu de la
lointaine Europe.
Ce fut 6galement l'ancien sup6rieur de Saint-Louis
que feterent, le lendemain, les thbologiens du seminaire; musique, chants et discours redirent la grati- tude et la v6nbration pour I'illustre et bienveillant
professeur de jadis. Rapidement d6filent devant les
yeux et les cceurs ces souvenirs d'un pass6 encore tout
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scent; mais, talonn6 par l'inflexible programme,

M. Jean-Joseph Martin, l'econome, nous emmene a
Perryville. L'auto fait une halte sur les bords du Mississipi, A Sainte-Genevieve, la vieille paroisse franqaise. Comme l'annoncent d6ja sur la route devoyantes
pancartes, la petite cite va bient6t f&ter le deuxieme
centenaire de sa fondation. Ici, c'est une raret4. La
gentille 6glise -

dans son style ogival -

rappelle le

sanctuaire d'un village des bords de la Seine. Son
cure actuel, le P. Charles Van Tourenhout, de descendance beige, se montre enchante de cette honorable
•visite, et sous sa direction et sur ses explications, nous
admirons son eglise. Quelques mitres de jardin,
comme en nos vieilles traditions, la spparent -lu presbythre. Des peintures, 1'6pitaphe franjaise d'un vieux
chantre de la paroisse, attirent entre autres nos regards;
puis, soulevant un tapis rouge qui couvre le sanctuaire,
le cur6, souriant, nous montre, d6ji gravee et en place,
sa propre pierre tombale : seule, manque la date de
dtcis. Tout en allant et venant, le pasteur dresse devant
nous, avec force d6tails, les grandes lignes du programme de ce bicentenaire; toutes les autorit6s,
civiles et eccl6siastiques, prendront part a ce glorieux
&evnementen un pays qui, catholiquement restA jeune,
.a forc6ment peu d'antiques souvenirs. La terre a
d6vor6 ses hardis pionniers, qui ont cependant realis6
une oeuvre si grande; ils out pos6, an prix de leurs
vies, dans un sol parfois ingrat et toujours pinible,
les fondements de ce vaste et grandiose edifice des
Etats-Unis catholiques.
Ce sont aussi des pionniers qu'ivoque a Perryville
la maison de Sainte-Marie-des Barrens: premier centre,
premiere r6sidence des Lazaristes. Que de souffrances,
que de devouements, que de courage rappelle encore
ce lointain coinde terre! Ily acent seize ans, en 18.18,
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quel pays perdu, inaccessible, et quelle pauvret6~ mais
aussi quelle foi dans les habitants! Quels exemples
de vertus chez ses premiers ouvriers : le saint
M. de Andreis, et, pour s'en tenir aux 6veques, Nosseigneurs Rosati, de Neckere, Odin, Timon! Fondies
et entretenues de la sorte, les ceuvres ont promesse de
durer. Mais nul ne me rappelle ces temps passes, cette
prihistoire dontj'entrevois tres vaguement les merites
et la grandeur.
Actuellement, trois batiments, avec leurs oratoires
distincts, renferment et s6parent le seminaire interne,
les 6tudes et les pretres anciens. La Communaut6 ne
se rencontre qu'aux offices de 1'1glise et quotidiennement au r6fectoire surbaiss6. Outre une seconde
paroisse de langue allemande, I'eglise de nos confreres
est aussi paroissiale : elle s'ouvre grande et belle, surtout sous la splendeur de r6centes peintures. Elle
renferme, pieusement conserves et justement v6neres,
les restes de M.de Andreis (T IS octobre 1820), l'introducteur de la Mission aux Etats-Unis.
Au matin de ce 23 octobre 1934, les bancs de la nef
sont remplis par quelques paroissiens et les nombreux
enfants de 1'6cole dirigte par les Filles de la Charit6.
Le Tres Honor6 Pire c6lbre la grand'messe en l'honneur de sainte Louise, tandis que les clercs, en surplis, ecoutent, recueillis, les chants du propre de
l'Office et gardent 6galement le silence aux parties.
bien connues de l'Ordinaire. Quel dommage de voir
oisif un tel tr6sor vocal!
Peu aprbs l'office, on organise non seulement la
traditionnelle photo-souvenir, mais M. Platisha tournememe une bande de film : sur un lCger monticule, le
Tres Honor6 PNre prodigue ses benedictions, tandisque la Communaut6 defile et s'incline devant lui. L'ideeest excellente et la realisation tout A fait A la page.
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Pourquoi done ne pas profiter hardiment da film muet:
A quand done le parlant?
Ainsi occup6, le temps s'enfuit rapidement et le
programme nous emporte, nous laissant au cceur toutefois le profond et reconnaissant souvenir des Barrens, de son accueil charmant et tout intime; telle
cette s6ance de l'arriv6e, oit discours et musique nous
ont redit la joie commune.
Mais deji, voici done Cape Girardeau : la vieille
fondation quasi centenaire (1837), avec son 6glise et
son college. aujourd'hui reserv6 & l'6cole apostolique.
Dans la nuit, nous arrivons en longeant le puissant Mississipi, - le pere des eaux, - impressionnant meme en
cette piriode de maigre. Une reunion de bienvenue permet au savoir et au bien dire de s'exercer aimablement.
Le sejour toutefois ne fut pas long : une matinee.
Et le soir meme, sous un ciel d'encre, au milieu d'un
orage violent et de breves pluies torrentielles, nous
revenions au s6minaire Kenrick, pour en partir, des le
lendemain, en direction de Chicago.
La grande 6glise des Confreres et l'Universit6 de
Paul aureolent dignement le nom de saint Vincent:
maison nombreuse, occupations variees dans cette
ample cit6 que l'on dit une des plus americaines.
Batie largement sur les bords du lac Michigan (une

mer intirieure avec ses bateaux et ses tempetes), la
ville est justement orgueilleuse de ses progres et de
tout ce qu'elle repr6sente d'efforts et d'audaces. Chicago, n'est-ce pas pour beaucoup quasi toute l'Am6rique? La cit6 est caracteristique; au rythme acc616re
de l'auto, je parcours avec M. Comerford O'Malley
quelques-unes de ces longues enfilades de rues kilo-

mitriques, tracees au cordeau, avec, de-ci de-la, de
superbes constructions, des espaces libres, des gratteciel, une train6e de verdure sur les bords du lac, des
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centaines d'iglises pour toutes les denominations de
sectes protestantes, de magnifiques colleges ou, sur
les pelouses, jeunes gens et jeunes filles en costume
sportif semblent passer leur scolarit6 a pousser une
balle de golf ou a s'6poumoner dans un foot-ball
sans fin. Nous voyons la richissime Universit6 de la
ville, dont les divers batiments forment un remarquable ensemble. Nous passons devant la foire-exposition, ouverte encore pour quatre jours et oi s'engouffre une foule toujours avide de voir ici, rassembl6s
et syst6matis6s, les progres d'un siecle d'efforts et de
tentatives audacieuses. Audace, lui aussi, cet h6tel
Webster, oiI le vingt-quatrieme 6tage r6unit pour le
diner les confreres de Chicago et que1ques-uns des
amis de la Congregation. Mgr William O'Brien, auxiliaire de Chicago, et d'autres personnalites du clerg6
(anciens 6C1ves du s6minaire Kenrick) sont la et
servent, A un auditoire conquis d'avance, toute une
sdrie de toasts aimables et charmants.
Le temps passe vite, d6vore litt6ralement par des
visites aux maisons de Filles de la Charit6 et A l'illustre
archeveque, Cardinal Mundelein, qui f&tait, quelques
jours aprbs, ses vingt-cinq ans d'6piscopat. Le lendemain, 28 octobre, pour la fete du Christ-Roi, le
l'h6pital de la
Trbs Honord Pere chante la messe
Providence, de Detroit : grande ville aux recents
et magnifiques developpements, brutalement freinds,
depuis quelque temps, par ces inexorables lois 6conomiques desbesoinsdu marche et des restrictions douanieres du monde entier. Nous en voyons la preuve a
meme le sol. En dehors de la ville, en effet, sur plusieurs
kilometres, nous trouvQns, tracees et bordies de trottoirs, des rues, des avenues, ou manquent seulement les
habitations. Sp6culations gigantesques, momentandmerit avrtees, espoirs brises qui, par leurs contre-coups,
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nous remettent en mimoire les souffrances d'humbles
travailleurs.
Les residences des Sceurs sont ici spicialement bien
amenag6es : maisons d'ali&nes (il y en a plusieurs);
jardins d'enfants magnifiquement install6s la campagne; le cadre et une serie de constructions tout A
leur taille concourent a embellir leurs journees, leurs
esprits et leurs jeunes cceurs; orphelinats, oii de g6n6reux fondateurs ont d6sir6 pour ces petits et ces innocents des heures ensoleillies a l'aurore de la vie.
C'est cette meme charitA, avertie et prodigue, que
nous trouvons le surlendemain a Buffalo. Apris la
travers&e du territoire canadien, le train nous mene a
Niagara, non sans s'8tre arr&te, suivant I'horaire,
devant les fameuses et grandioses chutes. Niagara est
pour nos confreres une Universit6 dont les divers
b&timents (s6minaire et collkge) s'61Mvent sur le bord
de la fameuse rivibre.
Isolke, grandement construite dans ses corps de
logis s6pares, la maison a bel aspect. Les 6elves
viennent de la ville, et sous le froid, sous la neige,
plusieurs dizaines d'autos attendent patiemment jusqu'au soir leurs jeunes conducteurs. Entre les cours,
on les trouve a la bibliotheque, lisant les journaux du
moment et consultant avidement quelques articles de
leurs faciles encyclop6dies. La bibliothicaire, gardienne des livres, est justement fibre de nous faire les
honneurs de ses tresors, incunables, editions rares,
dons d'avises bibliophiles. Le travail intellectuel
n'est done pas oubli6, mais, en sortant, la vue de gradins nous dit assez clairement qu'ici le sport a, lui
aussi, un de ses hauts lieux et ses clients. Le college comme tous ses pareils - possede son journal hebdomadaire, redig6 par des etudiants, de futurs journalistes qui, consciencieusement, interviewent notre Trks
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Honore Pere; evidemment, c'est un 6loge m6rit6 de la
maison, et aussi, je le suppose, la necessit6 A nouveau
proclamee du labeur de 1'esprit.
C'est en d&vots de I'histoire, en pelerins du pass6
que l'amabilit6 de M. 1'6conome nous conduit au fort
de Niagara. Recemment restauree, la vieille redoute,
bitie sur les bords du lac Ontario, 6voque les luttes
de jadis; et les trois drapeaux qui flottent dans la cour
temoignent des dominations successives ; les fleurs de
lys, le pavilion anglais et 1'itendard &toilV. Mais la
grande croix de bois qui se dresse sur le gazon redit
A sa facon l'emprise chr6tienne et catholique sur ces
premiers soldats francais qui, A plusieurs milliers de

kilometres de leur patrie, loin de tout, d6fendaicnt
ces possessions immenses : le Canada et plusieurs des
Republiques Unies.
Ce bref et interessant pelerinage nous permet de
rappeler aussi le present, car, l-bas, au delA de I'horizon, sur I'autre bord de ce lac Ontario, A Toronto, eu
terre canadienne, nos confreres ont etabli une maison
de missions pour la langue anglaise.
C'est igalement 1'rvocation de notre confrere
Mgr Timon (1797-1867) que nous remet en m6moire la

cath6drale de Buffalo, tandis que, A son chevet, I'archiprktre, Mgr Duffy, nous recoit et, sous la presidence
de l'6veque du lieu, Mgr Turner, nous fait admirer
la chaleur de son cordial accueil. Cinq maisons de
Filles de la Charit6 rendent populaire ABuffalo le nom
de saint Vincent, et la visite de notre Tres Honor6
Pere apporte partout I'allegresse et un encouragement
au quotidien devouement.
La nuit suivante, nous saluons, hautement Cclairees
et fumeuses, lescheminees de Bethlehem, un des plus
grands centres de grosse m6tallurgie, et apres une
halte et quelques visites AGermantown, nous yoici, le
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soir meme, roulant encore en auto vers Princeton. La
fete de la Toussaint doit y assembler quantiti de
Sceurs, pour l'inauguration de cette chapelle que le
zele et I'audace conquerante de M. Skelly ont edifibe
en l'honneur de Notre-Dame de la M6daille miraculeuse.

Le sanctuaire, b6nit le dimanche prbecdent, 28 octobre, est vraiment une oeuvre d'art, un riche travail,

biti lors de la prosperit6 g&nerate par les Associ6s de
la M6daille-Miraculeuse, qui donnarent dans ce but

quelque 18 a 1g millions de francs. Telle une chisse,
la nef n'a pas d'abside; aux deux extrimitis, des
fonds plats la terminent. Presque au milieu, sous le
baldaquin, d'une artistique ferronnerie, le maitre-autel
est ividemment sans r6table, puisque devant le pretre
la'autel prennent place les fideles du dehors.Dans cette chapelle de l'est se trouvent, au fond, le
sanctuaire de saint Joseph et, sur les c6tes, six autres
autels, que dominent des triptyques de bois, dont les
panneaux 6voquent par leurs peintures deux scenes de
la vie du saint; sainte Louise (la visite des pauvres,

ies entretiens aux Sceurs), saint Vincent (la foudation
des Filles de la Charit6, la predication des missions), la
Bienheureuse Catherine Labour6 (la vision du cceur de
saint Vincent, la diffusion de la Medaille),saint Thomas d'Aquin (le Christ, unique recompense de Thomas,
la ceinture anglique), saint Paul de Tarse (le baptame de son gardien de prison, la pr6dication devant
Agrippa), saint Louis de Gonzague (son vceu de chastet6 i onze ans, sacharite pour les cgueux , malades).

Au-dessus, vingt vitraux d'un heureux coloris continuent cet enseignement des peintures du bas. Tout est
beaut6 et digne de la grandeur du lien.
A la crypte, seconde chapelle souterraine, huit
autres autels sont d6di6s a la Vierge Marie, a l'Ange
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gardien, aux Bienheureux Clet et Perboyre, a saint
Francois Xavier, au saint cure d'Ars, A saint Patrice et
saint Charles Borrome., La aussi, un cadre vraiment

superbe nous maintient dans cette pieuse atmosphere.
Vraiment splendide, raffinee meme, l'ceuvre fait honneur aux nombreux artisans qui ont entass6 la beaucoup de symbolisme, parfois subtil; mais l'ensemble
plait A l'ceil, satisfait 1'esprit, et couronne, par une
heureuse reussite, un g6nereux effort. Une plaquette
illustr6e redit avec profusion de d6tails 1'origine de
tous ces marbres et le nom des artistes, etc., qui
recueillent sur toutes les livres une louange unanime.
Cet heureux m6morial cadre bien avec totite la
maison. Accueillante dans l'isolement de ses pelouses,
I'cole apostolique se maintient A 1'unisson de la studieuse Universit6 de Princeton, I'une des plus travailleuses des Itats-Unis.
Pour cette inauguration de la chapelle, un triduum
de solennit6 a &t6 16gitimement privu. 11 se termine
au jour de la Toussaint : fete oi seule l'assistance A
la messe est ici d'obligation. En ce matin du premier
novembre, le temps menacant et meme quelques ondies
n'arr&tent pas les deux cent cinquante Sceurs invitees.
Elles sont la, de toutes robes, de toutes coiffes; en
effet, d6taiI A noter, les habitudes des Etats-Unis
enlvent au capucin, au benedictin et aux Ordres religieux leur costume sp6cial pour les uniformiser tous,
en public, sous le complet du clergyman, mais autorisent
en tous lieux, pour les religieuses, le port vari. de
leurs costumes : tout autant de drapeaux pour le service multiforme du Christ.
Dans la reunion de Princeton, les cornettes des
Filles de la Charit6 dominent proportionnellement,
mais il y a aussi, et en nombre, les bonnets noirs, les
black caps des Sceurs de Saint-Vincent de New-York et
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New-Jersey et plusieurs autres guimpes alligrement
portees et tout heureuses d'etre a si belle fete.
Le Tres Honor6 Pere chante la grand'messe a onze
heures : les apostoliques, pleins de bonne volonti,
ex6cutent par ascetisme gr6gorien, en cette fete de la
Toussaint et en cette solennelle didicace, Pordinaire
XI du Kyriale vatican. Ainsi traitie, cette melodie
des dimanches verts peut sembler un pen grele, en
ce jour, en ce lieu. Mais M. Moran, lui, fait chanter
les splendeurs de la c6r6monie par un interessant et
fructueux sermon. Une telle serie de journees marquera dans la chronique de la maison... oi le programme
ne nous permet pas toutefois de nous attarder, car il
nous amine bien vite a Philadelphie.
Le 2 novembre, en visitant la maison de la MidailleMiraculeuse, en face 1'6glise Saint-Vincent, on se rend
aisment compte de l'ampleur de I'oeuvre de M. Joseph
Skelly. Trente-cinq employees, dactyloset secr6taires,
sont ftIvreusement occupbes a servir le nombreux
courrier et les demandes variees de cette prospere et
vivante Association de la Midaille miraculeuse. Centre
d'approvisionnement en objets de pi6tE, l'Office
retentit du bruit sec et rageur des machines a 6crire
et multiplie ses initiatives hardies pour propager plus
avant aux Etats-Unis le culte de I'lmmaculee.
Le soir de ce 2 novembre, nous voici d6ja a Washington, capitale federale, risidence du President de
la R6publique a la Maison-Blanche, siege de la representation parlementaire et du corps diplomatique, etc.
La ville a, pour des yeux europbens, une allure classique et noble, avec ses monuments f6diraux, son
Capitole, ses ministeres, sa bibliothique nationale aux
splendides et riches installations, etc. Les Filles de
la Charit6 y possedent six maisons; proche du Congres, un majestueux h6pital; un vaste orphelinat
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dominant la ville; et, au milieu. d'un parc superbe,
1'hospice des Invalides americains.
En chacune de ces ceuvres, on fait une breve apparition apres avoir salui en une respectueuse visite le
diligu6 apostolique, Mgr Amleto-Jean Cicognani.
Et nous voili en route vers Emmitsburg, oui la
Saint-Charles reforme autour de Trbs Honor6 Pire
le meme empressement, la mmre ven6ration; les t6lgrammes des Etats-Unis affluent nombreux et filialement loquaces, comme il est de regle en un pays ot
tel6graphe et tle6phone sont d'un usage quotidien
et g6neralise. Entre temps, a Emmitsburg, chaque
categorie de la maison centrale multiplie ses assauts
de respectueuse v6n6ration et ses voeux :les petites
Sceurs du Seminaire, brodant sur la recommandation
partout inscrite dans les tramways, les banques ou les
postes : keep smiling, gardez le sourire, en font une
gentille application a la vie de communaute : sourire,
bonne humeur chaque jour et partout; sourire, all6gresse et entrain dans les placements successifs et
devant les avis requs; sourire, vertu de constant usage
pour les bonnes filles de Monsieur Vincent.
Le lendemain, nous retrouvons Baltimore. Mgr
I'archeveque Curley, en traitement a I'h6pital BonSecours, nous m6nage, tout en arpentant la terrasse,
une longue et vivante conf6rence. Mgr Curley est done
parfaitement gu6ri! Baltimore est one des plus
anciennes villes du catholicisme aux Etats-Unis, le
premier 6vech6 y fat fond6 le 6 avril 1789, et depuis
sa fondation le Seminaire est aux mains des Sulpiciens. R&cemment reconstruit et encore inachev6, le
nouveau S6minaire de theologie (pratiquement interdioc6sain lui aussi) est vraiment magnifique. C'est
une r6confortante vision et. un consolant espoir pour
1'avenir de contempler pareilles batisses et de telles
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installations, qui fournissent et fourniront a l'Iglise
des Etats-Unis un clerg6 nombreux et sagement form6,
suivant les meilleures traditions.
A noter 6galement, pour les Filles de la Charit6,
cette Seton High School oh douze cents jeunes filles
externes viennent suivre les cours de l'tcole superieure. Voir tous ces blancs uniformes militairement
ranges dans la grande salle des fetes, les entendre
moduler avec un vigoureux ensemble un chant de
bienvenue, les passer en revue (car elles difilent par
rangs de quatre), visiter de haut en bas cette grandiose
installation, cette enfilade, ce n6cessaire entassement
de classes, pour la multiple variet6 des cours exiges;
tout cela donne une reelle impression de vie et d'allant.
Et c'est pr&cis6ment ce mouvement que nous retrouverons sur l'6cran. En effet, l'oeil au viseur de sa camera,
une soeur souriante et alerte, en v6ritable operateur
de cinema, va de-ci de-la, choisissant le meilleur angle
de vis6e, montant sur un tabouret, gravissant les
marches d'un escalier, se poste en face de nous,
tourne nos all6es et venues complaisantes, nos conversations et meme nos sourires, esquiss6s sur une
aimable commande; les pellicules du film conserveront le souvenir de ces heureux instants... C'est aussi
un spectacle, une impression de vie que nous trouvons
en cette 6 glise Saint-Martin, oii douze a treize cents
&coliersattendent patiemment un mot, une b6nidiction
du Trbs Honor6 Pere. Beaux Rtablissements pleins
d'animation, que 1'on quitte a regret.
Le lendemain, 6 novembre, c'est jour d'election aux
Etats-Unis (deuxieme mardi de novembre) et nous nous
trouvons a New-York chez nos aimables confreres
espagnols. La province de Madrid y tient trois6glises,
trois chapelles de secours, pour ses nombreux compatriotes emigrants, religieusement delaiss6s en cette
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monstrueuse agglomeration cosmopolite. Quel bien
a faire et quel bien realis6 !
A la periph6rie, dans la banlieue nord de la ville,
le Mont Saint-Vincent, sur I'Hudson, abrite la maisonmere des Filles new-yorkaises de Mme Seton. La
sup6rieure actuelle, Mere Marie-Dionysia, lors d'un
voyage A Rome, en decembre 1933, avait rendu visite

a Notre Tres Honor6 Pire; ce fut des lors pour lui
une raison suppl6mentaire d'apporter a cette prospbre
Communaut6, tout anim6e de l'esprit et du nom de
saint Vincent, un bonjour et des vceux. Partout, dans
les couloirs, on apercoit les portraits du fin Monsieur
Vincent et de sainte Louise. L'accueil fut d&s lors
cordial. Fiddlement, on visite les diverses parties de
la maison : la Communaut6, le Noviciat, le College,
d'oi les grandes jeunes filles sont absentes, en conge.
Tout est superbement installS, dans un parc magnifique, dominant gracieusement les pentes verdoyantes
de I'Hudson, cette large rivibre qui, plus en aval, fait
la richesse de 1'immense port de New-York.
C'est 1A meme qu'& cinq heures du soir, nons nous
embarquions sur l'Acadia pour remonter, durant cette
nuit de voyage, les c6tes atlantiques jusqu't Boston.
Le bateau contourne la pininsule de Manhattan, nous
fait contempler les gratte-ciel, cette fois vivement
illumines du haut en bas, quelques-uns surmont6s d'un
phare tournant. Le spectacle ne manque pas de
charme et d'int&ert. Apres avoir ainsi vogue en vue
des c6tes, dans les eaux calmes qui nous m6nagent un
precieux sommeil, nous nous trouvons le matin, au

soleil levant, dans le port de Boston.
Carney-Hospital nous appelle sur sa colline, dominant la grande ville, toute charg6e d'histoire am&ricaine.
Durant la journee, en visitant les quatre maisons
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-de Filles de la Charit6, nous passons devant l'Universit6 Harvard a Cambridge. Je contemple personnellement avec respect ces villas, ces cottages, ces coquettes
demeures du savoir et de 1'etude; tout est ici calme,
mesur : c'est la vieille Angleterre et le style classique. Rien de ces amples et hautaines constructions
que le vingtieme siecle affecte et aime, mais quelque
chose de paisible pour cette aristocratie de la science,
pour la vie de l'esprit.
Tout a c6t6 de l'orphelinat des Soeurs de Cambridge,
on construisait une 6glise catholique dans cette banlieue spirituellement desherit&e. Plus tard, a l'h6pital
de Lowell, les Soeurs nous m6nagent une solennelle
r&ception, oi les docteurs, les infirnmi/res et tout le
personnel sont au grand complet.
Rapidement men6e, la visite des deux autres maisons de la ville, l'orphelinat et le Home, nous laisse
partir pour Albany, capitale de l'Etat de New-York.
La maison f6derale, avec les bureaux de 1'Etat,
domine la cit6 tout entiere, mais un ascenseur, a la
libre et gratuite disposition du public, permet de
monter tres aisement a la plate-forme du trente et
unieme etage et de contempler le paysage : les rues,
les edifices diss6minis de-ci de-la, les taches de verdure. Pendant ce temps, notre Trbs Honors Pere,
recru de fatigue, a df prendre quelques heures de
n6cessaire repos, tandis que I'attendent patiemment
plusieurs autocars bond6s de Seurs, accourues de
Troy, d'Utica, de Syracuse et d'ailleurs; les voeux et
la joie de toutes sont enfin combl6s dans l'apres-midi
par une cordiale r6union et une paternelle causerie,
tant escompt6es et si longtemps d6sir6es.
Alors seulement, pour une longue nuit, nous montons dans le train, vers dix-huit heures, et nous nous
trouvons le lendemain, sur les huit heures, a Indiana-
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polis. Au cours de ce voyage, nous avons salu, dans
les ombres de la nuit, les deux grands lacs Ontario et
Erie.
Tout r6cemment construit, I'h6pital d'Indianapolisest une grande et moderne bitisse, oi la chapelle est
particulibrement reussie. Le batiment des infirmicres
(des 6coles de nurses partout!) est d6cid6ment le compl6ment obligatoire de tout h6pital digne de ce nom.
La noble profession d'infrmiere ne doit pas manquer
ici de titulaires : embrigad6es, enregiment6es, galonnies, les nurser font un stage de trois ans, et leurs
coiffes, diment empes6es, disent aux inities tous les
grades, tous les certificats et les dipl6mes de chaque
61ive, tandis que d'amples manteaux, doubles d'un
rouge voyant, attestent cet amour de l'uniforme, fft-il
le plus bizarre.
Apres un d6jeuner chez Mgr l'archeveque, h6te et
perpetuel commensal de l'archipr&tre de sa cathedrale,
nous reutrons ; Saint-Louis pour diner 6galement
chez un autre eveque, Mgr Winckelmann, auxiliaire
de Saint-Louis, et partir nuitamment pour Kansas.
City.
La, le petit s6minaire, d'une heureuse et recente
construction, est confi6 depuis 1923 1 nos confreres.
Vu les circonstances sp6ciales d'un milieu fortement
protestantise, et peut-6tre 6galement pour des raisons
d'economie, les 4lHves de la maison rentrent chez eux
chaque soir, a la fin de la journ6e scolaire. C'est, en
somme, un externat.
Comme notre itiniraire et notre temps ne nous per-

mettent pas de pousser plus avant vers l'ouest,
M. Coyne, sup6rieur de Denver, et M. Lilly, viennent
A Kansas City, saluer le Tres Honor6 'Pre et nous
montrent de magnifiques photos de ce lointain seminaire r6gional, propri6t4 de la Congregation. A regret,
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il nous faut faire le.sacrifice de cet Ouest attirant,
de ces Montagnes Rocheuses farouchement sauvages,
de cette Californie enchanteresse, qui nous r&clameraient encore au moins trois semaines de rapide
voyage. Aussi, sur les quinze heures, le dimanche
i novembre, nous nous embarquons franchement vers
le Sud pour Dallas, oi, a six heures du matin, nous
attendent la tiede atmosphere du Texas et le sourire
des Sceurs assembl6es sur le pas de l'entr6e.
Plus tard, charmante reception et longue conversation avec Mgr Lynch, tant chez lui, A 1'6v&chM, qu'au
diner de l'h6pital.
Le soir, nous nous trouvons A la paroisse de nos
confreres : la Sainte-Triniti, apres une cordiale visite
et un salut paternellement affectueux A de pauvres
enfants mexicains que la persecution contraint de
vivre ici en exil, loin de chez eux, dans une installation de fortune. Beaux devouements et euvre ficonde,
tout A fait dans l'esprit des Filles de la Charite!
Apres cette halte aupres d'une telle misere doublement sympathique, nous partons vers la NouvelleOrleans. Presque vingt-quatre heures de train font
d6fiier devant nos yeux ces monotones plaines; en
plusieurs endroits constamment inond6es et surcharg6es de v6getations mar&cageuses, mais riches de
ce petrole souterrain, speculation de notre monde
actuel et exaltation des pires appetits internationaux.
Dans la nuit, peu avant d'arriver, le train entier
franchit le boueux et large Mississipi sur un bateau
transbordeur, et nous voici par 3o° de latitude en cette
Nouvelle-Orl6ans, jadis terre de France, oh se parle
encore un peu notre langue; tout cela est en passe
de devenir le passe, qui sombre devant l'in6vitable et
irresistible marie du present, mais restera longtemps
encore inscrit sur les murs de la ville entiere : a) cette
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cathedrale Saint-Louis, ou, il y a cent ans, furent
6veques (comme le rappelle le marbre des inscriptions) nos confreres Nosseigneurs Rosati,de Neckere,
Odin; b) ces noms et 6pitaphes francais que je lis
au cimetiire sur des caveaux bitis ici au-dessus du
sol, car on n'enterre pas (1'eau est a fleur de sol), on
emmure; c) cette ancienne cite, ce carri pres du fleuve,
specimen d'architecture et d'urbanisme colonial des
dix-septieme et dix-huitieme sicles, etc.
A la Nouvelle-Orl0ans, nos confrires desservent
aujourd'hui trois iglises, dont une, celle de SainteCatherine, est r6serv6e aux noirs : ah! cette complexe
et irritante question negre! Les deux autres paroisses,
de Saint-Etienne et de Saint-Josepb. possedent deux
magnifiques eglises; Saint-Joseph, avec ses murs en
briques, est de vastes dimensions, plus grande meme
que l'antique cath6drale; sa nef plait a l'ceil, son
architecture, vraiment r6ussie, est spicialement adaptee aux 6touffantes chaleurs, coutumieres a cette
latitude. Saint-ttienne egalement, belle et digne
construction, conserve une vie paroissiale active et
florissante; tandis que les 6coles, sous la direction des
Sceurs, font partout beaucoup de bien.
Les residences de nos confreres sont en bois, comme
la majorit6 des habitations : la brique est chire, la
pierre rare; elles exigeraient, de plus, tout un faisceau dispendieux de pilotis. La construction moderne
est toutefois outillee pour ces delicats travaux; elle a
6difi6 de beaux h6tels, des banques et meme d'audacieux 6difices, comme ces h6pitaux dirig6s par les
Filles de la Charit6 : le Charity Hospital et l'H6telDieu, au nom suavement chritien. C'est en la chapelle
de cette derniere maison, propriete de la Communaute,
que le Trbs Honore Pire consacre les trois autels de
marbre. Sp6cialement autoris6e par Son Excellence
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Mgr l'archeveque Shaw, quelques jours avant sa mort,
la longue cerimonie dure pres de deux heures; les
Seurs y sont accourues nombreuses, et de par ailleurs
l'assistance est attentive et patiente. Ainsi occupbes,
nos deux courtes journees orl6anaises passent vite,
ecorn6es par l'habituel accompagnement des visites
obligatoires.
Le 7 novembre, aprbs quatre heures de train, dans
la nuit, nous arrivons a Mobile. Sur le chemin, nous
saluons la statue de M. Abraham Ryan, - notre exconfrere, - le c pretre-pokte du Sud ), tandis qu'a
I'Allen Memorial, les Saeurs et leurs compagnes des
autres maisons s'estiment heureuses de trouver place
dans le rapide itinbraire. Le lendemain, les Soeurs de
Birmingham pensent de mnme en cet h6pital SaintVincent qui, dans un site ravissant, domine Ia ville et
les nombreuses cheminees de ce grand bassin minier.
La lutte, d6jA lointaine, de la guerre de Secession
(1861-i865) se poursuit toujours dans l'ordre &conomique, et bien qu'handicap6 par son 6loignement de
la mer et des voles d'eau, l'Alabama lutte Anergiquement contre ses puissants rivaux du Nord,les magnats
pensylvaniens de 1'acier. Tout cela ne va pas sans
souffrances, ni sans appel a la charit6-gn6arale.
Ce sont, en effet, de telles impressions qui surgissent, en voyant tant de ruines semees, de-ci de-la, le
long de la voie du chemin de fer : usines silencieuses,
scieries muettes, etc., monceaux de briques, restes du
travail qui n'a pu lutler et a sombre, aggravant le ch6mage, ce chancre de notre monde actuel.
Ces preoccupations, cette compassion apostolique,
ces angoisses devant la souffrance genarale, nous les
trouvons vives chez 1'archeveque de Saint-Louis, enfin
rentr6 du Congres eucharistique de Buenos-Aires.
Au matin du 20 novembre, il vint au Kenrick c6l1-
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brer pontificalement la grand'messe pour la reunion
annuelle des anciens ilives. La presence annoncee du
Pare Souvay avait reuni, sp&cialement nombreux, les
nourrissons de 1'Alma Mater Kenrickiana. L'attachement au seminaire qui les forma est particulierement
vif chez tous, la cordialit6 rayonnante : nouvelle
preuve, ajoutee a tant d'autres, du bien qui,s'y 6tant
accompli, se poursuit encore chaque jour.
SDes seances musicales et tout ensemble drolatiques
nous r6vilent un jour tres sp6cial sur les habitudes
eccl6siastiques qui permettent aisiment ces bruyantes
distractions : manifestations assez piquantes de cet
humour americain bon enfant... Aussi, les rires
fusent-ils quand, gentiment, on daube sur le compte
des professeurs pr6sents, camp6s au cours d'une partie
de golf, discutant, dans leur vocabulaire, sur La tactique du jeu. Ce m&me esprit rieur fouaille vivement
les actualit6s de la politique, car nous sommes en un
pays oi Ie pretre tournoie activement autour des
urnes. et s'adonne largement aux querelles et aux divergences de la politique et du forum. Tous ces sketches,
tous ces tableaux, pris sur le vif, sont finement joues ;
la farce, toutefois, n'y perd pas ses droits, le grimage
s'en donne a coeur joie, cependant que les jeux de
scene sont prestement men6s. Recriation, 6videmment, mais je ne vois guere nos secr&taires ga6rraux
d'ev&ch6s, si jeunes soient-ils, monter sur les treteaux
pour donner ce spectacle int6ressant, mnais caracteristique. Curieux aussi, la fin du banquet de l'Amicale,
dans un grand h6tel de la ville, ces toasts en sirie,
tournant parfois . la legon, sur une indication gan&rale, portie au programme : ainsi, ce soir, c'est la
liturgie : Introibo ad altare Dei, la question sociale,
les souv;.iirs du Congres eucbaristique de BuenosAires.
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Et tous ces toasts sont zelies entre eux par 1'agile et
spirituelle broderie du maitre de ce r6gal littiraire :
litterature d'apres unhonnete diner. Et sur ces douces
impressions de profonde con.dialite, du contentement
genbral de se revoir, nous quittons, de nuit toujours, ces salles violemment eclair6es et chauffies de
l'H6tel Kingsway pour gagner la lointaine Milwaukee,
au nord de Chicago.
La ville a vraiment grand air et I'h6pital des Seurs
est magnifiquement situ6 sua Ielac Michigan, a l'orde
d'un parc superbe. Tout proche, l'inbvitable et prosphre 6cole d'infirmieres. Quelle surproduction! mais,
il est vrai, on a toujours besoin de cuisinieres et
d'infirmieres.
Apres avoir salu6 Mgr I'archev6que et, au passage,
nos confreres de Chicago, nous revenons rapidement,
la nuit suivante, a Saint-Louis. C'est pour y cl-6brer
le centenaire de 1'6cole technique Sainte-Philomene :
triduum de discours, de messes, de saluts et de r6jouissances. Ces journees 6tablissent autour de la maison
et des Saeurs cette atmosphere de sympathie qui aide
a faire le bien et atteste &6galementces menus et
innombrables bienfaits que la belle vocation des Sceurs
leur permet de prodiguer partout et toujours.
Le Tris Honor6 Pere chante la grand'messe et fait,
au cours de ces dernieres heures, ses ultimes visites a
Saint-Louis. Le soir, A la gare, les voyageurs etonn6s
contemplent,, pour saluer ce depart, d'importantes
d6legations de blanches cornettes, des confreres
en grand nombre, des cur•s, d'anciens 6leves du
s6minaire et Mgr. 'auxiliaire lui-m&me. Et dans
I'6motion discrete que 1'on devine, dans le fracas d'un
grand train, s'6loigne, hilas! a nouveau ce cher SaintLouis oii, vingt-neuf ans durant, le Tres Honore Pere
a vtcu et travaill&. La aussi,, six semaines de visites
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viennent de raviver ces doux liens de sympathie
qu'ont nou6s ces efforts et cet inlassable d6vouement
pour le plus grand bien des ames.
Le train roule d6sormais, dans la nuit, vers l'est,
vers le chemin du retour; le lendemain, sur les
quinze heures, il nous d6pose . Harrisburg. Quelques
dizaines de kilometres, et nous voici au champ de
bataille de Gettysburg (1-3 juillet 1863) : la reconstitution de ces sanglantes journes de la guerre de
Secession a 6t6 pouss&e sur le terrain avec une prodigalit6 tout amnricaine : des canons post6s sur divers
points, plusieurs centaines de monuments tres varies
d'execution, de dimension et d'inspiration, etc. C'est
ici un des hauts lieux du patriotisme et du tourisme
yankees.
Tout proche de IA, nous voici pour la troisinme
fois a Emmitsburg, afin d'y feter, avec toute la province orientale des Filles de la Charit6, les gloires
et la grandeur de sainte Louise. Le dimanche
25 novembre, le deI1gui apostolique, Son Exc. Mgr
Cicognani, officie. M. Mac Hale donnele panigyrique
de la sainte : les debuts de sa vie. Les 616ves du
s6minaire voisin du Mont Sainte-Marie servent A
l'autel, et, aux V6pres, chantent dans la delicate chapelle avec une force tonitruante. Le soir, dans la
magnifique salle des fetes, devant une nombreuse
assembl6e de parents et d'amis, les jeunes filles du
college interprktent avec grand talent et parfaite
reussite une adaptation, litterairement tres heureuse,
de la Sainte Louise de Mile Eyquem. Une inevitable
comparaison s'6tablit en mon esprit; la representation
de la salle de la MutualitY, a Paris, en mai 1934, et
celle d'Emmitsburg; mais, vraiment, en toute sincerit6,
ce sont 1a deux belles 6vocations d'une noble figure.
Toute I'assistance en est ici fortement 6motionnoe
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et se retire 6difi6e, cependant que, dans la nuit noire,
les autos d6marrent et que nombre d'l6ves partent,
joyeuses, pour les vacances du Thanksgiving.
Le lendemain, l'auxiliaire de Baltimore officiait
pontificalement et M. Slattery, le visiteur, nous montrait avec flamme en sainte Louise le principe de toute
grandeur : la vie intirieure.
Enfin, le mardi 27 novembre, le Tris Honor6 Pere
c6l6brait a son tour, et M. Fenlon, sulpicien, sup6rieur du grand s6minaire de Baltimore, prononqait le
troisieme panegyrique de ces solennitis.
Et pendant qu'elles s'achevaient a Emmitsburg,
I'horaire nous contraignait a quitter hativement cette
calme vallee, et apres des au revoir chaleureux, par
un temps le6grement maussade, I'auto nous deposait
le soir meme i Philadelphie. Simple halte, car, le lendemain, a sept heures, la Communaut6 6tait sur pied,
sur le pas de la porte, pour souhaiter un heureux
retour au Tres Honor, Pere; puis vivement, sur une
grand'route betonnie, nos deux autos roulaient pour
rejoindre sans retard notre bateau, le Presidert-Harding. L'allure se maintint alerte et nous arrivions a
New-York dans les d6lais privus. Accourues elles
aussi de divers c6t6s et quelques-unes d'assez loin, de
nombreuses cornettes envahirent litt6ralement le
salon du navire americain, et dans ce parloir improvis6, au milieu de 1'ordinaire affairement de tout dipart, le T. H. Pere, souriant, 6changeait paternellement
les dernieres paroles de ce bref s6jour. Les regards,
les sentiments 6taient pleins de respectueuse d6ference et de profonde gratitude, et quand, lentement, le
bateau s'eloigna de la jetde, ce fut toute une envolee
de mercis qui croisaient aussi mille bons souhaits.
Et depuis lors, I'Amirique a fui; nous voil& sur
l'Oc6an, dans le brouillard par instants, regardant en
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arriere vers cette inevitable fantasmagorie que produit une aussi rapide et longue randonn6e.
Devant un pays si vaste, une civilisation apparemment si melang6e (celle d'Europe, toutefois), devant
tant de problimes si ardus, comment oser 6mettre le
moindre jugement? Pour se restreindre prudemment a
la famille de saint Vincent, nous avons vu l•-bas
souvent de grandes et belles ceuvres, beaucoup de
devouement pour des miseres qui sont de tout temps
et de tout pays; des missions qui se donnent (mais
pour un champ si vaste, bien rares sont les ouvriers),
des enseignements de professeurs..., bref, au milieu
d'essais plus ou moins heureux, des r6ussites plus ou
moins consolantes, nous avons senti et admir, apres
tant d'autres, ce juvenle, cet ardent effort qu'active
la foi enthousiaste en la science et en l'avenir des
Etats-Unis : the best in the world.
Le nouveau monde nous est done toujours un jeune
et bouillant frere cadet qu'il fait bon voir agir; mais
la vieille Europe, avec son tr6sor d'exp6riences, sa
complexite quasi inextricable, son incomparable
richesse d'efforts et d'heroismes seculaires, nous apparaitra peut-etre, au retour, encore belle et, malgre tout,
conqubrante, pr&cis6ment par cet attrait intbrieur et
invincible que fait partout rayonner la necessaire primaut6 du spirituel.
Quoi qu'il en soit, cher M. Coste, nous voici sur
le chemin de Cobh en Irlande, et, apres l'escale de
Plymouth, ce sera la joie de vous revoir et vous redire
cette trbs heureuse exp6rience d'un bienfaisant contact
avec nos chers confreres et Sceurs des Etats-Unis.
Dans cette douce assurance, je reste, avec les sentiments que vous savez,
Votre tout divou6 serviteur et confrere,
Fernand COMBALUZIER.
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REPUBLIQUE ARGENTINE

Lettre de swur PETIT, Fille de la Chariti,
a la TREs HONOREE MERE
A bord du Massilia, le 2 octobre 1934.
MA TRtS HONOREE MtRE,

La grdce de Notte-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Demain matin, nous serons a Rio, d'oi, parait-il,
I'avion postal pourra vous emporter des nouvelles de
notre travers6e, bonne en soi, mais un peu fastidieuse,
sans aucune de ces escales qui rendaient si interessante la descente vers Madagascar. Depuis Lisbonne,
neuf jours entre le ciel et I'eau; a peine, un matin, la
silhouette du Teneriffe dominant les Canaries et, hier,
celle de deux cargos au large; seules, les variations
atmosph6riques nous font passer d'une chaleur dquatoriale a un vent peu propice aux pauvres mortels,
qui se ddbattent avec le mal de mer. Mais, par contre,
une ambiance de pelerinage tout a fait douce A i'ime;
depuis Lisbonne, sauf de rares exceptions, dues au
mal de mer, quarante-deux messes chaque jour a bord
et, de plus, de belles c 6 r6monies de temps a autre :
le 24, f&te de Notre-Dame de la Merci, en union avec
les anciens combattants priant a Lourdes pour les
morts de la guerre et implorant pour la paix du
monde, nous avons eu une belle messe chantee, avec
une vibrante allocution de Mgr R6gent, aum6nier du
Massilia et ancien aum6nier de guerre, nous exposant
en formules lapidaires la doctrine de l'-glise sur le
patriotisme et la guerre. Dimanche, c'ftait Mgr Baudrillart, qui, commentant l'evangile du jour, nous
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montrait, avec son Iloquence i la fois si ~levie et si
simple, la soci&t6 moderne refusant le festin des noces
de l'humanitA avec la divinit6, repoussant 1'invitation du Christ : le progres, la science, la richesse me
suffisent, et allant ainsi g sa destruction.

Comme preparation plus prochaine au Congres,
Mgr Regent nous tint une heure et demie sans fatigue
sous le charme d'une conference sur le saint sacrifice de la messe. Ce soir, Mgr Barrere, un 6veque
argentin, doit nous en faire une pour nous introduire
dans son pays, sa seconde patrie, car il est francais
d'origine et parle egalement bien espagnol et francais.
Mais je retourne en arriere jusqu'a Lisbonne pour
vous donner des nouvelles de ma sceur Ferrao; elle
est venue nous chercher a bord en compagnie de la
Soeur servante de l'oeuvre espagnole. Elle nous a
accompagnes a Saint-Louis, ofi officia le cardinal
Verdier, tandis que les infirmieres de nos Sceurs, soutenues par deux de celles-ci, executaient fort bien
chants latins et francais. De l1, nous nous rendimes
a l'h6pital francais pour recevoir Son Eminence, toujours si plein de bienveillance pour la Communaute,
et nous allimes visiter, A Carnide, pres de Lisbonne,
quatre de nos
1'asile des vieilles femmes, confi~6
Sceurs par une sorte de a saint Cotolengo )), un bon
chanoine qui, sans autres ressources que les aum6nes
que lui procurent ses sermons, entretient 1M cent vingt
vieilles, quelques oblates chass6es de leur couvent,
prepare on asile Aquinze pretres &geset infirmes et un
petit monastire pour le meme nombre de clarisses qui
assureront I'adoration perp6tuelle du Saint Sacrement.
La maison est un ancien Carmel, datant presque de
sainte Thirese; les murs de la chapelle sont orn6s de
scenes de la vie de la sainte, en carreaux de porcelaine
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emaillee qui ont une immense valeur. La petite maison centrale, ancien couvent de carmes, a, elle aussi,
des tableaux de ce genre, mais ne les valant pas.
Tandis que l'asile est quasi en pleine campagne, la
maison centrale est encaissee dans une rue 6troite.
Nos Sceurs sont encore les seules t oser sortir en
costume; tres bien vues du gouvernement, on leur
demande de prendre la direction de l'asile municipal
de mendicite, quelque chose comme le Saint-Nom-deJesus du temps de saint Vincent, et elles esperent,
ayant dix petites Sceurs au seminaire, pouvoir
l'accepter.
6 octobre.
La nuit, le brouillard et le vent ont occasionn6 une
petite avarie; nous marchons au ralenti, aussi, n'arri-

vons-nous a Montevideo qu'a midi; depuis longtemps,
le cardinal y est attendu par la colonie frangaise; les
Soeurs servantes sont toutes l1 autour de ma sceurMondange et de son assistante, venues au-devant de nous.
Le cardinal envoie par radio son message de bienvenue a l'Argentine. Malheureusement, nous n'arriverons qu'a une heure du matin, au lieu de six heures du
soir, ce qui supprime la magnifique manifestation
pr6vue au d6barcaddre. Cependant, malgrL I'heure
avanc6e, le quai est rempli de monde; l'archevtque, le
nonce, I'auxiliaire sont la pour accueillir Son Iminence, et aussi une douzaine de nos Soeurs; toutes celles
de la maison centrale etaient restees debout pour nous
souhaiter la bienvenue. II 6tait deux heures lorsque
nous plmes nous coucher.
8 octobre.

Ce matin, Mgr Baudrillart dit la sainte messe k
l'asile Louise-de-Marillac de Buenos-Aires, un des
six tenus par nos Soeurs et organises par un Comit6de
Dames, dites de Saint-Vincent-de-Paul. Ils abritent
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dansl'ensemble trois milleenfants pauvres, quiy sont
nourris et instruits. L'Asile Louise-de-Marillac estdes
plus attrayants avec son ravissant jardin d'enfants et
ses parterres de fleurs; tout un petit peuple v&tu de
blanc d6file sous le regard paternel de Son Excellence,
au milieu d'un bosquet de roses. Monseigneur eut un
mot aimable pour chacun, en particulier pour notre
double famille, et voulut bien presider une abondante
distribution de vivres a une centaine de pauvres. Ce
fut bien une fete selon le coeur de saint Vincent.
Le soir, a dix-sept heures et demie, nous assistons a
la reception du cardinal a l'Alliance francaise, apres
avoir visit6 plusieurs maisons de nos Sceurs, toutes
remplies d'enfants en tabliers blancs. C'est ici l'uniforme de toutes les- ecoles; c'est pour moi un prodige
qu'il demeure immaculI, sans une tache d'encre!
Son Eminence ravit tout le monde par le charme de
ses r6ponses si delicates; ne dit-il pas hierjque les
Argentins avaient toutes les qualitis des Francais sans
leurs defaots, ajoutant qu'ayant fait demander a leur
archeveque une permission liturgique, il lui avait fait
repondre que, durant le Congres, I'archeveque de Paris
1'6tait 6galement de Buenos-Aires; done, que Francais
et Argentins 6taient tons ses enfants.
En rentrant a la maison centrale, nous la trouvons
remplie de Sceurs et d'Enfants de Marie arrivant de
Montevideo pour assister aux f&tes. Au reste, toates
les maisons qui ont de la place recoivent des congressistes. Ma seur Tresbourg a trente religieuses appartenant a des ordres differents ; il y ea a m6me nc
rouge!
12 octobre.

Votre tblegramme nous est arrive bier i la r6crear
tion, ajoutant a l'all6gresse de nos Soeurs venues de
tous les points de la province accompagner leers
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Enfants de Marie, ain de participer au triomphe
eucharistique qui va chaque jour croissant. Ma plume
est bien impuissante a en retracer les splendeurs;
cependant, j'ai quelque peu essayi de les noter chaque
jour, et je confierai an Massilia ces modestes comptes
:endus, depuis la triomphale entree du 16gat,au milieu
des acclamations de tout un peuple,jusqu'a la communion de cent mille enfants k Palermo, oh ontlieu toutes
les grandes ceremonies, sans oublier la visite de
Mgr Baudrillart a 1'asile Louise-de-Marillac. ni celle
de notre v6n6r6 cardinal ici meme, ou sa traditionnelle bienveillance pour la chore Communaut6 n'a pas
manque de se manifester. Il enchante les Argentins
par sa paternelle simplicit6 et son admiration evidente
pour la splendeur, la pi6t&, la merveilleuse organisation qui marquent toutes les grandioses c6ermonies
qui se succedent et que la radio diffuse par toute la
ville; hier soir, nous etions b la clinique, chez ma soeur
Dumas, a l'heure oi se donnait le salut solennel i
Palermo; dans toutes les salles, on pouvait suivre les
chants, le tintement de la sonnette annoncant 1'elvation de 1'ostensoir; chacun alors de se mettre a
genoux pour recevoir la b6n6diction a distance; une
de nos Sceurs nous raconta le soir que, passant, A la
m&me heure, dans une des artires les plus fr6quentees,
tout le monde s'agenouilla. L'amour pour J6sus-Hostie
va toujours en croissant; l'admiration des pr&tres ne
tarit pas sur la messe qui a eu lieu la nuit derniire en
plein air et ou la communion fut donnee aun grand
nombre de Louisettes jusque vers trois heures du
matin; on confessait a tous les coins de rue, sur les
pelouses, partout. II y eut des quantites de retours.
Demain ma:in, a Palermo, huit mille conscrits doivent
communier derriere le president de la R6publique et
rendre les honneurs & Notre-Dame de Lujan. Je ne

-

449 -

pourrai y assister, car, . la m6me heure, la colonie
francaise est invitie a une messe de Requiem, dite par

Son lminence pour M. Barthou.
Une autre ombre, dont on ne se rend pas compte en
France, plane sur ces joies : la guerre entre Ie Paraguay et la Bolivie. Nos Sceurs du Paraguay peinent
durement dans les ambulances et, comme il ne s'agit
que de deux jours de voyage, je crois entrer dans vos
intentions en allant leur porter vos encouragements.
Je partirai jeudi soir, ma sceur Santerre m'accompagnera et ce ne sera que l'affaire d'une huitaine ea
tout.
13 novembre.
Me voici & Rio depuis hier soir, apres une petite
tourn6e &San Paolo, Cruzeiro, Varginha et Campanha,
ce dernier petit h6pital, seul connu de ma sceur Levadoux, car tous les autres postes sont de creation
recente. Le voyage est pittoresque, k travers la montagne, et les gens sont si heureux de vous recevoir
qu'ils vous envoient partout des fleurs et... des vivres.
Ce ne sont plus des centaides d'ceufs comme a Madagascar, mais une abondance de giteaux qui vous donne
la joie de faire des distributions a nos chers maitres.
San Paolo est une grande et belle ville industrielle,
o& nos Soeurs ont commenc6 & faire beaucoup de biea
et oiu nos oeuvres ne demandent qu'a se d6velopper; la
maison de la M6daille-Miraculeuse, oh elles travaillent
avec les Peres de Sion, a tout a fait l'allure d'une de
nos maisons de faubourg on de banlieue,avec son dispensaire, sa visite des pauvres, ses nombreux cat6chismes, etc. II y a, hblas! dans cette r6gion un grand
ntmbre d'aveugles et, au reste, saint Paul n'est-il pas
leur ami? L'6tablissement qui les abrite est tres bies

organis6 et nous I'avons visit6 dans tous ses details;
nos Sceurs y sont aim6es de tous ces pauvres gens,
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depuis les enfants de quatre ans jusqu'aux hommes,
qui ont des ateliers de brosses et de vannerie; nous
ffmes recues au son de la fanfare, en attendant les
accords de piano et de la mandoline. Apres la visite
de Notre-Dame-de-Consolation, la premiere maison de
Saint-Paul ou nos Sceurs ajoutent a l'ceuvre des pauvres
et des catechismes le service d'une polyclinique, nous
allames visiter le nouvel asile des Enfants abandonn6s, qui en recevra plusieurs centaines dans l'avenir, mais en est encore au stade du debut. Avec la
petite pouponniere de Santos, oh les beb6s blancs et
noirs nous accueillirent gracieusement, cela fait cinq
fondations dans l'ttat de Saint-Paul. Je commence a
comprendre la topographie et 1'organisation politique
br6silienne; c'est une f6edration oi chaque Etat a sa
vie propre. Notre petite randonnee des dernieres
quarante-huit heures etait dans celui de Minas, oh les
trois h6pitaux de Cruzeiro, Varginha et Campanha ont
chacun leur aspect original, bien dans l'esprit de saint
Vincent, avec leurs salles d'indigents, la plupart gens
de couleur, a travers lesquels 1'esprit de foi fait voir,
en retournant bien la midaille, notre divin Maitre. Le
service chirurgical ne laisse rien A desirer cependant
i Varginha, oii des chambres tres confortables sont a
la disposition des malades payants, ce qui permet de
tres bien traiter les autres. A Campanha, nous avons
vu une tres belle association d'Enfants de Marie,
tandis qu'A Cruzeiro, une nu6e d'enfants de toute couleur, auxquels nos Soeurs font le cat6chisme, vient
recevoir medailles et bonbons.
Soeur PETrT.
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LE CONGRFS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL

DE BUENOS-AIRES
(10-14 octobre 1934)

La R6publique Argentine n'a voulu c6der a aucune
autre nation l'honneur d'avoir chez elle le premier
Congres international de 1'Ambrique latine.
De prime abord, il semblait que cet honneur revenait
presque de droit au Brisil, qui est trois fois plus

6tendu, qui a trois fois plus d'babitants et qui est la
seule nation a posseder un cardinal, tres entreprenant
de plus, et tres organisateur.
Cependant, 1'Argentine l'a devanc6. Avec ses
2800000 kilometres carr6s d'6tendue, avec ses
12oooo00000

d'habitants et sa magnifique capitale, qui

compte 2 200000 ames sur ses 186 kilomitres carris
de superficie, elle a, en effet, pour elle de marcher h
la tete des Republiques ambricaines de langue espagnole, qui sont dix-neuf, et de les representer en
quelque sorte, car, A cette heure du moins, il ne pent
&trequestion du Mexique.
Et puis, 1'Argentine est ambitieuse. D6sirant arriver
la premiere, elle partit la premiere, prenant ainsi de
l'avance sur ses concurrents possibles. D6ji en 1924.
elle envoya une representation officielle au Congr.s
Eucharistique international d'Amsterdam pour y faire
une demande, qui fut favorablement accueillie; et dans
les memes conditions, elle renouvela sa demande a
Carthage, en 1930, d'oii r6sulta, avant la fin de cette
mime annie, 1'acceptation officielle du projet par le
Comit6 permanent des Congres, avec l'approbation
pr6alable du Saint-Pare.
A peine done termin6 le Congres de Dublin,
Mgr Copello, le 24 septembre 1932, pouvait annoncer
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que le trente-deuxieme se r6unirait a Buenos-Aires
et il en nonmmit aussit6t les commissions executives
de Messieurs et de Dames, dont le bureau directif ne
tarda pas non plus a etre constitu6, pour commencer
des lors la propagande, dans le pays et au dehors,
moyennant l'envoi de bulletins mensuels, en six langues,
aux journaux et revues du monde entier.
Mgr Copello, dans sa pastorale, avait 6crit: a Ce
sera la premiere Assembl6e catholique internationale
qui aura lieu sur notre continent; et notre pays, prefUr6 i toutes les autres nations sud-ambricaines pour
en etre le sibge, a son honneur engag6 devant cette
singuliere marque de confance dont il est I'objet de
la part du Saint-Pere, d'accord avec le vote du Comit6
permanent des Congris Eucharistiques internationaux.
11 est a esp6rer que nous saurons nous montrer dignes
de cette preference. ,
La semence tombait en bonne terre,car 1'Argentine,
par nature, a l'ambition aussi de faire grand et de faire
bien, A la moderne et avec distinction, surtout le porteio (c'est- a-dire l'habitant du port de Buenos-Aires),
et tout le monde s'y mit.
Le risultat, maintenant, chacun a pu le constater,
ce fut un triomphe, un triomphe meme qui d6passa en
splendeur, en pi6et et en enthousiasme tout ce qu'on
avait os6 esperer, tout ce qu'on pouvait attendre, favorise, comme il I'a &et,par un temps splendide et une
ferveur extraordinaire, sans qu'il se produisit meme
aucune note discordante, aucun cri hostile, aucun
incident d6sagr6able. L'impression est un d6bordement d'all6gresse telle que, quinze jours apres I'&v6nement, il est encore, sans qu'on le veuille, le sujet de,
toutes les conversations. On est, pour ainsi dire,
etonnk que tout ait pu se passer si bien. L'enthousiasme, en effet, alla croissant de jour en jour.
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Le mercredi 9, la reception du cardinal Legat fat
d6Aj une ovation continue de trois heures, sur tout son
long parcours par les artercs principales de la ville,
grace aux honneurs royaux qui lui furent decern6s
par le gouvernement lui-m6me, grace a tousles colliges et a toutes les associations, echelonnis sur les
trottoirs et agitant par milliers de petits drapeaux
aux couleurs pontificales, grace aussi a l'immense multitude qui applaudissait de toutes parts. II est vrai que
le cardinal Legat n'6tait autre que le cardinal Pacelli
en personne, rien moins que le secr6taire d'Etat de
Sa Saintet6. Quand les Argentins surent qu'une telle
distinction leur etait accord6e, distinction sans 6gale
jusqu'a present, ils se promirent A l'instant de lui faire
une manifestation triomphale, pour remercier le SaintPere de cette faveur insigne dont ils 6taient l'objet. Et
certes ils y reussirent
Le io, ce fut l'ouverture du Congres, avec la lecture
de la Bulle, le beau discours de Mgr Copello, archeveque de Buenos-Aires, 1'allocution de Mgr Heylen,
6veque de Namur, president du Comit6 permanent
des Congrbs Eucharistiques internationaux, en boa
espagnol, avec une excellente prononciation espagnole (quelle agriable surprise!), et enfin, la parole
eloquente du cardinal Legat, en espagnol aussi et sans
lire, nous annonca le speaker, d&s qu'il eut termini.
Que pouvait-on souhaiter de mieux?
Le II, fete de la Materniti de la Sainte Vierge,
6tait le jour fix6 pour la communion generale des
enfants a Palermo, et ils furent cent mille, tous en
blanc immacul6! car, ici, dans les ecoles, le blanc
rigoureux est exig6, pour les garcons comme pour les
filles. Spectacle merveilleux, unique, inoubliable.
a C'est le Paradis, s'exclama le cardinal Legat, c'est
le Paradis! » Et tout cela, avec un ordre parfait, soit
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pour le transport, soit pour le placement, soit pour
la sainte communion, apres laquelle on servit a tous
des biscuits et du chocolat chaud dans de petites
tasses de celluloid, en 1'espace. assure-t-on, de vingt
minutes seulement.
Dans la nuit du 11 au 12 (f&te de la race, rappelant
la d6couverte de l'Amerique par Colomb), eut lieu la
concentration, a vingt-deux heures, et la communion
g&inrale des hommes, aprbs les messes c6l6br6es a
minuit, par les quatre archeveques les plus voisins sur
la place de Mai, autour de la pyramide de la Victoire.
Assistance, 5ooooo, dit-on, et communiants 20oo00!
On confessa, en effet, partout, et on donna la sainte
communion partout, non seulement aux autels, mais
sur la place et dans les rues adjacentes, jusqu'a trois
heures du matin, au milieu du recueillement et du respect le plus profond. Ce vaste courant de ferveur
entrainait jusqu'aux plus indiff6rents. t( Qui n'a pas
vu cela ne peut s'en faire une id6e ,, s'ecriait-on de
toutes parts, et le comte d'Yanville, secr6taire du
Comit permanent, qui en avait &tA le t6moin 6mu,
nous disait a bord du Campaxa, au moment du depart:
( Ce Congris a 6t6 marqu6 par un fait exceptionnel.
Dans les autres, les hommes allaient a Dieu; dans
celui-ci, Dieu est all aux hommes et les a terrasses,
comme saint Paul sur le chemin de Damas. )
Le samedi I3 6tait consacr6 a Notre-Dame de Lujan,
patronne des trois Republiques du Plata: l'Argentine,
le Paraguayet l'Uruguay. En r6alit6, ce fut le jour de
I'armbe, de la marine, avec la communion spontanbe et
trbs 6difiante de 7 ooo soldats et le discours superbe
du general, qui interpreta le sens et la port6e de la
fete. Les confreres en revinrent en disant que c'etait
un autre record.
Apres cela, que pouvait-il rester encore pour le
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dernier jour? Et cependant, ce dernier jour, le
dimanche 14, devait etre le triomphe final, avec la
messe pontificale du cardinal LUgat, son homelie et la
parole radiodiffus6e du Saint-Pere, tres bien entendue,

le matin; et 1'apres-midi, la procession solennelle du
Tres Saint Sacrement.
< La procession est, dans tout Congris eucharistique, ecrit le P. Boubee, le grand acte d'hommage
public, social, national et international au Christ-Roi,
rdeliement present parmi nous dans l'Eucharistie. ,
Justement, pour le Congres de Buenos-Aires, la
royaute du Christ dans l'Eucharistie et par l'Eucharistie, consid&ree sous ses diverses faces, devait etre
le sujet fondamental, unique, de tous les discours et
de toutes les 6tudes, soit dans les reunions generales,
soit dans les reunions particulibres des sections argentine ou etrangeres. La procession finale ne faillit pas

a son r6le de proclamer hautement cette royaut6 et de
la manifester avec la derniere evidence aux yeux des
plus aveugles, car elle fut un triomphe sans 6gal et
sans une ombre.
Depuis trois heures, ou elle se mit peu a peu ea
marche, elle dura jusqu'a sept heures, oh elle put se
dissoudre, et se d6roula lentement, sur une longueur
de 3 kilometres environ, par la belle avenue Alvear,
jusqu'a la Croix blanche de 35 metres de hauteur, le
monument du Congres, qui se dressait au centre du
vaste pare verdoyant de Palermo. Le cadre seul etait
dejh superbe et toujours sous le plus beau soleil, un
peu fort n6anmoins.

Le cortege se'composait principalement de quatre
cardinaux : Mgr Verdier, archevEque de Paris;
Mgr Hlond, archev&que de Gniezno et Posnan, primat
de Pologne; Mgr Leme da Silveira Cintra, archevyque
de Rio de Janeiro, et Mgr Goncalvez Cerejeira,
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patriarche de Lisbonne. Puis venaient cent quarante
archeveques ou iveques et un tres grand nombre de
pr&tres en habit de choeur. Quant a la foule, elle 6tait
immense. Turba magna quam dinumetare nemo poterat.

Deux millions, suivant les calculs, annoncirent les
haut-parleurs.
Le plus admirable fut, non seulement le respect,
mais le recueillement et la piete de cette masse
humaine, suspendue veritablement l'ostensoir, grace,
il faut le dire, au talent du speaker, Mgr Napal, a sa
roix admirablement timbr&e et a ses directions tres
opportunes pour les prieres, les chants et les acclamations.

Pour I'ostensoir et le cardinal Legat, la Commission
avait dispose et orn6, non pas pr6cisiment un char,
mais plut6t une plate-forme mobile, poussie en avant,
moyennant des brancards transversaux, par des
diacres on des pretres, rev6tus de l'aube, de l'6tole et
de la dalmatique.
L'ostensoir monumental, rayonnant, resplendissant,
mesurait 2 m. 80 de hauteur et ses rayons, en argent
dor6, I m. 30 de diametre. Sa base en demi-sphere,

d'argent cisel6, ayant I metre de diametre et representant le monde, portait comme inscription sur sa
partie inf6rieure : Tantum ergosacramentum veneremur

sernui. Sur la sphere elle-meme, des pierres precieuses
marquaient les capitales des diverses nations catholiques, et, appuybes contre le fft, deux figures symboliques repr6sentaient l'Espagne et l'Amerique.
Autour de la lunule, charg6e de brillants, apparaissaient des ornements rappelant le raisin et le ble.
En haut, pour couronner l'ensemble, se voyaient la
figure du Pere Eternel et la colombe symbolisant le
Saint-Esprit.
Le cardinal Legat, dans l'attitude de l'adoration la
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plus humble et la plus fervente, etait a genoux, les
mains jointes. devant la sainte Hostie.
Pour tout terminer, avant la ben6diction, nous
edmes le plaisir d'entendre la belle oraison qu'adressa
le pr6sident de la Ripublique au Dieu de I'Eucharistie
et qui fut une admirable profession de foi et de confiance.
Chacun 6tait 6merveillM et ne savait comment exprimer son admiration, ni rendre graces a Dieu pour un
succes si complet.
AprLs avoir contemplI le Congres dans ses grandes
ligues, qu'il nous soit permis maintenant de glaner
quelques details qui, bien qu'ayant moins d'importance, ne laissent pas d'offrir un certain intiret compl6mentaire, malgr6 leur d6cousu.
Nous avons deja dit que le cardinal Legat avait prononc6 en espagnol et sans lire le discours inaugural
du Congres. A la premiere s6ance sacerdotale, il parla
en latin avec une onction toute communicative et, dans
une reunion de la section frangaise, beige et suisse,
nous l'entendimes s'exprimer en notre langue avec une
eloquence telle qu'il arrachait les applaudissements
apres chaque phrase.
A cette meme section, nous entendimes 6galement
Mgr Heylen, mais nous l'admirames surtout lorsque,
d'une voix forte et claire, malgr6 ses soixante-dix-huit
ans, il donna aux pretres une admirable conference
en latin sur l'Eucharistie, oi rivalisait I'aisance de la
parole avec la beauti solide de la doctrine.
Le lundi 8, Mgr Baudrillart voulut bien c6lbrer la
sainte messe dans une maison de nos Sceurs et y pr6sider une distribution de vivres organisde par les
Dames de la Charit6, a laquelle prit part aussi la
respectable soeur Petit, d6Clgu6e au Congres par la
Communauti des Filles de la Charit6, en meme temps
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que Visitatrice extraordinaire de la Maison Centrale.
Mais le 9, nous eimes 'insigne honneur et la grande
joie de poss6der pendant deux heures Son I9minence
le cardinal Verdier, qui eut la bonte de c6l5brer la
sainte messe dans notre chapelle pour les Soeurs et les
Enfants de Marie et de recevoir, apr-s le dejeuner,
les salutations de la Maison. Une sceur les prisenta au
nom de la Communaut4, et la pr6sidente des Enfants
de Marie au nom de toutes ses compagnes de la Province. Entre deux, une courte all6gorie fut donnee par
trois enfants de Vorphelinat, qui representaient
l'Argentine, la France et 1'Eglise. L'Argentine avait
rev6tu le blanc et le bleu ckleste de son cher drapeau;
la France resplendissait dans ses trois couleurs, et
l'glise, drapee dans les couleurs pontificales, dominait les deux autres de la taille et de la voix. Quand
elles eurent termin6, le cardinal les fit monter sur
1'estrade, oh elles furent photographiees a ses cbtes,
avec les preIats qui Faccompagnaient. Puis il prit luimerm la parole pour remercier et pour charmer aussit6t tout le monde par sa bonte, par sa simplicit6 et
par I'admirable a-propos de ses compliments, toujours
si delicats. Quelques instants apris, il voulut bien traverser la.rue pour recevoir les salutations des confrires,
et it insista aimablement sur Vnnion des deux families
religieuses qu'en style du dix-septikme sikcle, on
contintait B nommer cces Messieurs de Saint-Lazare
et ces Messieurs de Saint-Sulpice ,. Notre confrere
M. Gimalac a &t6 le condisciple du cardinal au petit et
au grand s6minaire de Rodez. Son iminence aurait
bien voulu voir Lujan aussi et le voyage -tait risolu
pour le lendemain inmme de son arriv6e, mais un pen
de fatigue, par suite d'n programme trBs charg6 des
le dbont, empecba de te raliser et nous n'y p4mes
accompagner que Mgr Bandrillart, Mgr Chaptal et
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MgrAudollent, y trouvant n6anmoins Mgr Regent, le
z6il directeur, a Lille, des oeuvres militaires, avec
M. le chanoine Raffin, cure de la Madeleine, M. le
cur6 de Saint-Thomas-d'Aquin et M. le cure de SaintAmbroise, qui constituaient la suite du cardinal.
Mgr Cezerac, archeveque d'Albi, avec M. le chanoine
Mathieu,secretaire, y fut, un autre jour, pour celibrer la
sainte messe. Mgr Cezerac cel6bra egalement, le to, au
college de Lasalle, la messe pour le Comit6 des Dames
et M. le chanoine Mathieu, directeur de 1'enseignement primaire h Albi, y donna, le meme jour, une
conference sur les devoirs des parents envers I'Eucha-

ristie.
Le cardinal Legat ne voulut pas non plus quitter
l'Argentine sans avoir visite le sanctuaire national de
Lujan et ils'y rendit en auto (68 kilometres) le lundi 5,
apres )a cl6ture du Congrbs. L'affluence itait telle et
le dtsir de baiser 1'anneau 6tait si veh6ment qu'I grand'peine on put frayer un passage pour son Eminence
jusqu'au maitre-autel et an i camarin ,. Au retour, il
fallut le faire passer par I'interieur de la maison, et
encore les souvenirs du sanctuaire qu'on d6sirait lui
offrir ne purent lui ktre remis qu'A Buenos-Aires, tellement la presse 6tait grande; mais il prit le temps de
remercier aussit6t par carte, avec la plus noble delicatesse, bien qu'il disposit seulement de quelques
heures avant son depart.
A la Maison Centrale, pendant le Congres, nous
eimes I'honneur de recevoir Mgr Bogarin, archeveque
d'Assomption; Mgr Taddei, 6veque de Jacaresinho;
Mgr Santos, eveque d'Assis; et Mgr Freitas, eveque
de Joinville. Nous pumes donner aussi l'hospitalit6, a
la guerre comme a la guerre, non seulement aux confreres d'Assomption, de Cordoba et de Montevideo,
qui itaient libres, mais aussi k trois confreres venus
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du Bresil, dont deux polonais, a trois du Chili, a un
pretre s6culier venu de Cali (Colombie) en quatre
itapes d'avion de huit heures chacune, et & plusieurs autres pr6tres seculiers venus du Br6sil et du
Paraguay. Par contre, nous eimes le regret de ne pouvoir loger plusieurs confreres, venus de 1'Amerique
du Nord, des Antilles et de Porto-Rico, parce qu'ils
n'avaient pas averti & temps et que les places 6taient
prises.
On se fera une id6e plus concrete du Congres
quand on saura que 16oooo metres de bancs furent
fabriques pour Palermo, qui cofittrent Iooooo pesos.
Les places pour les eccl6siastiques 6taient gratuites,
mais les autres se vendaient lo, 5 et 2 pesos, sauf un
certain nombre r6serv6es aux families pauvres et reparties dans les paroisses.
Repondant aux demandes, ma sceur Visitatrice a
o
envoy 140
ooo hosties pour les diverses communions.
Aux Enfants de Marie de la Maison Centrale, la Commission demanda mille amicts et aux Enfants de Marie
du Sacr6-Cceur, elle avait demand6 mille surplis, qui
furent repartis effectivement par l'archevech6 aux
pretres qui en avaient besoin, et ainsi du reste.
II faudrait ajouter un mot sur l'illumination, car
elle fut feerique, bien que toujours dans le ton serieux
et meme religieux par ses emblemes en certaines parties. Le nombre des lampes ilectriques aux couleurs
nuancees et variies? Invraisemblable. On n'oserait
meme pas aventurer un chiffre. Et cependant, nous
subissons aussi la crise. Alors, qu'aurait-ce 6te si,
comme ii y a cinq ou six ans, partout il y avait eu
abondance et surabondance, et si le peso argentin, au
lieu de valoir seulement 4 francs, comme A present, en
avait valu 10 et meme 11 ?
Avant de terminer, il convient maintenant de se
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demander quelles ont 6t6 les causes d'un succes si
admirable.
Tout d'abord, il faut mentionner la police. Celle-ci,
tres bien organis6e, avait publiD d'avance un programme des plus complets. Elle avait meme d6ploy6
plusieurs fois ses forces et fait connaitre ses moyens
d'action par de soi-disant manoeuvres ou exercices ý
travers les grandes arteres de la capitale; ce qui deja
put donner a r6fichir. Et puis, les braves policiers,
de leur plein gre, s'6taient offert un supplement de
travail, sans r6muneration, malgre la p6nurie qui regne
de tout c6t ; et cela en disait long.
De plus, a c6te de la police officielle, il y avait la
police auxiliaire, tout A fait volontaire, module de
courtoisie et de d6vouement pour tous les services
qu'on pouvait lui demander.
Enfin, A c6t6 de ces deux premieres, tres visibles,
il y avait sans aucun doute l'invisible, tout aussi nombreuse, sinon plus, car plusieurs groupements considerables de jeunes hommes s'6taient offerts A aider,
le cas 6ch6anc.
En tout cas, 6vanouis du coup les communistes et
les anarchistes, ou peut-&tre a l'ombre! Evanouis les
socialistes en rage du Conseil municipal qui, huit jours
avant le Congres, r6clamaient qu'on enlev.t I'installation deja faite de haut-parleurs et de l'illumination
6lectrique, et ils ne dbragent pas, m&me maintenant ?
Evanouis aussi les voleurs, et cependant nous avions
6t& avertis par l'archevech6 lui-meme d'&tre sur nos
gardes pendant le Congres, de prendre des precautions
dans les 6glises et chapelles, de ne jamais laisser nos
maisons sans personne, etc. Evanouis meme les pickpockets, qui devaient tomber comme des mouches sur
les pauvres pelerins desemparss, perdus, distraits et
6crases, au milieu de cette immense agglomeration
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de spectateurs, tons plus absorb6s les uns que les
autres dans leur contemplation. On n'en a m6me pas
entendu parler.
II n'y a pas de doute, n 6 anmoins, que le merite da
succes revient avant tout aux diverses commissions
organisatrices, culte, transport, presse, logement,
dont le travail a di atre 6crasant, en particulier celni.
de Mgr Figueroa, le pr6sident supr6me. Tout particuliirement, la preparation spirituelle a 6et admirable
pendant pres de deux ans. Elle eut d'abord la chance
decoincider avec l'organisation del'Action Catholiqwe,
qui 6tait deja un mouvement religieux; mais, d&s
I'abord, elle prit aussi un caractere nettement eucharistique, par les predications demand6es, par la recitation aux saluts de la priere officielle pour le succes
du Congrbs, par une c6erionie eucharistique a cilkbrer aussi, chaque mois, dans toutes les 6glises et
chapelles, avec la qufte et le tronc obligatoires correspondants. Ensuite, vinrent les reunions de toute
sorte pour dames, jeunes filles, hommes, jeunes gens,
tant6t dans une eglise, tant6t dans une autre; cela en
plus des reunions ordinaires dans les 6glises ou les
maisons religieuses des associations d6ji existantes.
En outre, il y avait les diverses sections 6trangeres,.
qui, a la fin, 6taient vingt-quatre, sans compter les
quatre de rites orientaux, et qui toutes avaient leurs
reunions propres. Enfin, il y eut les concentrations
par categories, Enfants de Marie, membres des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul, religieuses m6me,
puis les concentrations interparoissiales, et, pour tout
couronner, les Congres dioc6sains dans la R6publique
entibre, sans meme parler de plusieurs pays voisins
qui eurent les leurs. Et pendant tout ce temps-li
encore, on exercait les chants du Congrbs dans les
6coles; on faisait circuler des feuilles pour y inscrire
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les bonnes ceuvres et on arborait aussi 1'6cusson du
Congres, sur la poitrine d'abord, sur la facade des
maisons ensuite, et finalement un peu partout et dans
toutes les dimensions. Les Sceurs memes suspendirent,
entre nos deux maisons, un bel et grand 6cusson lumineux au-dessus de la rue.
En ville, oi qu'on posat les yeux, ils ne pouvaient
moins faiie que de rencontrer l'6cusson. Par tous ces
moyens, petits et grands, il devait d6j~ se produire
necessairement une atmosphere eucharistique tres
intense; mais ce qui acheva de remuer les cceurs, ce
fut une mission de huit jours par radio que pr&chirent
deux pretres 6loquents et zilis. Tous voulurent les
entendre, dans le pays et meme dans tous les pays
de langue espagnole.
Ce qu'il y a de certain, dans ces conditions, c'est
que le Congres a fait un bien immense, incalculable,
d'abord par le mouvement spirituel sans 6gal qu'il a
provoque durant les ann6es de sa pr6paration et maintous 1'imtenant par son plein succes, qui a laiss6e
pression d'un triomphe, menag6 par Dieu, non seulement pour 1'Eucharistie, mais pour la cause religieuse
J. BAUDEN.
dans tout son ensemble.

CHILI
Lettre de Scau RAMONDOT, Fille de la Ckarita,
a la Tris HoDwore MIre CHAPLAIM
Santiago, le ier novembre 1934.

MA TRts HONOREf MERE,

La grdce de Notre-Seigneur sail avec nous pour jamais!
Je ne sais si on vous aura parle du magnifique
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Congres Eucharistique national chilien, une petite
ombre, si on le compare a l'international argentin,
mais pourtant grandiose et bien significatif dans sa
petitesse. II y eut, le samedi 29 septembre, une retraite
aux flambeaux, oi plus de trente mille hommes de
1'Action Catholique ont d6file en l'honneur du ChristRoi, en acclamant le prince de la Paix, l'iglise, notre
Saint-Pere le Pape, etc.
Toutes les reunions du Congres ont ete merveilleasement suivies, avec un enthousiasme indescriptible;
des centaines de milliers de spectateurs y ont assist6.
Et que vous dire, ma bonne Mere, de la grande procession de cl6ture du dimanche 3o septembre? Plus
de deux cent mille personnes y prirent part; tout
Santiago y etait, ainsi qu'un grand nombre de pelerins,
venus par groupes de tous les points du pays, presque
uin million de personnes.
Nos maisons 6taient repr6senttes par nos groupes
d'Enfants de Marie, (t vision neigeuse ), qui forment
a elles seules pres d'un millier. Elles reyarent les felicitations de l'eveque organisateur. Ici, I'h6pital compte
actuellement cent trente-six Enfants de Marie. Nos
employ6s hommes, les Sorios delSagrado Coraztn, avec
leur superbe banniere et leur insigne aux couleurs
nationales, 6 pingl6 sur la poitrine, formaient un centre
d'allure martiale.
L'h6pital Saint-Vincent compte quatre-vingt-dix
Sorios bien decides; cette association se recrute parmi
ce que nous avons de meilleur dans notre personnel
d'infirmiers et d'employes. Ils ont, chaque premier
mercredi du mois, une reunion presidee par leur
directeur, M. L. Riveros, lazariste, qui leur fait une
instruction; ils se confessent et communientle premier
vendredi de chaque mois. II y a parmi eux vraiment
d<e belles et bonnes ames.
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Ce qui donna a la procession sa note caracteristique,
ce fut le groupe de quatre mille Huasos Chilenos qui
escortzient a cheval le Tres Saint Sacrement; ils
venaient des haciendasde tout le Chili. Le Huaso chilien est le typique campagnard du pays, avec son
grand chapeau a larges bords, a la calotte pointue,
d'oii pendent deux cordons i boules multicolores,
avec sa cravate de soie rouge, sa ceinture frang&e de
laine rouge ou bleue, son veston court orn6 de rangees
de boutons bien serr6s les uns contre les autres, sa
manta aux couleurs eclatantes, ses souliers jaunes a
hauts talons, ses guetres de cuir, qui montent lacees
jusqu'au haut des cuisses, ses enormes 6perons,
quelques-uns d'argent massif. Leurs chevaux fringants
se pliaient difficilement a la discipline; ils sont g6niralement petits de taille et galopent rapides comme
des eclairs. Le dernier ornement du Huaso est le lasso,
longue corde a naeud coulant, avec laquelle il saisit
au passage et a des. distances incroyables n'importe
quel animal qui file A la course; les Huasos sont d'une
merveilleuse adresse pour ce genre de sport.
II y eut aussi une exposition missionnaire an s6minaire conciliaire, vraiment r6ussie; le pavilion des
Missions 6tait fort bien; le clou de l'exposition 6tait
un fac-simil6 de la catacombe de Saint-Callixte de
Rome, installe dansles sous-sols du s6minaire ; au dire
de ceux qui connaissent les catacombes, c'etait tres
ressemblant et bien rendu.
II me semble que ces grandes manifestations de foi
attireront les benedictions divines sur ce cher et beau
pays.
Pardonnez-moi, ma Tres Honoree Mire, de m'etre
etendue si longuement, j'ai pens6 vous faire plaisir,

car je sais combien tout ce qui nous touche vous int&resse.
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Ces jours derniers, nous avons termina, pour nos
employes et malades de l'h6pital, la grande mission
annuelle de huit jours; notre chapelle, qui est grande
et spacieuse, se remplissait pour les sermons; la fete
du Christ-Roi fut un triomphe pour Notre-Seigneur;
d'innombrables communions soot venues sceller de
nombreuses et belles conversions, des retours au bon
Dieu de vingt, trente, quarante annees et meme plus;
le tout se termina par l'imposition g6narale de notre
chbre M6daille miraculeuse. Que le divin Maitre
daigne donner a toutes ces ames la persivirance.
J'ajouterai que, les premiers jours de septembre, les
Enfants de Marie et les employes femmes ont eu leur
retraite annuelle; elles sont pres de trois cents en
tout; cette retraite a itC fervente et fructueuse; elle
s'est termin6e par une belle reception d'Enfants de
Marie.
Vous voyez par tous ces petits details, ma TrisHonoree Mere, que le travail ne manque pas; ce qui
manque, ce sont les ouvrieres pour la moisson, qui
est abondante.
Sceur RAiMONDOT.

BRESIL
Lettres de saur KONIGSEGG, Fille de la Chariti,

a la Tris Honorde Mire

CHAPLAIN

Dreizehnlinden, le 23 aoft 1934.

MA TRES HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
A notre passage a Rio, ma sceur Blanchot m'a
promis de vous 6crire que nous 6tions heureusement
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arrives jusque-li; et aujourd'hui, je puis vous dire que
nous sommes a destination, apres un voyage vraiment
beni de Dieu.
Parties de Salzburg le samedi 28 juillet, nous nous
embarquions a Genes sur le PrincipessaMaria, le mardi
suivant. Nous n'avons atterri qu'd Naples, Taneriffe,
Rio et Santos, pour d6barquer a Rio Grande do Sul, le
mardi 21 aofit. Nous efmes un temps magnifique pendant toute la travers6e, de sorte que ni nos deux cent
cinquante-deux colons ni nous n'avons trop souirert
de la traversee, except6 du mal de mer inevitable.
Nous avons en le grand bonheur d'avoir trois pretres
A bord, done la sainte communion et trois messes
tous lel jours. Notre petite sceur Pendorfer prononga
ses premiers vceux h la premiere messe, le 15 aoft,
entendue seulement de son divin tpoux et de moi,
flettant sur quelques planches an milieu de l'immensit6 de l'oc6an, plus pres du ciel que de la terre. A
huit heures, ii y eut messe chantee par nos braves
Tyroliens, avec quelques morceaux de fanfare; ce qui
rappelait A tous la patrie qu'ils avaient quittee. Apres
notre diner, nous fimes dans notre cabine une r6creation bien gaie : nous mimes la couronne a notre petite6pouse, nous lui chantAmes la chanson des voeux, elle
nous distribua quelques bonbons, dont ma sceur Econome avait pens6 & nous pourvoir pour l'occasion,
nous primes de la limonade et quelques gateaux sees
A la place du cafe, et assaisonnimes le tout avec beaucoup de gaiet6. II y eut meme un petit autel, que nos
Sceurs ornerent de tout ce qu'elles 'purent trouver,
surtout avec les images que nous offrimes t notre
compagne.
A Rio, ma soeur Blanchot et quelques compagnes
nous attendaient au d6barcaddre; quelle joie de se
retrouver en famille apres trois semaines pass6es au
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milieu de. gens du monde! Les quelques heures d'arret
nous parurent bien courtes. En dibarquant a Rio
Grande do Sul, nous pdmes tout de suite monter dans
le train qui devait nous porter a destination; mais,
comme il ne partait que le lendemain, nous allAmes a
la Santa Casa, un beau petit h6pital tenu par des religieuses allemandes qui nous firent le plus cordial
accueil et nous hospitaliserent jusqu'au lendemain.
Enfin, a midi, notre train se mit en marche; il se
composait de dix voitures pour voyageurs et douze
pour bagages et servait uniquement au transport de
nos emigrants. Aussi, s'arretait-il ot notre chef voulait, pour faire prendre un repas a ses gens, et repartait quand tout le monde avait fini. Nous passimes
trois longues journees dans le train, depuis le mercredi a midi jusqu'au samedi soir. M. Thaler s'occupa
paternellement de tout son monde, pourvoyant a la
nourriture, distribuant des couvertures pour la
nuit, etc. Enfin, apres avoir traverse savanes, prairies
et forets vierges, le train s'arreta a Barra Sao Bento,
oii tout le monde descendit, accueilli par les joyeuses
acclamations et la fanfare des colons, arriv6s d6ja
.depuis quelque temps.
Alors commenia la partie la plus a poitique n du
voyage : imaginez-vous, ma Mere, une longue file de
chars atteles de boeufs ou de mulets et charges de
bagages et d'enfants, des cavaliers, des pi6tons, le tout
par un beau clair de lune, suivant la route pour Dreizehnlinden, une route br6silienne, bien entendu, par
monts et par valux a travers la foret vierge, pendant
trois on quatre heures. Enfin, nous arrivons. Notre
premiere visite fut naturellement pour Notre-Seigneur
dans sa petite 6glise de bois, puis on'nous conduisit i
notre maisonnette, enguirlandee et vraiment gentille.
Bien st~r que l'aminagement n'etait pas complet, mais
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nous 6tions si heureuses d'etre enfin , chez nous ,,
que nous dormimes bient6t du profond sommeil des
justes. Maintenant, nous nous amenageons peu a peu,
et bient6t commencera le travail s6rieux. M. Thaler
est d'une bonte toute paternelle pour nous et nous
pourvoit de tout le n&cessaire; tout le monde est
content de nous avoir; nous sommes en bonne sante et
pleines d'entrain.
Dreizehnlinden, 22 septembre.
Comme je vous I'avais promis dans ma derniere
lettre, je veux vous donner encore quelques nouvelles
de notre nouvel 6tablissement, qui semble vraiment
bini du bon Dieu. Nous sommes, Dieu merci, toutes
en bonne sante; le climat semble bien sain. Jusqu'I
present, nous n'avons pas souffert de la chaleur; les
nuits sont meme tres fraiches.
Surtout les premiers temps, nous avions beaucoup
de malades, notamment de dysenterie et d'angine, que
nous avons soignes le mieux possible avec nos petits
remedes; et generalement la maladie n'etait ni longue
ni grave; pourtant, nous avons eu un d6cis, un jeune
enfant de douze ans, le premier mort de notre
colonie. II a recu tous les sacrements en pleine
connaissance, mais le docteur est arriv 6 trop tard
pour le sauver, car il est trbs 6loign6 d'ici. Heureusement que ma sceur Linsmeier est debrouillarde et
sait un remade et un conseil pour chaque mal; les
gens I'aiment beaucoup et ont grande confiance en
elle, et elle le m6rite bieg par sa bonte et son grand
divouement; plus je vis avec elle et plus je me f£licite
de I'avoir amen6e et de pouvoir lui confier cet etablissement. Je suis sfre que le bon Dieu benira sa
conduite.
Pour en revenir A nos malades, ceux qui peuvent
marcher viennent a notre petit dispensaire, qui a
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deji recu bien des visites. L'ecole est aussi commencie
depuis quelques jours; elle est divisee en deux classes
et se tient au fond de l'gglise, comme c'est l'usage ici.
La Sceur fait la classe aux plus jeunes le soir, et
un bon maitre d'6cole, excellent chritien, aux plus
grands le matin, parce que ceux-ci doivent apprendre
aussi le portugais, et que le maitre a passe les examens
n6cessaires ici pour pouvoir diriger une &cole. L'asile
n'a pas encore commence, faute de local, mais ma
sceur Pondorfer prepare jouets, etc., pour pouvoir
ensuite occuper ses petits.
Notre petite 6glise de planches est bien pauvre,
mais elle contient le plus grand tresor de la terre, et
l'on y prie si bien! M. le cur' est trbs bon et pieux,
tres zel et bien aim6 de la population. M. Thaler, le
chef de la colonie, est vraiment un bon pere pour
nous et fait ce qu'il peut pour nous aplanir les difficultes du d6but. Notre petite maisonnette est bien gentille; nous avons d6ja A peu pros tout le n6cessaire, le
reste suivra sous peu. Comme tout est done en bonne
voie, je compte repartir la semaine prochaine, et,
apres un arrt de quelques jours a Rio,arriver a Genes
vers le 18 octobre, et a Salzburg quelques jours apres.
Salzburg, 23 octobre.

Merci de tout coeur pour votre si maternel petit mot
de bienvenue, trouv6 & Genes a mon d6barquement!
Merci aussi de m'avoir permis de revenir directement
a Salzburg!
Grace a Dieu, j'ai fait un excellent voyage; partie
de Dreizehnlinden le 27 septembre, je suis arrivee A
Saint-Paul le 29; ia, j'ai pu voir les ceuvres de nos
Sceurs, qui m'ont fort int6ressee. Arriv6e i R4o le
I" octobre au soir, j'ai t .recue, comme vous le pensez,
par la bonne sceut Blanchot. A Rio, j'ai pu assister au
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passage du cardinal Pacelli, du cardinal Verdier et de
ma sceur Petit, qui nous portait des nouvelles toutes
fraiches de la chbre Communautk. Ma seur Blanchot
m'a aussi fait visiter plusieurs maisons de la ville : la
Santa Casa, les Enfants-Trouv6s, les LUpreux, etc.;
ce qui m'a beaucoup intiress6e. J'ai aussi pu monter au
Corcovado, aux pieds de l'immense statue du Christ
R6dempteur, d'o l'on jouit d'une vue peut-etre
unique au monde, sur Rio la mer, les montagnes.
Apres avoir joui, et aussi profit6, j'espere, de la si
cordiale hospitaliti de ma soeur Blanchot, je me suis
embarquee le 6 sur le grand vapeur Augustus, de
la Compagnie italienne; il y avait encore d'autres religieuses a bord, de sorte que je n'6tais pas toute seule,
et aussi un chapelain, de sorte que nous avons eu la
sainte messe et la sainte communion tous les jours.
J'ai aussi et& bien plus sage qu'en allant, par rapport
au mal de mer, et le temps a 6et beau pendant toute
la traversee.
A G&nes, je ne me suis arrete que quelques heures,
ayant hate de rentrer apris une si longue absence,
pour soulager nos bonnes Sceurs officiares, qui, pourtant, ont si bien conduit la Province et etaient si unies
entre elles que j'enzai et6 tres cousolde.
Je suis tres reconnaissante au bon Dieu d'avoir pa
faire ce voyage, qui, outre sa n6cessitA et son utiliti,
m'a 6norm6ment intfressee.
Merci encore une fois de votre int•brt si maternel,
ma MBre, et en me recommandant, avec mes petites
Brisiliennes, a vos prinres, j'ai 1'honnear d'etre, ma
Tres Honor6e Mere, votre ille tres humble et tres
ob6issante,
Soeur KONIGSEGG,.
i. f. d. i. c. s. d. p. m.

ACTES DU SAINT-SIEGE
I. -

LETTRES PAR LESQUELLES LOUISE DE MARILLAC
EST DECLAREE SAINTE
Litterae decretales
Quibus
Beatae Ludovicae de Marillac
Viduae Le Gras
Caelitum honores decernuntur
PIUS, EPtSCOPUS, SERVUS SERVORUm DEI,
XD PERPETUAM

REI MEMORIAM

Misericordiarum Patri et Deo totius consolationis nescit
humilitas Nostra justas persolvere grates, quod piaculari hoc
anno ad Caelitum honores non paucos datum est Nobis Dei
Famulos provehere, qui a Sanctorum Matre Ecclesia divini
illud Magistri mandatum ncvum haud nequiquam edocti, non
dilexerunt verbo neque lingua, sed opere et veritate. Quod
quidem fraternae caritatis praeceptum ita sensit atque docuit
divus ille caritatis heros, Vincentius a Paulo, ut quamplurimi, eximiis eius exemplis allecti, er•elso animo eius prosequuti sint vestigia. Quos inter nullus prorsus hominum praeclarior discipulus, nullus devotior spiritualis filius, nullus
acrior laborum Focius, quam fortis illa mulier, novum aliud
Galliae decus et ornamentum, quae per Nos hodie, Deo opitulante, in Sanctorum agmen sollemniter adscita est. Una
igitur cum viro illo sanctissimo, qui tantae feminae animi
parens, moderator ac magister iugiter fuit, bacce die gaudeat
in caelis electissima filia et discipula, Ludovica de Marillac,
quae una cum ipso tantam meruerit excitare sobolem, ilium
nempe magis in dies saeculorum decursu florescentem Puellarum exercitum, quibus ab ipsa Caritate nomen factum est.
Lutetiae Parisiorum, die duodecima Augusti mensis. anno
millesimo quingentesimo nonagesimo primo, orlum illa

-- 473 duxit turbulentissimis quidem ac luctuosis temporibus, in
Gallia praesertim, vertentibus, in quibus cives in duas scissi
partes, fraterno sanguine foedati peste ac fame horrendum
in modum vexabantur.
Maternae autem curae vitam vix ineunti puellae defuerunt;
matre namque, cum ipsa in tenella adhuc esset aetate,
orbata est.
Pater vero, Ludovicus de Marillac, oppidi Les Ferrieres
dynasta, summo amore suavissimam filiolam est prosequutus; et forsitan sperans se, novo devictum coniugio, matrem
alteram illi daturum, iterum uxorem duxit quamdam viduam;
quae, eius ingressa domum una cum quatuor prioris connubii liberis, quum parum tenera visa sit erga pue!lam, huic
paulo post pater consulere voluit, ear mittens in regium
monasterium, a S. Ludovico nuncupatum, apud Poissy, in
quo nobiles adulescentulae studiis ac bonis artibus instituebantur. Ibi Ludovica, patris sui amita, cui et ipsi Ludovica
de Marillac nomen erat, duce et magistra, diligenter quidem
mentem excoluit, sed multo diligentius mira pietate atque
angelica pudicitia ceterisque virtutibus animum ditavit.
Paulo post, duodecim circiter annos agens, Parisies a
patre revocata est, ut penes idoneam magistram iis omnibus
disciplinis, quae nobilem iuvenem magis decent, instrucretur. Magistrae bonae ac piae curis optime respondit discipula sollers, quae, feraci ingenio praedita. philosophiae ac
severioribus quoque studiis, nec non pingendi arti, non sine
mirabili exitu, operam navavit.
Iam a prima aetate, quae nrundi sunt odio habens et a
iuvenilibus oblectamentis se abstinens, nihil ipsi erat antiquius quam studiis et pietatis exercitiis vacare ; humilitatem,
obedientiam et caritatem praesertim ita diligenter excoluit,
ut pater de filia in suo testamento affirmare non dubitaverit
maximam sibi illam in vita consolationem semper fuisse ac
malorum solacium.
Anno millesimo sexcentesimo quarto patre quoque desideratissimo orbata est; at alterum in patruo suo Michaele parentem, potius quam tutorem, invenit, qui ad neptis educationem eruditionemque implendam consilio et opera impense
incubuit.
Iam adhuc vivente patre, Ludovica totam se Deo devovere
exoptaverat; modo vero intimo huic ardentique animi desiderio satisfacere voluit, et inter Moniales Capulatas cooptari
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statuerat; verumtamen ab inito consilio, omnibus sedulo ac
mature perpensis, auctore P. Honorato a Champigny suae
conscientiae moderatore, humiliter recessit; e contra paulo
post, anno nempe millesimo sexcentesimo tertiodecimo,
familiae suae placitis obsecundans, Antonio Le Gras, nobili
viro, atque honestissimo, qui a secretis erat Mariae de Medicis Reginac, nupsit. Ex quo iusto connubio puer est natus,
Michael Antonius, quem mater diligentissima ad bonos
mores et christianos sensus instituit; ipse tamen maternis
curis non semper respondit.
Duodecim fere annorum spatio, quos cum viro suo transegit, praeclarum Dei Famula se praebuit matris familias
exemplum; quod quidem luculentius ostendit, cum vir eius
gravem in morbum incidit, qui diu eum vexavit, et quo tandem, die nempe vicesima prima Decembris mensis, anne
miliesimo sexcentesimo vitesimo quinto, vita functus est
Hac ipsa die illa, coniugii vinculis absoluta, in paroecialem
ecclesiam perrexit, sacra synaxi se refecit, arctiori ac pretiosiori vinculo sese astringens, viduitatis voto, quod antea iam
emiserat, totam se soli Dee dicavit, et pauperum calamitatibus sublevandis, quod semper ipsi cordi fuerat, se ultro
addixit.
Illa igitur, quae hucusque sanctissimos viros, quos inter
S. Franciscus Salesius, qui animi moderatores habuit, in
divi Vincentii a Paulo disciplinam prersus se commisit, qui
id temporis uberrimam caritatis segetem, aptis abique sodalitiis institutis, metiebatur. Tanti magistri vestigiis insistens,
in illius virtutis imitatione adeo exarsit, ut non mode magno
eidem praesidio fuerit, sed eum iu exantlandis laboribus
pene aequiparaverit. Non itinerum asperitas, non caeli inclementia, non cibi potusque defec•us, non tenuis valetudo ab
assidua caritatis operum fexer-.iatione Dei Famulam avertere
potuerunt.
Ad perquirendos et sublevandos pauperes ac miseros quoscumque plurima iam Vincentius caritatis sodalitia fuadaverat, seu piarum mulierum confraternitates, cui Matronarum Caetus nomen datum est, quibus praecipuum munus rat
infirmos tum domi turn in nosocomiis degeates invisere et
curare. Plures iam Parisiis et in multis Galliarum paroeciis
huiusmodi sodalitates constitatae fuerant; quibus visitandis
ut bene agerent Ludovica primum addicta est, quae pluries
idcirco ad munus hoc implendum, nulliqut parceas labori,
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huc illuc se conferre cogebatur, omnis generis incommoda
libenti ferens animo et saepe etiam morbo correpta, apud
quamque Confraternitatem beneficam explicabat operam in
aegrotorum visitatione eisdemque curis praestandis, in scholis instituendis, in christianae religionis doctrina, cuius
compendium quoquescripsit, rudibus imbuendis, ceterisque
misericordiae operibus praestandis. Quo in officio obeundo,
perspectum est Coetus illos Matronarum non posse, Lutetiae
Parisiorum potissimum, apte semper proposito ini respondere, tur quia sodales domesticis detinerentur curis, turn
quia earumviri saepe saepius baud sinerent uxores contagioni
in nosocomiis contrahendae se objicere; quare factum est
ut illae suas famulas mitterent, quae aegrotos visitarent
eisque omnigenam caritatis operam darent.
Cum igitur tum Divus Vincentius, tur Ludovica ipsaeque
Matronae quam impar esset huiusmodi mercenari m auxilium pauperum necessitatibus perspexissent, et idcirco aliis
prorsus auxiliis opus esse, feminis scilicet bonae voluntatis,
quae spiritu caritatis ob Dei amorem, nulla allectae humana
mercede, totas se miseris sublevandis addicerent, collatis inter
se consiliis ac caelesti lumine diu implorata, statutum est opere
frui rudiorum ac validiorum virginum seu viduarum, pauperum quidem, etsi congrua ad religiosum statum amplectendum dote carentium, quas complures inter iuvenes colonas
esse noverant, optimas matronarum laboris coadiutrices
aliquando futuras.
Nonnullae itaque ex illis in urbem advocatae, matronis uti
pauperum famulas se addixerunt. Non omnes vero in arduo
illo caritatis officio perseveraverunt: pleraeque eidem minus
aptae videbantur ; quam ob rem tur Vincentio tum Ludovicae manifesta fuit necessitas eas non modo excolendi ; sed,
opportuna praestituta disciplina, ad caritatis munus et suavitatem edocendi et formandi, ut idoneae pauperum servae
fierent. Aliquot igitur ex iis in communitatem coactis data
est magistra, educatrix et moderatrix Ludovica, qua nulla ex
matronis dignior habita est quae illis praeesset. Quae quidem fuit Societatis Puellarum a Caritate origo cuius incremento provehendo, pauperumque servitio per totum vitae
suae decursum praestando, Vincentio permittente, voto se
Ludovica obstrinxit anno millesimo sexcentesimo.trigesimo
quarto, die B.-Virgini ab Angelo salutatae sacro, qui dies
solemnis in Instituto adhuc celebratur, utpote fecundissi-
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mae verum sodalitatis initium. Vota autem simplicia paupertatis, castitatis, obedientiae ac pauperibus inserviendi,
quatuor post annos, una cum primis illis sororibus nuncupavit, ac die vicesima quinta Martii mensis, anno millesimo
sexcentesimo quadragesimo secundo, renovavit.
Brevi temporis spatio, evangelici grani sinapis ad instar,
longe lateque Societas ista diffusa est; illi namque tur
ecclesiasticae tum civiles potestates quam maxime favebant,
quippe quae eius Sodales, verae Caritatis Filiae, quo nomine
ab omnibus sponte appellebantur, multiplicibus vincentianis operibus vehementer incumbebant : nam plura nova
caritatis et misericordiae officia, praeter pauperum aegrotorum in domibus aut nosocomiis degentium curam, sibi
assumpserunt, videlicet : derelictos vel orbatos parentibus
infantes alere, senes aetate confectos sustentare, carcere
detentos solari, ad triremes damnatis et militibus in ipsis
praelii locis solamen vulneratis afferre, aliaque id genus
caritatis obire officia. Plures iam inter primas illas Sorores,
caritatis victimae, ob Dei amorem quo flagrabant, in proximorum curanda salute vel gloriosam mortem oppetiere, vel
quam maxime excelluerunt vitae- sanctitudine; quas inter
carere Nos nolumus Nostrae laudis testimonio, Margaritam
Naseau, Barbaram Angiboust, Martham d'Auteuil, loannam
Dalmagne, Margaritam Lauraine, Mariam losepham, sororem Andreinam; de quibus divus Vincentius dicere non
dubitavit S. Hieronymum, si suis vixissent temporibus, de
ipsis profecto vitam scripturum fuisse, quod sanctae vere
illae essent.
Ecquidem mirum ? Fieri aliter non poterat, cum tantae
Matris heroicas virtutes, caritatem in primis, acriter sequerentur. Quae quidem maximum omnium favorem optime
meritae Sodalitati parabant, ita ut, adhuc Dei Famulavivente,
complures iam fundatae domus extarent; non enim in variis
Galliae tantum provinciis, sed in quibusdam quoque dissitis
regionibus, uti in Polonia, cito exortae mire floruerunt.
Ludovica interea, sive in societateregenda, sivein plurimis
quae supra memoravimus perarduis caritatis operibus exercendis, etsi infirma atque aegra valetudine fere continuo
laboraret, eo animi fervore, ea virium contentione, eo uberrimo fructu integras sui corporis, non vero animi, vires
exhausit, ut, gravi morbo correpta anno millesimo sexcentesimo quinquagesimo sexto, lectum tenere coacta sit.
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Surrexit tamen, atque, ad suetos rediens labores, paratam se
omnibus vitae momentis ad mortem proxime obeundam
ostendit.
Die vero quarta Februarii mensis quatuor post annos,
aetatis suae nempe sexagesimo nono, rursus in morbum
incidit, a quo amplius non est sanata. Gravissima in laevo
brachio fluxione tentari coepit, quae diris infirmam cruciatibus vexavit, a se patienwissime toleratis. Neque sanguinis
detractio, neque alia adhibita medicamina ullum ipsi levamen
afferre valuerunt. Cuius saevissimi morbi dolores usque ad
diem sequentis mensis martii quintam decimam perducti
sunt; qua die, hora fere undecima, extremis refecta sacramentis et apostolica munita benedictione,valedicens filiabus

suis, quibus regularum commendavit observantiam, maximis
referta meritis, ac indubia exhibens sanctitatis argumenta,
placidissimo exitu quievit in Domino. Eius exuviae biduo
post in paroecialem S. Laurentii ecclesiam delatae, maxima
quidem ex omni ordine hominum, pauperum potissimum,
frequentia, absque ulla vero pompa, uti ipsa Dei Famula
testamento iusserat, in capella B. M. V. Visitationis conditae
sunt. Mox autem, post varias sacri corporis translationes,
eius reliquiae in parisiensem domum principem, quam
Seminarium vocant, anno millesimo octingentesimo vicesimo

quarto, translatae sunt, et.prope ecclesiae altare, ubi Immaculata Virgo Maria Beatae Catharinae LabourA sex post
annos, uti fertur, benignissime apparuit, religiosissime repositae.
Sanctitatis fama, quae, toto suae vitae decursu, Dei Famulae,
virtutibus in triplici virginitatis, coniugii et viduitatis statu
clarissimae, eam comitata est, post obitum in dies vividior
effulsit. Bina attamen per saecula, in propriis tantum
aedibus, humilitatis spiritu actae, Puellae a Caritate sanctissimae Matris memoriam piissime coluere ; eiusque vero
Causa temporum iniuria praetermissa fuit, usque dum, sanctitatis eiusdem opinione in dies percrebrescente et miraculorum iugiter splendore accedente, apud Sacrorum Rituum
Congregationem Causa ipsa agitari coepit de Beatorum
Caelitum honoribus Dei Servae Ludovicae de Marillac,
Viduae Le Gras decernendis. Processus itaque super eius
vitae sanctitate et miraculis, anno millesimo octingentesimo
octogesimo sexto, Lutetiae Parisiorum ordinaria potestate
adornatus est, atque longissimae morae rationibus in ipso
'7
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iudicii limine districte perpensis, nullum in primis rescriptum est esse impedimentum, quominus testium de visu
defectui per subsidiarias suppleretur probationes, atque
undecim post annos, probationibus legitime sumptis, a fel.
rec. Leone tertio decimo, Decessore Nostro, die decima
lunii mensis, anno millesimo octingentesimo nonagesimo
quinto, introductionis Causae commissio signata est.
Ceteris postmodum expletis, quae peculiares de non culth
ac fama in genere sanctitatis inquisitiones respiciunt, de
virtutibus in gradum heroicum a Dei Famula exercitis
Processus confectus est; quo absolute ceterisque ad iuris
tramitem peractis, s. m. Pius decimus, Praedecessor et
ipse Noster, die undevicesima Iulii mensis, Divo Vincentio
a Paulo sacra, anno millesimo nongentesimo undecimo de
heroico venerabilis ipsius Dei Famulae virtutum gradu
decretum edidit atque ad quatuor miraculorum discussionem rite procedi posse sanxit. De tribus itaque miris sanationibus, quae, venerabili Ludovica deprecante, ab omnipotenti Deo dicebantur patratae, iudicium institutum est ;
quo quidem districte persoluto, cl. m. Benedictus. Papa
decimus quintus die nona mensis Martii, anno millesimo
nongentesimo undevicesimo, solemniter pronuntiavit : Constare de tribus miraculis, Servae Dei Ludovicae de Marillac,
Viduae Le Gras, intercessione patratis, nempe: instantaneae
perfectaeque sanationis losephi Mariae Heleut ab otite media
purulenta cum tympani perforatione aliisqueosteitis et periostitis in regione mastoidea sociata phaenomenis ; de altero,
instantaneae perfectaeque sanationis Sororis Mariae Ferrer
et Nin a mielite compressiva post-traumatica; deque tertio,
instantaneae perfectaeque sanationis Rosae Curio ab ulcere
fistuloso.
Verumtamen cum pro indole probationum, quibus Causa
ista fulciebatur, quartum necesse esset miraculum addere v
probari, ut quod humane deerat, divino compensaretur
iudicio, idem Decessor Noster, maiorum sequutus vestigia,
qui eadem usi sunt indulgentia in religiosorum Ordinum
seu Familiarum Conditorum causis, cum de amplissimae
Societatis Confundatrice ageretur, cuius Sorores ad fere
quadraginta millia toto terrarum orbe sparsae, vere aliud
haereditatis miraculum constituunt ac perennant, ab illius
quarti miraculi onere dispensationem .benignissime largitus
est, ac, die sexta mensis lulii, eodem anno, tuto procedi
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posse ad solemnem venerabilis Ludovicae de Marillac Beatificationem rite decrevit, cuius solemnia in Basilica Vaticana
sequenti anno, die nona mensis Mail, Dominica quinta post
Pascha recurrente, maxima cum populi frequentia celebrata
sunt.
Mox cum invalesceret in dies erga novensilem Beatam
christifideliam fervor, cumque miserentissimus Dominus
novis eius gloriam miraculis confirmare et augere dignatus
esse diceretur, biennio post, Causa ad eiusdem Beatae Canonizationem impetrandam reassumpta est, et a dilecto Filio
Iosepho Scognamillo, Congregationis Missionis Procuratore
et Causae Postulatore diligentissimo, binae propositae sunt
portentosae sanationes, quae Parisiis una, Panormi altera,
Beata Ludovica intercedente, a Deo patratae asserebantur,
super quibus Processus Apostolici instructi sunt. Quum vero
e duabus istis sanationibus altera, quae Panormi evenerat,
post districtum iudicium seposita esset, de alia mira sanatione, quam Labaci Deus operatus esse ferebatur, processus
constructus est.
Sanatio prima Lutetiae Parisiorum ita evenit. Soror
Teresia, in saeculo Maria Catharina Darracq, e Puellarum a
Caritate S. Vincentii a Paulo Sodalitate, iam inde ab anno
millesimo nongentesimo octavo Pottiano morbo laborare
coepit, qui per quindecim annos, meningite spinali tuberculari accedente, ear adeo dure vexavit,ut flaccidis paralysi
inertibusque cruribus, lecto affia, viribusque corporis in
dies deficientibus, iam morti proxima videretur. Quum
incassum omnes medicae artis curationes cessissent, Beatae
Matris Ludovicae auxilium per binas integras novendiales
preces infirma una cum sodalibus imploravit. Die autem
vicesima octava mensis Maii, decima nona post eiusdem
Beatificationis sollemnia, ipso mane in pessimis, uti antea,
teterrimi morbi versabatur conditionibus ; hora vero ante
meridiem decima, Soror Teresia repente nullum amplius
passa est dolorem, et illico, novam veluti vitam in se influere
sentiens, e lectulo surgit, ad domesticum sacellum, nemine
adiuvante, se confert perfecte sanata. Inquem morbum, uti
periti physici testati sunt, non amplius recidit.
Altera sanatio, quae uti diximus, Labaci facta est, ita
evenisse refertur. Soror Veronica, in saeculo Agnes Hocevar,
miro modo, ab ipso Divo Vincentio, uti narratur, in Puellerum a Caritate Societatem vocata, ibique ingressa anno
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millesimo nongentesimo quarto, tres et viginti annos agens,
suae probationis tempore aegrotavit et a medicis diathesi
tuberculari primaria adenopathia hilari peribronchiali et
mediastinica tuberculari, una cum pleurite, pariter tubercelari, iam ab adolescentia affecta, a medicis conclamata est.
Exinde pleuropericardicae adhaesiones cum myocardica
insufficientia accesserunt, quae in vitae discrimen Sororem
perduxerunt, quaeque omnino insanabiles concorditer habitae
fuere. Eo namque res devenerat, ut infirma anhaelo saepe
pectore spiritum aegre traheret, frequentibus cordis pulsationibus moleste laboraret, ac prorsus debilitata corpore, in peius
quotidie absque ulla humana spe, rueret. Iamvero, vertente
anno millesimo nongentesimo vicesimo quinto, tur aegrota,
turn Sorores ad Beatae Ludovicae patrocinium unice confugerunt; die vero vicesima prima lanuarii mensis insequentis
anni novendiales preces ad ipsius Beatae implorandam intercessionem fervidae fusae sunt, atque ultima earum die, hora
quinta post meridiem, Soror Veronica, etsi morti proximan
sese persentiret, in domus oratorium, invisibili veluti vi
adducto, ad eucharisticam benedictionem suscipiendam se
conferre voluit, ibique in instanti ita perfecte sanata est ut
gravia ac laboriosa officia, a quibus iam diu omnino impediebatur, absque ullo incommodo iterum suscipere valuerit
et in optima a praegresso morbo recuperata valetudine perseveraverit.
Ex quibus omnibus uti supra enarratis miraculi character
dare in utraque sanatione elucet, prout turn a curatione
medici, tur
omnes a S. Rituum Congregatione adlecti periti
unanimi sententia agnoverunt.
Districta itaque tur in antepraeparatoriis, turn in praeparatoriis, tur etiam in generalibus coram Nobis comitiis disceptatione praehabita, Nos tandem kalendis Novembribus,
praeterito anno, constare de duobus miraculis, Beata Ludovica de Marillac, Vidua Le Gras, intercedente, a Deo patratis;
scilicet de instantanea perfectaque sanatione tur
Sororis
Teresiae Darracq a morbo pottiano dorsuali cum spinali
meningite tuberculari coniuncto, tur
Sororis Veronicae
Hocevar ab insanabilibus adhaesionibus pleuro-pericardicis
cum insufficientia myocardica, solemniter pronunciavimus.
Denique generali Sacrorum Rituum Congregatione coraim
Nobis convocata, propositaque quaestione an, stante praefatorum miraculorum
approbatione, ad solemnem Beatae
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Ludovicae de Marillac Canonizationem tuto procedi posset :
cum venerabiles Fratres Nostri S. R. E. Cardinales, Officiales, Praelati et Consultores eiusdem S. Rituum Congregationis unanimi suffragio in affirmativam convenissent
sententiam, Nos tamen Nostram aperire mentem distulimus,
ut interim divinum beneplacitum multiplicatis precibus magis
patefieret. Arcessitis itaque ad Nos duodecima die mensis
Novembris dilectis Filiis Nostris Camillo Cardinale Lawrenti, Sacrorum Rituum Congregationis Praefecto, et Alexandro Cardinale Verde, Causae Relatore, necnon Alfonso
Carinci, eiusdem Congregationis a Secretis, et Salvatore
Natucci, Fidei Promotore Generali, sacrosancto Eucharistico Sacrificio pientissime litato, tuto procedi posse ad
Beatae Ludovicae de Marillac, Viduae Le Gras, Canonizationem ediximus.
Postea, ut a Decessoribus Nostris in re tanti momenti
sapientissime constitutus servaretur ordo, primum venerabiles Fratres Nostros S. R. E. Cardinales in Consistorium
secretum die vicesima prima mensis Decembris, elapso anno,
ad Nos convocavimus; in quo praehabito per praefatum
Cardinalem Camillum Laurenti sermone de vita et de miraculis Beatorum loannis Bosco, Pompilii Mariae Pirrotti,
Confessorum Sacerdotum, et Beatarum Mariae Michaelae a.
SS. Sacramento, Virginis, et Ludovicae de Marillac, Viduae
Le Gras, ac recensitis actis, quae in ipsorum quatuor Beatorum
Causis Beatificationis et Canonizationis Sacrorum Rituum
Congregatio, accurato praevio examine, admisit et probavit,
singulorumr Patrum Cardinalium suffragia exquisivimus;
iique singuli suam Nobis aperuere sententiam.
Quo secreto consistorio feliciter absoluto, habitum est in
continenti Consistorium publicum pro solemni eorumdem
Beatorum Canonizationum peroratione, quam dilectus Filius
Robertus Mucci, Consistorialis Aulae Nostrae Advocatus, ad
Beatae Ludovicae de Marillac Canonizationem obtinendam
de more habuit. Nos autem, etsi summopere exoptare Beatos
illos Caelites sanctitudinis diademate decorare eosque omnibus christifidelibus ad intuendum imitandumque proponere
fassi simus, tamen, ut in re sane gravissima, quae cum intemerata catholicae religionis integritate arcte coniungitur,
tradita a maioribus instituta nullaex parte praetermitterentur,
necessarium duximus, antequam inviolati magisterii Nostri
sententiam pronunciaremus, semipublicum, quod vocaat,
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haberi Consistorium, in quo turn venerabiles Fratres Nostri
S. R. E. Cardinales, turn omnes, qui adituri sint, Sacrorum
Antistites iudicium cuiusque suum de more Nobis aperuerint;
et interea universos ad divinum implorandum auxilium
Sanctum Paraclitum Spiritum adprecare monuimus.
Mandavimus igitur ut ad illorum quemque de singulorum
Beatorum illorum vita, virtutibus, miraculis actisque omnibus
in eorum Causis commentaria transmitterentur, ut, re
perspecta ac mature perpensa, suam quisque posset sententiam dicere et Nobis patefacere. Porro ad quintamdecimam
diem elapsi mensis lanuarii in Consistorium illos omnes
apud Nos convenimus; eosque Nos allocuti, quid de Beatis
Confessoribus loanne Bosco ac Pompilio Maria Pirrotti,
necnon de Beatis Michaela ab Augusto Sacramento Virgine
et Ludovica de Marillac Vidua ad Sanctorum Caelitum
honores evehendis sentirent Nobisque suam aperire mentem
vellent rogavimus. Exceptis autem singulorum adstantium
suffragiis, ex mirabili eorum consensione baud mediocri
affecti sumus laetitia, eo vel magis quod Nobis liceret totius
catholici orbis explere vota, atque novis deprecatoribus ac
patronis militantem Ecclesiam donare. Decrevimus igitur
Caelites illos Sanctorum catalogo adscribere atque sollemnes
id genus ritus, eo quo decet apparatu ac pompa, in Vaticana
Basilica peragere; Beatae autem Ludovicae de Marillac
SCanonizationi diem hanc, undecimam videlicet mensis Martii, statuimus; ad quam rem fauste feliciterque ut caelestem
Nobis opem precibus conciliare ne desisterent omnes, quotquot aderant, enixe in Domino adhortati sumus. De quibus
omnibus ut publicum instrumentum conficerent, dilectos
Filios Protonotarios Apostolicos adstantes sueta forma
rogavimus.
Hacce itaque adveniente faustissima a Nobis praestituta
die Beatae Ludovicae de Marillac Canonizationi celebrandae,
omnes tam saecularis quam regularis cleri ordines, Romanae
Curiae Praesules et Officiales, nec non venerabiles Fratres
Nostri S. R. E. Cardinales, Patriarchae, Archiepiscopi,
Episcopi et Abbates Patriarchalem Basilicam Vaticanam
adiverunt, magnificentissimo ornatam apparatu et maxima
fidelium stipatam frequentia, quos inter plura sodalium
millia e Vincentianis Familiis ceterisque a Caritate institutis,
qui ex omnibus terrae regionibus in Uxbem advenerant;
eamque et Nos solemni pompa ingressi sumus. Porro, divino
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Eucharistico Sacramento devote adorato, ad Nostram perreximus Cathedram. Turn dilectus Filius Noster Camillus Cardinalis Laureati, Sacrae Rituum Congregationis Praefectus
et huic procurandae Canonizationi praepositus, perorante
dilecto Filio Roberto Mucci, Consistorialis Aulae Nostrae
Advocato, postulationem instanter Nobis detulit, ut Nos
Beatam Ludovicam de Marillac, Viduam Le Gras, supremis
Sanctorum honoribus decorare dignaremur. Quod cum iterum
ac tertio, instantius nempe et instantissime ab eodem Cardinale per eumdem Consistorialem Advocatum postulatum
sit, semel iterumque superni luminis gratia ferventius implorata, Nos, ex Divi Petri cathedra, supremus universalis Christi
Ecclesiae Magister, sollemniter pronunciavimus.
Ad honorem Sanctae et individuae Trinmtatis, ad exaltationem fidei catholicae et christianae religionis augmentum,
auctoritateDomini Nostri Jesu Christi, Beatorum A postolorum
Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione fraehabita et
divina ofe saepius implorata, ac de venerabilium Fratrum
Nostrorum S. R. E. Cardinalium, Patriarcharum,Archiepiscoporum et Episcoforum in Urbe existentium consilio, Beatam
Ludovicam de Marillac, Viduam Le Gras, Sanctam esse decernimus et definimus, ac Sanctorum catalogo adscribimus; statuentes ab Ecclesia unizersali sius memoriam quolibet anno,
die quintadecima martii, inter sanctas non Virgines pia devotions recoli' debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti. Amen.
Qua Canonizationis formula a Nobis edicta, precibus
annuentes a praefato Advocato Consistoriali, Cardinalis Procuratoris nomine, Nobis porrectis, has Decretales sub plumbo
Litteras fieri expedirique decrevimus; Protonotariis vero
Apostolicis ut ad perpetuam eiusdem Canonizationis memoriam publicam exararent instrumentum, mandavimus. Omnipotenti insuper Deo ob tautum beneficium hoc una cum
universo clero et populo debitis actis gratiis, primum novensilis huiusSanctae patrocinium ah ipso aeterno Deo ferventer
poposcimus. Ad Misama autem pest evangelicam lectionem,
quotquot aderant, homilia allocuti sumus ac Sanctae Ludovicae laudes per praecipua lineamenta adumbravimus atque
omnibus christifidelibus novensilem hanc Caelitem ad
intuendum non solum, sed et ad imitandum exemplar proposuimus. Cum enim, inquimus, ingravescentibus malis, quibuj
tam acriter nostra laborat aetas, neutiquam, per humana
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consilia, paria remedia adhibeantur, ad superna nobis est
praesidia atque auxilia, precando operandoque, confugiendum. Quod legum iustitia. quod hominum curae sollicitudinesque saepenumero dare non possunt, hoc, ex nostra cuiusque navitate, divina praestet caritas: ea nempe caritas, qua
incensa Ludovica de Marillac tot eximia patravit facinora; ea
caritas, quae a patiens est, benigna est,... non aemulatur,
non agit perperam,... omnia credit, omnia suffert, omnia
sperat; ea denique caritas, qua, lesu Christi vestigiis insistentes, miseros omnes veluti fratres complectimur, fovemus,
solamur i. Qua homilia a Nobis habita, apostolicam benedictionem et plenariam admissorum indulgentiam peramanter adstantibus omnibus impertivimus; ac, Deo propitio,
Pontificale Sacrum persolvimus.
Praeclara itaque sanctissimae huius caritatis heroidis et
pauperum servae, nunc in caelo patronae potentissimae,
memoria Nostris hisce Litteris consecrata, omnibus quae
inspicienda erant bene perpensis, certa scientia, apostolicae
potestatis plenitudine, omnia et singula quae supra memoravimus iterum confirmamus, roboramus atque statuimus,
decernimus, universaeque Ecclesiae Catholicae denuaciamus. Mandamus insuper ut harum Litterarum transumptis,
etiam impressis, manu tamen alicuius Notarii Apostolici
subscriptis et sigillo munitis, eadem prorsus habeatur fides,
quae his presentibus haberetur, si exhibitae vel ostensae

forent. Si quis vero Decretales has Litteras Nostrae definitionis, decreti, adscriptionis, mandati, statuti et voluntatis
Nostrae infringere vel eis ausu temerario contraire vel attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac
Beatorum Apostolorum Petri et Pauli se noverit incursurum.
Datum Romae apud -. Petrum, anno Domini millesimo
nongentesimo tricesimo quarto, die undecima mensis Martii,
Pontificatus Nostri anno tertiodecimo.
Ego Plus, Catholicae Ecclesiae Episcopus.
i Ego IANUARIUS, Episcopus Ostiensis et Albanensis Cardinalis GRANITO PIGNATELLI DI BELMONTE, Decanus Sacri
Collegii.
t Ego MICHAiL, Episcopus Tusculanus Cardinalis LEGA.
J Ego DONATUS Episcopus Sabinensis et Mandelensis Cardinalis SBARRETTI.
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- Ego Fr. THOMAS Pius Ord. Praed. Episcopus Portuensis
et S. Rufinae Cardinalis BOGGIANI, Cancellarius S. R. E.
-- Ego ALOISIUS Episcopus Praenestinus Cardinalis SINCERO.
SEgo HENRICUS Episcopus Veliternus Cardinalis GASPARRI.

Ego PETRUS tituli S. Laurenti in Lucina Presbyter Cardinalis GASPARRI, S. R. E. Camerarius.

Ego CAIETANUS tituli S. Agathae Gothorum Presbyter Cardinalis BISLETI.
Ego ACHILLES tituli S. Bernardi ad Thermas Presbyter Cardinalis LOCATELLI.
Ego ALOISIUS tituli S. Petri ad Vincula Presbyter Cardinalis
CAPOTOSTI, Datarius.
Ego Fr. ALEXIUS HENRICUS M., O. S. M., tituli S. Susannae
Presbyter Cardinalis LAPICIER.
Ego PETRUS tituli S. Mariae Transtiberim Presbyter Cardinalis SEGURA Y SAENZ.
Ego EUGENIUS tituli Ss. Joannis et Pauli Presbyter Cardinalis PACELLI.
Ego FRANCISCUS tituli S. Mariae Novae Presbyter Cardinalis
M ARCHETTI-SELVAGGIANI.
Ego Fr. RAPHAEL CAROLUS tituli S. Praxedis Presbyter Cardinalis ROssI.
Ego IULIUS tituli S. Mariae supra Minervam Presbyter Cardinalis SERAFINI.
Ego ANGELUS MARIA tituli S. Mariae de Victoria Presbyter
Cardinalis DOLCI.
Ego PETRUS tituli S. Crucis in lerusalem Presbyter Cardinalis FUMASONI-BIONDI.
Ego CAMILLUS S. Mariae Scalaris Protodiaconus Cardinalis
LAURENTI.

Ego ALEXANDER S. Mariae in Cosmedin Diaconus Cardinalis
VERDE.

Fr. THOMAS PIUs O. P. Card. BOGGIANI,
CancellariusS. R. E.

C. Card. LAURENTI
S. R. C. Praefectus.
DOMINICUS SPOLVERINI, Archiep. tit. Lariss., Prot. Apost.
ALFONSUS CARINCI, Protonotarius Apostolicus.
Can. ALFRIDUS LIBERATI, Canc. Apost. Adiutor a studiis.

Expedita die vigesima quarta mensis
tertiodecimo.

Octobris,

anno

Alfridus MARINI, Scriptor Apostolicus.

2.
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APPROBATION

DES

ECRITS

DE MARC-ANTOINE DURANDO
TAURINEN

Beatificationis et Canonizationis
Servi Dei Marci Antonii Durando,Sac. e C. M.
Instante Revmo Josepho Scognamillo, Postulatore Gen.
e Congr. Missionis, Emus ac Revmus D. Card. Raphael Carolus Rossi, Causae Ponens seu Relator, in ordinariis Sacrorum Rituum comitiis, subsignata die, ad Vaticanas
aedes coactis, quaestionem super revisione scriptorum Servi
Dei Marci Antonii Durando, Sacerdotis e Congr. Missionis,
discutiendam proposuit. EtEmi ac Revmi Patres Cardinales,
post relationem ipsius Emi Ponentis, audito quoque R. P. D.
Salvatore Natucci, Fidei Promotore Generali, omnibus
sedulo perpensis, rescribere censuerunt: Nihil obstare quominus ad ulteriora procedatur,reservato jure ipsimet Promotori Generali Fidei objiciendi si et quatenus de jure. Die
13 novembris 1934.
Facta postmodum de his SSmo Domino nostro Pio
Papae XI, per Emum ac Revmum D. Cardinalem Camillum
Laurenti S. R. C. Praefectum, relatione, Sanctitas Sua resolutionem Sacrae Rituum Congregationis ratam habuit et probavit. Die 14 novembris 1934.

C. Card. LAURENTI, S. R. C. Praefectus.
A. CARINCI, S. R. C. Secret.
3. -

FACULTt ACCORDEE

AUX FRERES

COADJUTEURS

DE LAVER LE LINGE SACRE EN PREMIERE EAU
BEATISSIME PATER,

Superior Generalis Congregationis Missionis, ad pedes
Sanctitatis Vestrae provolutus, attento can. i3o6 C. J. C.,

facultatem implorat, qua fratres coadjutores eiusdem Congregationis Sacrario pro tempore addicti, abluere possint, etiam

prima vice, purificatoria, pallas et corporalia in Missae sacrificio adhibita.
CONGREGATIONIS MISSIONIS
Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specia-
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liter a SSmo Domino Nostro Pio Papa XI tributarum, preces
remisit prudenti judicio et arbitrio Revmi Oratoris, qui,
nomine et auctoritate Sanctae Sedis, indulgeat, ad proximum
quinquennium, in casu, juxta petita. Servatis de cetero servandis. Contrariis non obstantibusquibuscumque. Die 21 Novembris x934.

A. CARINCI, S. R. C. Secretarius.
Henricus DANTE, Subst.

4. PROROGATION DE SIX MOIS POUR LA CELIBRATION DES TRIDUUMS EN L'HONNEUR DE SAINTE
LOUISE DE MARILLAC.
BEATISSIME PATER,
II Postulatore Generale della Congregazione della Missione, prostato ai piedi della Santit! Vostra, domanda umilmente la grazia della proroga di sei mesi per la celebrazione
del Triduo in onore di S. Luisa de Marillac, canonizata
l' t Marzo 1934.
CONGREGATIO MISSIONIS

Sacra Rituum Congregatio, attentis expositis, vigore facultatum specialiter sibi tributarum aSanctissimo Domino nostro Pio Papa XI, benigne annuit pro gratia juxta preces,
tameju in terminis instructionis huic rescripto adnexae.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 14 Januarii 1935.

C. Card. LAURENTI, Prefetto.
A. CARINCI, S. R. C. Secretarius.
N. B. -

Instruction annexe : Voir Annales 1934, p.415-4;6.

5. NOMINATIONS
Sont nommis :
Mgr Paul MISNER, vicaire apostolique de Yukiang.
Mgr Albert WOLGARTEN, vicaire apostolique de Limon.

M. Paul GIMALAC, supfrieur eccl4siastique de la Mission
d'Abyssinie.

BIBLIOGRAPHIE

REVUE DES REVUES

La Vie spirituelle. - 1" septembre 1934. - Le IIIH
livie de I' c Imitation , et le livre des ( Douse Vers ,,,
par H. Desmet.
Revue Apologetique. - Janvier 1935. - La moderniti de saint Vincent de Paul, par Emile Favier.
Mars. - Saint Vincent de Paul homme de tous les
temps, par E. Favier.
Journal Asiatique. - Avril-juin 1934. - Contrats
d'ichange de Nuzi contemporains de la dynastic Cassite,
par Ch.-F. Jean.
-

Revue d'Histoire des Missions. - Septembre 1934.
La Mission lazariste en Perse, par A. Chatelet.

Dicembre. - La Mission lazariste en Perse, par
A. ChAtelet. Un prince tunisien converti, par
P. Coste.
Divus Thomas. - Novembre-d6cembre 1934. - Gli
autografi di San Tommaso della Biblioteca Vaticana,
par G.-F. Rossi.
Janvier f6vrier. -FormulesAugustiniennes. L'homme
peut-il etre sans pichk? par E. Neveut. - Notizie biobibliografiche di Scolastici dei secoli XIII et XIV, par
P. Castagnoli. - De Gnoseologia a Jos. Zamboni prolata, par A. Rossi.
Bulletin de 1Archiconfr6rie de la Sainte-Agonie de
N.-S. J6sus Christ. - Novembre-d6cembre 1934. La descente de la croix, par E. Neveut.
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Janvier-f6vrier 1935. L'CEuvre de la SainteAgonie, par J. Dolet. - Discours de M. Nicolle sur
l'CEuvre (8 mai 1864). - Les buts de l'Archiconfriie
et... l'Actualitl. - La sipulturede Jfsus, par E. Neveut.
L'Ucho de la Maison-M1re des Filles de la Charit6
de Saint-Vincent-de-Paul. - D6cembre 1934. - Le
nurnmure, par E. Cazot. - Uniformiti et simpliciit en
toutes choses (fin), par la T. H. Mere. - Le jeu chez
nos petits. - La consultation des nourrissons.
Janvier 1935. - Madame Alisabeth Seton, par le
T. H. Pere. - La Fille de la Chariti dans la vie
commune, par la T. H. Mere. - L'autoriti sur les
tout petits. - Les Assurances sociales.
Les Missions des Lazaristes et des Filles de la Charite des Provinces de France. - Novembre 1934. Notre-Dame de Lujan, par E. George. - Les Lasarisles et les Filles de la Charit dans les pays sous
mandat franaais de Syrie et du Liban, par E. Joppin.
- Deux bons ouvriers, les frkres Jean Hadgou et
Joseph Collard, par J. Crouzet. - Primevkre, MarieThgrese Louo (suite), par J. Cornet.
Decembre 1934. - Aux pieds de la miraculeuse
patronne du Congrks euckaristique de Buenos-Aires. i'isitez Dessii! par A. Marsay. - La terrible moto ou
mort de M. Lerouge, par P. de Ryckman de Betz. La croix de M. Henri Wankti.
Janvier 1935. - La signaturedivine, par M. Collard.
- A la maison des Sceurs marlyres de Tientsin. - De
faction catholique en Chine, par V. Vandorpe. D'une pierre deux coups! par G. Deymier. - Le merci
du pauvre. - La c future SSaeur Gabrielle n, par soeur
Anna. - Visites Dessia! (suite), par A. Marsay.
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Anales de la Congregaci6n de la Misian y de las
Hijas de la Caridad. - i" novembre 1934. - Reunion
a Limpias pour traiter des itudes, par E. Gonzilez. Orotava : une date importante, par L6pez Casas. Chronique de Cuenca, par J. Taboada. - Les vacances
t Villafranca del Bierso, par V. Pardo. - Fleurs qui
passent. Swur Emilie-Paule (suite), par soeur A. Ramirez. - Seurs Balthazar Barasoainei Marie de la Salette
Pirea. - Premiers commencements d'un clergi indigene
dans la Mission de Cuttack, par V. Varona. - Premiers commencements d'un clergi indigene, par P. Tobar.
1" decembre. - Sous la barbarierivolutionnaire,par
V. Franco. - Impressions et souvenirs, par B. Saiz. Nos victimes de la rivolution a Oviedo, par B. Paradela. - Le frbre BernardRedondo, par J. Atienza. Vers un clergi indigene dans la Mission de Cuttack
(suite), par V. Varona. - Fleurs qui passent. Saur
Emilie-PaulAmat (suite), par soeur A. Ramirez.
e" janvier -1935. Orotava : Missions, par L6pez
Casas. - M. Manuel Oger. - Le sang des martyrs,
par B. Saiz. - M. Manuel Coello Rey, par V. Guemes.
- Notre voyage dans les Indes, par H. Orzanco. La ville de Sucre, par E. Cidad.

Germanor. - Octobre-novembre-d6cembre 1934. Les noces d'argent de la maison d'Espluga (po6sie), par
M. Cavero. - r883. Liste des sommes recueillies pour
construire i Barcelone une maison de la Congrigationde
la Mission et une iglise didiie a saint Vincent de Paul.
- Les ceuvres des confrires & Palma de Majorque, par
P. Cortes. - Lettre de M. David Barnolomi aux iludiants. - Lettre de N. Gaya, missionnaireh San Pedro
Sula. - Lettre de M. Amengual, missionnaire t La
Ceiba. - Letre de M. Barriach,missionnaire.a Trujillo.
- Lettre de M. Pons, missionnaireau Pirou.
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Annali della Missione. - Aofit 1934. - Fetes en
I'honneur de sainte Louise de Marillac t Livourne, Todi,
Gines, Palerme et Giovinazzo. - Echos du troisieme
centenaire de la petite Compagnie a Atri.
Octobre. - Lettre de seur Monteverde, de Chine,
au directeur des c Annali n. - Les premikres Filles de
la Chariti au Japan.
Missioni Estere Vincenziane. - i" novembre 1934.
- Notre cker prisonnier (M. Anselmo), par E. Barbato.
- Sickeresse et inondations en Chine, par G. Fraccaro.
- Sicheresse et superstitions t Tsangtchoo, par G. Giacone. - Sicheresse t Kiu-kiang, par soeur Monteverde.
- Nouvelles de Palestine, par sceur Corsi. - Superstitions chinoises pour obtenir la pluie. - Le sang des
martyrs de p1oo a Pikin (suite). - En mimoire du
clerc Anedda Josto (r915-zp34).

1" d6cembre. -

L'rection du siminaire Saint-Vincent-de-Paul & Turin. - A la mime fin par des moyens
opposis. - Les aouvres J Hangehow, par soeur Calcagni. - Une tombe ckretienne, par Fr. Marco. L'cuvre des premikres communions h Farafangana,par
sceur Grasso. - Au milieu des lUpreux, par soeur Capparozzo. - Les Filles de la Chariti dans une grande
d(tresse, par soeur Lagleize. - Manquent les bras et
!es moyens, par seur Ciorfito. - Notes ckinoises. En mimoire du clerc Anedda Josto.

Atat actuel du vicariat de Kian,
r"janvier 1935. par E. Barbato. - Apisodes de la vie mis.ionnaire a
Kian, par E. B. - Le petit siminaire et l'icole prdparatoire du vicarial de Kian, par, G. Fraccaro. - Les
joies de l'apostolat missionnaire. - Les wuvres des
Filles de la Charit &aThu-Duc, par seur Chetry. En memoire du clerc Anedda Josto.
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I1Ven. Giustino de Jacobis. -

20 novembre 1934.
- Un prodige de la Midaille miraculeuse. - Dans la
Mission de notre Vtnerable. - Ma mule, vous et moi.
- Une visite a noire Mission d'Albanie.
2o decembre. - La mort de M. Edouard Gruson,
suprieur de la Mission d'Abyssinie. - Une visite it
notre Mission d'Albanie (suite).

Le Petit Messager de Ning-Po. -

Juillet-aoit 1934.

- Mgr Paul-Marie Reynaud (suite). Kangpo.
Septembre-octobre.

-

Le clocker de

Mgr Paul-Marie Reynaud

(suite).
LIVRES

Pierre COSTE, traduit par Tito CASINI. 11 grande
Santo del gran secolo. II signor Vincenzo. T. III. Rome,
1934. In-4 de 535 pages.
La traduction italienne de F'ouvrage de M. Coste est arrivee enfin i
son terme. Tous les admirateurs italiens du grand saint francais s'en
r6jouiront. Le traducleur merite des filicitations pour la fidelit6 de sa
traduction et la pureti de sa langue.

Saint Louise de Marillac Mademoiselle Le Gras, cofoundress of the Daughters of Charity of Saint Vincent
de Paul. Emmitsburg, 1934. In-8 de 197 pages.
Cette breve biographic, sortie de l'imprimerie des Filles de la Chauite
d'Emmitsburg, donne en dix chapitres une idee asses complete de ce
que fut la vie de l'admirable sainte plac•t par Dieu aux c6tes de saint
Vincent de Paul pour collaborer avec lui dans lea euvrcs de chariti. Le
travail d'impression ne laisse lien k desirer; nos meilleurs imprimeurs
ne feraient pas mieux.

Julien HERNANDEZ et Joseph-Marie ALCACER. Hymnn
a Sainte Louise de Marillac. Chceur populaire et trois
strophes.
M. Hernandez a compos6 les paroles; M. Alcacer, la musique. La
rdputation de ce dernier est telle en Espagne qu'on le place, disent les
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Anates, au premier rang des compositeurs

espagnols de musique

sacree.

Remarques sur les Sa~urs difuntes. Ann6e 1935. In-4
de 200 pages.
Ce nouveau volume d'une serie djk.longue se presente k nous comme
un bouquet de fleurs agreables i l'ocil par leur beaut6 et & l'odorat
par leur parfum. Ces fleurs ont ete cueillies un peu partout, paxce que
partout la vertu trouve des conditions favorables pour se mamfester. II
y en a des Etats-Uois, comme les smeurs 'ac Cormlck et Connoly;
d'Italie, comme les sceurs Barbini, Missiroli, Pucci, Tamburini, Viva
et Balcke; d'Espagne, comme les ssuur Maurino y del Valle et Huard;
de France, comme les seurs Chaland, Bouly, Villain, Villedou,
Bertrou, Huelle, Escalup, Gaucher. La Belgique, 1'Egypte, Madagascar, I'Equateur, la Chine, I'Algerie, 1'Asie Mineure, le Chili, I'Angleterre apportent 6galement leur contribution. Beaux exemples, en
veriti, que ceux de ces admirables filles de saint Vincent de Paul! Ces
exemples, nous n'en doutons pas, seront contagieux.

Pierre COLLET. Meditationsfor an Eight Day Retreat.
Saint-Louis, 1932. In-8 de 142 pages.
Traduction abrige des mdditations de retraite de Collet
dles pritres de la Mission pour leurs exercices annuels.

& l'usage

Michei GUTIERREZ. El valor apologitico de ta Me-

dalla. Andiijar, 1934. In-12 de 167 pages.
M. Guttierrez a dkjk composi la Mddaille miraculeuse el le Credo.
C'est It mime sujet qu'il reprend ici, ou plutot qu'iI compl&te. II voit
dans la M6daille un instrument de miracles, dans les paroles de la
Vierge s'adressant & sceur Catherine des paroles prophitiques. Or,
miracles et propheties ne soni-ils pas les principaux signes surnaturels
Je la divinit6 de 1'Eglise ? Aussi, la Medaille a-t-elle provoqu6 des conversions, entre autres celle du juif Alphonse Ratisbonne.

Antonio CONTE. Treinta aiosen tierrasSalvadoreias.

T.

III.

San

Miguel

(Salvador),

1934.

In-r2 de

207 pages.
Nous avons ddji annonce le tome I de cet ouvrage. Nous en aurionsfait autant pour le tome II si nous I'avions eu en mains. Ce tome III
s'etend sur une periode d'un peu plus de dix ans (92ao.193z). En lisant
ces pages, on ne pent s'empe her d'admirer 'activite et le zeie des
confr&res, toujours en mission pour remuer les populations et les
empecher de s'engourdir dans une foi languissante..
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Vicariat apostolique de Pikin. Atat de la Mission.

Du I" juillet 1933 au 30 juin 1934. In-4 de 200 pages.
Ce volume, que nous attendons chaque annie, ressemble k ses ainds
par sa m6thode et sea qualitis. Lea amateurs de statistiques et d'illustrations seront heureux. Edifices de la Mission et missionnaires sont lk,
devant nous, par les illustrations qui les representent. On verra, dans
ces pages, combien grande est I'activit6 de ces derniers, combien
ardent leur zle, combien consolants les fruits de leurs iravaux.

Joseph BAETEMAN. Miditations pour la retraite du
mois (Graades viritis, grandes vertus, grands devoirs),
suivies d'une preparation i la mort pour chaque mois.

9vreux, Poussin, 1934. In-8 de 200 pages.
M. Bacteman reunit en ce volume un certain nombre de m6ditations
dejk publies dans une revue. On connalt son genre: phrases courtes,
incisives, souvent vibrantes; pensdes profandes, qui semblent dire au
lecteur: a Arrete-toi ici, car il faut reflechir
; divisions logiques,
marquees par un titre qui resume exactement le contenu. Nous souhaitons bon succhs k ce nouvel ouvrage, car il le meiite.

P. SCHORSCH et M. Dolores SCHORSCH. A Course in
religion. Work book one-unit plan. Chicago, 1934.
4 vol. in-4 .
Chaque volume a son titre sp6cial :
Jesus the Christ Child.
Jesus the Redeemer.
Jesus the good Shepherd.

IJeus the High Priest.
Ce cours de religion pour classes clementaires utilise toules les ressources de la pidagogic : mots mis en relief, phrases a completer,
images i colorier, mots i choisir, etc. En le lisant, les enfants acquierent
une connaissance pratique des vrites abstraites de la religion.

P.

SCHORSCH et M.

Dolores SCHORSCH.

Teacher's

Guidebook. Chicago, 1934. 4 vol. in-8 de 128, I6o, 144
et 192 pages.
Cet ouvrage, a I'usage du professeur, correspond au precedent, dont
it reprend les titres volume par volume. On y trouve des explications
de mots, des poesies religieuses sur le sujet de la lecon, des cantiques
et des chants, des exhortations i la pratique des vertus chretiennes, des
suggestions et indications de beaux tableaux religieux, etc

-
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European Civilization. Its origin and development.
Cet ouvrage, qui comprendra, prisume-t-on, cinq volumes, a pour
auteurs des professeurs des Universirds de Bonn, Cambride, Edimbourg, Londres, Louvain, Oxford et Paris. La partic intitulte The east
a 6t confihe k notre confrere M. Jean, qui 6tudie en trois chapitres.
l'evolution de l'humanite des temps de la prehistoire a la periode
hellinique dans lea bassins de 1'Euphrate et du Tigre jusqu'h celui du
Nil et depuis 1'Asie Mineure jusqu'i la p6ninsule sinaitique.
A signaler les pricieuses notes additionnelles qui rendent compte
des tout derniers resultats des fouilles en cours de Ras Shamra.

r834-1934. After zoo years St Louis old Cathedral.
In-4 de 24 pages. 14 illustrations.
A I'occasion du centenaire de l'ancienne cathbdrale de Saint-Louis,
cette plaquette public la traduction anglaise de la lettre que Mgr Rosati
envoya au pape Gregoire XV apris la cons6cration de la cathedrale
erigee sur les bords du Mississipi, dans le vieux quartier de SaintLouis.

History of the diocese of Galveston and St Mary's
Cathedral. Galveston, 1922. 13o pages. Illustri.
A I'occasion du 75 e anniversaire de la cath6drale de Galveston
(18471922), les pretres du seminaire episcopal rappellent les or-gines
de ce trýs vaste diockse, qui englobait le Texas tout entier et oi nos
confreres Joseph Lynch, J.-M. Paquin, Stehle.John Brands, Rollando,
Mgr Odin et Mgr Timon out travaille avec fruit.

A. HUBRECHT. Les Trois Royaumes. Pkin, Petang,
1934. In-i6 de VIl-I71 pages.
Le roman des Trois Rovaumes, 6popee chinoise dont on trouve ici la
traduction franCaise avec texte chinois et romanisation, jouit, dans la
litterature chinoise, d'une reputation bien justifi6e par la grandeur du
sujet et la noblesse de la forme. II est attribuc i Louo Kouang-tchong,
auteur dramatique de la dynastic des luen. La periode connue sons le
nom de Trois Rovaames, une des plus troubles de l'histoire de la
Chine, peut etre comparke au temps de notre chevalerie. Les exploits
de ceur qui out joue alors an r6le politique on militaire ont etC immortalisEs par 1'ipopee des Trois Royaumes. Le nom de ce livre eat inspire
du fait que I'Empire se partagea, en effet, en trois royaumes : celui de
Wee, comprenant les regions du nord et du centre, avec Louo-iang
pour capitale; celui de Ou, au sud du fleuve Bleu, avec Nan-king pourcapitale; enfin, celui de Chou, qui occupait tout I'ouest de i'Empire,
avec la capitale i Tch'eng-tou. Ce volume ne prdsente que les trois
premiers chapitres du roman des Trois Royaumes.
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Ponciano NIETO. lntroducci6d
al estudio de la
Sagrada Escritura. Madrid, 1934. In-12 de 172 pages.
M. Nieto nous avait habitu6s & des livres d'histoire; ses connaissont assez etendues pour lui permettre de traiter de main de
maitre des sujets d'une tout autre nature. Le voici, dans cet ourrage,
aux prises avec les graves problcmes que soulevent l'inspiration des
Livres saints, la formation du canon, le texte scripturaire tel qu'il est
dans 1'original et les versions, le caiactere special et l'importance de la
Bible. M. Nieto ne s'aventure pas hors des sentiers traditionnels; avec
lui on est sur de ne pas s'egarer dans les voies dangereuses du rationalisme.

sances

A. B. DUVIGNEAU. L'expansion nestorienne en Chine

d'apres Marco Polo. Pei-ping, Pktang, 1934. In-8 de
go pages.
Ce soot les Nestoriens qui, les premiers. annoncesent en Chine
I'Evangile de Jesus-Christ. Vers lea dixieme et onzieme siecles, le
nestorianisme y avait u des Hots plus ou moins florissants de chretiens,
parmi lesquels venait s'Wtablir, nombreux, un clerge 6tranger, milange
de seculiers et de moines, mandate par le Katholicos de Perse n. Du
jour oh les Mongols furent chass6s de Chine et oh fut inaugurie la
dynastic des Ming, le nestorianisme tendit & decroitre et i s'eleindre.
Les Nestoriens, a qui ne suivirent pas lea Mongols dans leur expulsion
-durentrapidement Stre ressaisis... par leur milieu racial musulmanise ,.
M. Duvignean nous a donn6 une oeuvre critique et document6e qui lui
fait honneur.

Calexdario Vincenziano. 1935.
Ce calendrier forme supplement au bulletin Giustino de Jacobis du
20 decembre dernier. Chaque mois remplit une page. Avant le calendrier sont rappeles, avec mention du jour correspondant, les faits qui
interessent sp6cialement les deux families de saint Vincent de Paul.

Alnanacco. 1935. 80 pages.
Ce sont les Missioni Estere Vincendiane qui nous procurent cet almanach, oh elles ont su maler Putile a I'agreable. Voici quelques-uns des
sujets traitis : la Congregation de la Mission et sea oeuvres. lea Freres
coadjuteurs de la Congregation de la Mission, Petit S6minaire de la
Mi-sion de Scarnafigi, Novices et dtudiants de la Mission de Chieri,
Bourses d'6tudes pour aspirants, Priere pour obtenir de bonnes voca.
tions, Pour le nouveau Seminaire Saint-Vincent-de.Paul de Turin,
la Compagnie des Filles de la Charite et sea oeuvres, le Diable voleur
de poules etc.
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Anno 1935. Calendario Catanese. Catane, 1935. In-12
de 112 pages.
Le sous-titre, Associaiaone delle Dame della Caritd. Opera di soccorso
Injetmi poveri a domdcilio, indique le but de ces pages.

G. POUGET et J. GUITTON. Le Cantique des Can-

tiques. Paris, Gabalda, 1934. In-12 de I85 pages.
Cet ouvrage fait partie de la collection Eitdes bibliques des Pires
D)ominicains. Pour montrer I'estime dans laquelle il tient les autcurs et
leur kcrit, le cardinal-archeveque de Paris a voulu signer lui-mýme
1'mprimatur, alors que presque toujours il laisse ce soin & P'un de ses
vicaires g6nfraux. Dans la pr6face, M. Guitton fait un chaleureux
eloge de son maitre M. Pouget, d&cid6 en 1933. Une longue introduction etudie le problkme littkraire, le problime historique, le probleme
moral et le probleme mystique. Viennent ensuite le texte et son
commentaire. L'cxplication de M. Pouget ne lui est pas personnelle;
elle avait cours en Allemagae dhs le dix-huititme sicle. a Mais,
remarque M. Guitton, autre chose est d'entrevoir une solution possible,
autre chose de la rendre acceptable k des esprits exigeants. Autre chose
de resoudre une 6nigme littdraire, autre chose d'eclairer par 1i le developpement moral et spirituel d'un peuple antique. Autre chose de
proposer une hypothese critique, autre chose de montrer que, sous son
apparente nouveaut6, elle est conforme a la pensde profonde de l'Eglise
et a sa tradition. v Par la se justifie I'apparition du nouvel ouvrage,
qui sera recu avec faveur par tons ceux qu'interessent les questions
scripturaires.

Don Bosco, traduit par une Fille de la Charit6.
S'rtue and ChristianRefinement accordingto the Spirit of
St. Vincent de Paul, or a month's devotion to St. Vincent.
Londres, 1933. In-8 de 239 pages.
Dans ce mois de saint Vincent se manifeste la grande devotion de
*!oB Bos o pour celui qu'il avait pris comme modble. Personne n'est
mieux prepard pour parler d'un saint qu'un autre saint.

Emmanuel DE BROGLIE, traduit par Joseph LEONARD.

Blessed Louise de Marillac. Londres, 1933. In-8 de
213 pages.
On connait les m&rites de l'ouvrage du'prince de Broglie. M. Leonard
nous en dunne une traduction fidele en un style elegant.

Soeur Marie CULLEN. Live of St. Louise de Marillac.
Londres, 1934. In 8 de 89 pages. Illustr6.
Vie de sainte Louise pour enfants, d'apr&s le comte de Lambel.
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Paul C. SCHULTE. The Catholic Heritage of Saiut
Louis. History of the old Cathedral Parish Saint Louis.
Saint-Louis, 1934. In-8 de 274 pages.
Nous signalons ici ce livre i cause des pages qui parlent de notre
confrere Mgr Rosati, ancien eveque de Saint-Louis.

After one Hundred Years. 1834-z934. Richmond,
1924. In-8 de 29 pages.
Histoire d'une 4cole-orphelinat dirige par les Filles de la Charite i
Richmond en Virginie. On y irouve, sous forme d'esquisse, quelques
pages sur saint Vincent de Paul, sainte Louise de Marillac, soeur Rose
Smith, ancienne superieure de I'etablissement, et Mme Seton:

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
1. Biggane (Jean-Joseph), pretre, 22 nov. 1934, a
Niagara; 35 ans d'age, 17 de vocation.
2. Brignardello (Antoine), pretre, II dc., a BuenosAires; 74, 56.
3. Morales (Emmanuel), coadjuteur, 18 d6c., en
Colombie; 57, 37.
4. Fazio (Jean), pretre, 21 dec., a Turin; 49, 3o.
5. D6hus (Emile), pr&tre, 23 d6c., a P6kin; 70, 50.
6. Martinez (Emile), pr&tre, 21 dec., a Villafranca;
65, 477. Thomas (Joseph), pr&tre, 5 janvier 1935, A Tours;
60, 37.
8. O'Dea (Simon), coadjuteur, 13 janv., a Niagara;
82, 47.
9. Pimenta (Francois), pr6tre, 24 janv., A Rio de
Janeiro; 80, 39.
o1. Sheehy (Edouard), pretre, 28 janv., a Malvern;
62, 36.
11. Gody (Anatole), coadjuteur, 1 " fevrier, a Paris;
53, 34.
12. Ziskoven (Pierre), pretre, 31 janv., a Schleiden;
65, 4713. Garcia (Joseph), pretre, 31 janv., a Panama; 66,
42.

14. Laredo (Marien), pr&tre, 3o d&c. 1934, A Madrid;
71, 54.

15. Rosa (Mathieu), pr6tre, 27 janv. 1935, a Niagara;
69, 4716. Gobaud (Fernand), pr6tre, 7 f6vr., a Paris; 66, 46.
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17. Goni 'Eugene), pr&tre, 6 f6vrier, a Pampelune;
67, 5i.

18. Mari (Joseph), coadjuteur, 12 f6vrier, A Bellpuig;
41, 25.
19. Zi (Mathias), pr&tre, 22 f6v., A Wenchow; 64, 42.

20. Wysocki (Theodore), pr6tre, x mars, a Pobjanice; 35, I8.
NOS CHERES SrZURS
Leonor Royo, a San Juan ; 74 ans d'-ige, 53 ans de vocation.
Carmen Costa, . Leganes; I5, 3o.
Cesairea Garcia, a Las Palmas ; 6, 5.
Cilestine Muzy, a Louveciennes; 83, 6r.
Mathurine Renault, a Alengon; 74, So
Irma Lepinois, a Paris; 77, 54.
Agnes Fell, A Metz; So, 25.
Sophie Najar, a Beyrouth; 65, 39.
Marie Leroy, a Buenos-Aires; 59, 34.
Angele Ronco, a Buenos-Aires; 74, 41.
Josepha Pelko, a Ljubljana; 28, 7.
Mary Timmons, a Emmitsburg; 47, 24.
Marthe Piechowska, a Sroda; 26, 3.
Therese Zsilavesz, A Dult; 35. 16.
Anna Bodrone, a Racconigi ; 75, 49.
Ester Bozzi, a Finalmarina; 76, 53.
Constance Brossa, a Luserna; 75, 52.
Anne Bocca, a Turin; 66, 45.
Maria Minetto, h Turin ; 34,A3.;
Marie Carton, a Charleville; 67, 44.
Hyacinthe Beaujean, k Gourdon:.74, 53.
Milanie Pollard, a Chartres; 7 ,
7 49 .
Th6rese Waeles, a Teheran; 42, 17.
Therese Frield, h Graz; 38, i3.
Sofia Soldi, A Rimini; 72, 52.

Adele Calcina, A Monistero; 8S, 58.
Giulia Ciampolini, a Sienne; 76. 45.
Gertrude Passeri, & Sienne; 72, 49.
Antoinette Veirat, a Toursainte; 86, 5:9.
Marie Lambel, a Vichy; 96, 70.
Josiphine Chevreuil, h Rennes; 45, 12.
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Marie Dugas, k La Guerche; 75, 5o.
Ellen Freshwater, a Mill-Hill; 81, 48.
Anna Irthum, a Metz; 45, 21.
Angcla Mareaa, a Maiano; 77, 48.

Giula Ciardulli, a Balazzo; 64, 38.
Francesca Salzano, LNaples; 83, 51.
Ottavia Minucci, a Sienne; 69, 40.
Christine Buszolt, i Ujpest; 56, 39.
Marie Halbeis, a Klotildligct; 73, 52.
Helene Eipel, Vac; 54, 35.
H6lene Linkert, a Breslau; 82, 61.
Ida Morgenschwcib, a Dusseldorf; 68, 48.
Maria Larranaga, a Seville; 73, 51.
Feliciana Arteaga, a Orihuela; 8o, 6o.
Josefa Estala, a Valladolid; 71, 5o.
Juana Arnaiz, k Lion.; 68,.48.
Juana Tellechea, i Seville; 23, 3.

Josefa Aurrecoechea, a Arecibo; 78, 56.
Irene Bon, a Madrid; 71, 51.
Petra Idocin, k Rafelbuiiol; 64, 42.
Angela Martin, a Rafelbufiol; 67, 41.
Victoria Toro, a Corella; 78, 43.
Tomasa Lopez, a Valdemoro; 66, 48.
Magondeaux, a ChAteau-l'lveque; 66, 36.
Marie Saint-Supery, a Santiago, 64, 42.
Catherine Reyes, a Santiago; 55, 37.
Marguerite Rodriguez,a Santiago; 94, 67.
i,
Marie Moritz, a Santiago; 9 64.
Elisabeth Code, a Beyfield; 77, 53.
Barbe Balla, a Klotildliget; 66, 49.
Frangoise Cieslewiez, a Lwow; 53, 32.
Marie Ernst, a Herv6; 51, 26.

Rafaela Carvallos, a Quito; 89, 6o.
Marie Spinner, N Saint-Die; 66, 41.
Marie Couchoud,

a

Paris; 66, 42.

C6lina Pedamond, A Montolieu; 68, 41.
Pauline Aubre, N Montolieu; 85, 56.
Eugenie Pelletier, baParis; 59, 35.
Therbse Kollar, i Ladce; 61, 41.
Providenca Ferrugia, a Naples; 83, 58,
Therese Raiteri, a Roccretta; 74, 56.
Anna Huber, a Salzburg; 32, 3.

-

502 -

Th6rese Galler, a Schwarzach; 74, 55.
Maria Lindner, a Schwarzach; 73, 54.
Catherine Exenberger, a Schwarzach; 58, 40.
Vicenta de Echeverria, a Tolosa; 82, 55.
Eudoxie Gardelle, a Pau; So, 58.
Gabrieiie Delarue, a Alger; 62, 33.
Rosa Ciarrocchi, a Ancona; 71, 49Clouilde Wilmart, a Naples; 4x, 9 mois.
Elisabeth Csorba, a Klotildliget; 46, 27.
Charlotte Deroux, a Montolieu; 35, i4.
Louisa Denys, a Ans; 72, 49.
Marie Lareigne, a Lyon; 44, 14.
Agn~s Cormeau, a Paris; 84, 62.
Marianna Mangeri, a Caltlnisetta; 78, 53.
Rosa Schweighofer, A Schwarzach; 34, 4ElisaDeth Sturm, a Schwarzach ; 84, 64.
Elise Ostlender, k Aachen-Forst; 53, 3o.
Berthe Fackel, Cologne-Nippes; 52, 26.
Marie Berthelot, h Paris; 60, 36.
Marie Delavault, a Nancy; 51, 28.
Marie Fraisse, a Lavaur; 73, 5o.
Mathilde Sestacq, a Billom; 68, 42.
Catherine Pintrand, a Chlteau-l'lv6que; o8, 55.
Maria Burguran, a Bruguieres; 57, 37.
Rosalie Laneelle, a Ans; 86, 6i.
Marie Lopez, a Madrid; 78, 5i.
Catherine Muller, a Schonenberg; 56, 29.
Ludovica Monteiro, a Rio de Janeiro; 76, 56.
Claire Neves, XVictoria; 81, 52.
Annunziata Parigi, a Sienne; 34, iS.
Lucia Marocco, a Turin; 54, 33.
AgnBs Denk, a Budapest; 25, 4.
Marie Faucher, a Gamlits; 58, 34.
Adelaide Simon, a Ronda; 67, 40.
Francisca Lpacosta, a Valdemoro; 79, 5i.
Victoriana Gorordo, a Vera de Navarra; 73, 51.
Vicenta Naya, a L6on; 79, 55.
Alix Rouauld, a Lodbve; 92, 71.
Marie Fournel, a Rennes; 78, 5i.
Rose Bouscayrol, a Libourne; 83, 6o.
Andree Beugras, a Bordeaux; 3o, 2.
Jeanne Rougier, a Madrid; 64, 41.
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Madeleine Desuage, a Clermont-Ferrand; 40, IS.
Marie Logez, & Paris; 67, 37.
Frangoise Domachowska, A Varsovie; 88, 68.
H6leae Gajewska, I Kielce; 29, 6.
Maria Noriega, AAmbato; 69, 48.
Eugenie Tesio, a Sassari; 46, 25.
Jaola Borgarino, & Grugliasco; 78, 57.
Dionisia Granito, a Torre Annunziata; 71, 53.
Marianne Goria, a Alghero; 72, 5o.
Domenica Rossi, a Pallanza; 57, 34.
Marguerite Piroska, A Ujpest; 21, 9 mois.
Anne Lubetz, a Budapest; 62, 42.
Marie Roberton, a Sate; 79, 57.
Milanie de.R6als, a Paris; 85, 58.
Berthe Lallemand, a Bordeaux; 36, 6.
Irma Cavenaile, a Marseille; 58, 35.
Marie Nasser, & Alexandrie; 52, 24.

Evelyn Marshall, a Mill-Hill; 72, 45.
Maddalena Chini, a Sienne; 56, 32.
Maria Tartaglione, a Naples; 48, :3.
Maria Luprich, a Ladce; 64, 41.
Marie Hollweber, a Salzburg; 67, 47Valerie Zalucka, k Cracovie; 83, 57.
Marie Jacob, a Lamballe; 83, 64.
Eugenie Riban, a Perpignan; 79, 57Melanie Pasier, A Grenoble; 75, 44.
Marguerite Pierson, k Verdun;o4, r3.
Marie Frezet, a Alger; 80, 56.
Stanislas Klarewiez, a Chatel-Saint-Denis; 33, 6.
Trinidad Osorio, Cali; 39; »o.
Nicollette Parodi, a Cagliari; 86, 67.
Joseph Herr, a Tapolca; 75, 43.
Emma Ewald, a Buffalo; 51,30.
Maria Spisar, A Mihadowce; 60, 37.
Ana Gomez, a Lodosa, 61, 43.
Martina Garcia, a Manille; 83, 65.
Francisca Mendiluce, A Madrid; 69, 5o.
Guadalupe Mares, A Meiras; 6o, 35.
Dolores Giralt, a Madrid; 65, 3r.
Dolores Becerril, a Jerez de la Frontera; 86, 57.
Marie Courtial, i L'Hay; 70, 43.
Virginie Deleuze, a Lyon; 55, 35.
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Marie Maraval, a Cannes; 66, 44.
Marie Lavialle, a Lyon-Vaise; go, 52.
Marie Crochat, a Paris; So, 57.
Julie Jehanin, a Barcelone; 82, 61.
Carmela Tirone, a Forino; 81, 58.
Francesca Paoli, a Agugliano; 78, 55.
Hermini Midali, a Turin; 63, 42.
Maria Petelinjck, a Graz; 69, 45.
Helene Jablonska, a Chelmno; 4 4 , 2I.
Sophie Giersberg, a Bydgoszcz; 43, 23.
Marie Pillet, a Saint-Amand-les-Eaux; 40, 15,
Marie Trouvi, au Mans; 78, 56.
Marie Hortala, a Hevel ; 62, 39.
Eugdnie Delmas, a Chiteau-l'kvique; 75, 53.
Virginie Boudibnon, a Port-Leweik; 73, 55.
Marie Clouet, i L'Hay; 8o, 56.
Heloise Gosset, a Nanterre; So, 55.
Elise Samsoen, i Nice, 57, 34.
Mathilde Valat, i Alfortville; 84, 63.
Catherine Arrivet, a Cordoue; 65, 42.
Aloisia Friedl, i Vienne; 68, 42.
Marthe Kernan, a.Emmitsburg; 89, 67.
Catherine Dunlea, a Londres; 57, 34.
Julie Ruzsik, a Szekszard; 29, 8.
Angela Re, i Bra; 79, 57.
Lucie Cavalia, i Turin; 70, 46.
Adele Olivares, a Rancagua;. 74, 5i.
Emma Varas, a Santiago; 47, 23.
Prima Echaide, a Saint-Domingo ; 8, 61.
Juana Arteta, a La Corufia; 76, 49.
Maria Seresola, i Seville; 56, 33.
Maria Fernandez, a Valdemoro; 54, 29.
Josefa Odriozola, a Tolosa; 76, 58.
Eustaquia Uriz, i Linares; 40, i5.
Marie Lachal, i Paris; 83, 52.
Suzanne Descamps, i Saint-Brieuc; 78, 5o.
Ldopoldine Tournier, i Montolieu; 87, 63.
Eveline Pieffort, k Clichy; 81, 58.
Stanislas Kujawska, a Gostyn; 35, zo.
Eug6nie Puricelli, a Pernambuco; 72, 49.
Ersilia Luisi, i Sienne; 70, 48.
Caterina Lioni, a Sienne; 81, 55.

Raffaella Cipriani,

a
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Sienne; 84, 54.

Sarah Leonard, a Emmitsburg; 62, 42.
Feliciana Docio, k Avila; 44, 26.
Purificacion Paradela, a Ciceres; 53, 35.
Eugenie Ruberti, a Huelva; 69, 45.
Jeanne Brunel, au Berceau; 67, 48.
Antoinette Giraudon, a Paris; 70, 44.
Marguerite Conte, a Aubry; 85, 61.
Marie Souli6, a Pirigueux; 59, 34.
Arthemise Collot, N Ales; 83, 65.
Marie Collombet, a Montolieu; 48, 27.
Josephine Baudon, A Clichy; 87, 61.
Sophie Berniard, a Chiteau-P'veque ; 72, 42.

Marie Loustaunau, a Popayan; 82, 6o.
Marie Pradine, i Montpellier; 89, 69.
Anne Drevet, a Lyon; 88, 63.
Vicente Arquez, a Paris; 86,62.
Philomene Flati, a Lorenzo; 22, 2.
Giuseppina Burgio, a Grumo Nev; 70, 5r.

Maria Viceconte,

a Naples; 74, 5t.

Marie Palumbo, a Palerme; 32, 4.

Maria Scarpetta, a Bitonto; 77, 52.
Concetta Valenza, a Lauria; 28, 5.
Arnida Petrassi, a Cerignola; 41, ii.

Catherine Caffaratti, a Scarnafigi; 64, 43.
Carlotta Cercignani; a Castelfidardo; 82, 63.
Angela Caniga, a Ladce; 26, 9.
Catherine Edmunds, a Mill-Hill; 29, Ii.

Edeige Zawidzka, a Cracovie; 72, 46.
Ursule Pivec, i Hotemezu; 40, 1o.

Marie Lebon, a Clichy; 67, 47.
Anne Guiraut,-h Clichy; 87, 64.
Madeleine Aubineau, i Chiteau-l'Eveque; 46,
Fernande Zores, i Saint-Vaast; 85, 67.
Josephine Charles, a Avignon; 54, i9.
Marie Dahan, i Bhanes ; 46, 24.
Marie Bonnefoy, a San Fernando; 6o, 35.
Marie Bresson, a Callao; 93, 69.
Sarah Dooley, a paltimore; 47, 25.
Edith Burd, a Mill-Hill; 79, 45.
Marie Pichler, a Lankowitz; 3o, 8.
Rosamunda Pichler, a Graz; 69, So.

20.

-

5o6 -

Marie Posch, a Budapest; 83, 6o.
Maria Meza, A San Salvador ; 77, 46.
Clara del Hierro, a Guaranda ; 64, 3o.
Florentini Ciszewska; a Varsovie;8o, 58.
Marie Brodala, a Cracovie; 66, 44.
Marie Castaldi, a Rome; 86, 6o.
Luisa Castelli, a Monistero; 72, 5o.
Maria Rampichini, N Monistero; 75, 56.
Rosa Bani, A Recanati; 65, 39.
Feliciana Olaeta, a Siville; 87, 6o.
Estefana Larrea, k Valencia; 71, 45.
Josefa Artola, k Cadiz; 35, i3.
Felipa Ruiz, a Carrion de los Condes; 78, 48.
Ruperta Arrieta, a Rafelbuliol; 67, 38.
Concepcion Santamaria, a Cobreces; 73, 54.
Teresa Martinez, a Almeria; 42, t6.
Margarita Martinez, a Jerez ; 72, 5o.
Addle Couturier, I Montreuil-Haut; 85, 62.
Marie Lemasson, a Aix; 86, 62.
Marie Kunt, a Liverpool; 84, 58.
Fulvie Ernst, a Kashing; 82, 56.
Rosa Astrua, a Castellamonte; 79, 6o.
Delfina Fenoglietto, a Luserna; 78, 54.
Marie Carteni, A Bdnivent; 86, 64.
Emanuela Regina, a Naples; 82, 58.
Rosa Springer, a Warley; 41, 13.
Grassilde Jakobielska, a Varsovie; 98, 73.
Eddige Lega, k Byslawek; 49, 27.
]milie Okninska, a Tworki; 82, 61.
Catherine Kolodzej, k Cracovie; 80, 54.
Margaret Maguire, i Emmitsburg; 71, 33.
Josephine Clodung, & Paris; 92, 68.
Benoite Mardchet, a Amiens; 8o, 58.
Eugenie Lesenne, k Paris; 6z, 4o.
Marie Commolet, Vichy; 82, 59.
Eugdnie Leftvre, a Senlis; 58, 37.
Mary Collins, a Emmitsburg; 83, 58.
Margaret Wicklin, a Mobile; 82, 61.
Anna MacKay, Saint-Louis; 85,64.
Rosa Birkhahn, a Cologne; 62, 38.
Victoria Tolonits, a Budaovs ;67, 49Angelique Tschirner, a Istanboul; 85, 67.
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Thkerse Kormoczy, & Belfir; 58, 41.
Angela Ruggieri, i Naples; 64, 39.
Jeanne Capla, a Ladce; 22, 4.

Walburga Wiehl, a Metz; 56, 28.
Bridget Sheridan, a Mill-Hill ; 69, 49.
Jeanne Roques,k Barcelone; 91, 69.
Concepcion Martineza Malaga; 87, 61
Maria Marquez, a Malaga; 86, 67.
Felicitar Arreguin, a Madrid; 88, 63.
Mercedes Bernat, a Valencia; 68, 46.
Maria Pelaez, a Valdemoro; 68, 39.
Luciana Cueto, a Madrid; 86, 63.
Maria Delgado, a Murcia; 56, 28.
Francisca Arzoz, a Algorta; 84, 6o.
Melanie Fillion, a Paris; 76, 53.
Marie Dupoux, a Nivelles; 91, 70o.
Anastasie Jean, a Verviers ; 88, 66.
Regina Chalhoub, k Terusalem; 82, 46.
Angela Trotta, a Bitonto: 88, 67.
Marie Le Baron, a Luserna; 76, 58.
Maria Frigeni, a Savigliano; 66, 39.
Francoise Andreino, a Turin; 78, 56.
Armandina Cardi, k Pontedera;67, 35.
Maria Battaglia, a Orvieto; 8o, 52.
Elvira Lotti, a Ancone; 5o, 28.
Felicita Bertolotti, a Monistero: 8o, 63.
Lucia Matacotta, a Sienne; 73, 53.
Gertrude Ehsharter, A Ziller; 64, 44.
Therese Kastner,

a

Worgl; 52, 26.

Anna Lamminger, I Pongan; 73, 42.
Barbara Stadler, a Schwarzach; 38, 17.
M.arieRohrer, a Vienne; 40, 6.
Frances Neville, a Emmitsburg; 8o, 44.
Anne Plichta; I Varpalota; 78, 62.
Anne Lang, a Kaposvar; 67, 47Marie Schlacher, k Graz; 5o, 14.
Rafaela Sanchez, a Seville; 65, 44.
Julia Villarejo, a Santander; 58, 36,
M.aria Pampliega, a Mayagiiez; 5o, 21.
Victoria Astigarraga, a Albaida; 66,42.
Maria Bernadino, A Salamanque; 73, Sr.
Mathilde Zepp, a Dusseldorf; 35, 1i.
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Dublin ;66, 46.
Margaret Moore,
Marie Roy, a Gentilly; 72, 51.

Maria Brizzi, . Perouse; 48, 23.
Concetta Giacchetti, k Naples; 88, 63.
Giuseppa Marocco, a Naples; 71, 57.
Ernesta Torriani, a Turin; 78, 45.
Maria Bigini, i Sienne; 71, 46.
Violante Cipriani, a Sienne; 68, 47.
Santina Aristei, a Sienne; 47, 24.
Margaret Lynch, a Mobile; 37, 7.
Emma Latus, a Mayagiiez; 73, So.
Therese Klaurer, a Graz; 60, 43.
Suzanne Waiss, a Knittelfeld; 75, 53.
Marie Sova, & Comlosul-Mare ; 69, So.
Therese Nemeth,

a

Budapest; 72, So.

Anne Hegedus, a Szekszard; 25, 6. Bridget Connoly, a Edinbourgh; 66, 44.
Anna Jozefowska, a Cracovie; 78, 57.
Marie Przylucka, a Piotrkow; 28, 8.
Francisca Retuerto, I Cullera; 88, 61.
Jesusa Gonzalez, i Saint-Sebastien; 28, 4.
Gertrudis Marcos, a Valdemoro; 73, 52.
Maria Humet, aFigueras; 54, 34.
Maria Aramburu, i Vera de Navarra; 64, 41.
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HISTOIRE DES FILLES DE LA CHARITI
Par M. Alfred MILON (Suite)
CHAPITRE XIV

L'EPOQUE CONTEMPORAINE
SOMMAIRE. -

i. La loi des communautds : unir son sort a

celui de 1'Eglise; la part de la Communaute des Filles de
la Charite. - 2. Part dans les epreuves de 1'glise. 3. Part dans les joies de 1'tglise. - 4. Les joies rcentes :
la b6atification de Louise de Marillac et de quatre Filles
de la Charit6 (1920); solennites de ces biatifications a Rome
et k Paris. - 5. Que sera l'avenir?

Les associations religieuses ne lient leur sort a
celui d'aucune association simplement terrestre. Mais
a Dieu et k 1'Eglise elles disent : Votre sort sera mon
sort; vos 6preuves seront mes epreuves; vos joies
seront mes joies.
Et les choses, en effet, se passent ainsi.
Celui qui s'avance au service de Dieu, a-t-on dit
justement, ne doit pas le faire comme s'il allait a une
f&te; il le doit faire comme allant a une vie laborieuse,
et, le cas ch6ant, a des combats. C'est comme
dans les siccles passes; 1'Eglise, a 1'6poque contemporaine, nous voulons dire le dix-neuvieme siecle et
le commencement du vingtieme si&cle, a eu des
p.riodes de persecution a traverser, tant6t ici, tant6t
1a; elle a eu aussi des periodes consolantes. Les associations religieuses, lesquelles vivent avec intensit6 de
la vie de I'1glise, ont df participer a ses douleurs et
a ses persecutions; elles ont dd aussi participer A ses
joies; c'est a elles d'en accepter de bon cceur leur
part.
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Nous ne nous proposons done pas, en ce moment,
de parler des 6preuves propres a la Communaut6 des
Filles de la Charit6 et attachees k ses fonctions: cela,
c'est connu; son r6le est de les accepter, et elle le
fait. 11 lui est arriv6, par exemple lors de la guerre de
Crimre, de voir mourir du typhus trente de ses Sceurs,
ou d'en perdre un bon nombre de la fievre jaune en
d6barquant au Br6sil, ou bien encore, de voir, a Paris,
p6rir, dans les flammes du Bazar de Charit6, trois
Soeurs de Charit6, la soeur Ginoux de Fermon et deux
de ses compagnes'. Ces malheurs particuliers, qu'on ,
pourrait appeler les ( risques professionnels n, sont
attach6s aux h6roiques emplois de la charite.
Mais ce que nous voulons constater, c'est que, de
plus, les communautes sont associees aux 6preuves
g6n6rales de l'Eglise. La Communaute des Filles de la
Charit6 I'a et6 comme les autres. En suivant presque
1'ordre chronologique, qu'on se rappelle-ce qui lui est
arriv6 en 1870 et en 190o en Chine, lors des massacres
de Tien-tsin, ou du siege des Boxeurs; en 1874, an
Mexique, d'oui il a fallu partir; et en d'autres pays, oit
les communautes ont et6 presque oblig6es de disparaitre. En Allemagne, par exemple, lorsque eut lieu
le Kulturkampf, les Filles de la Charit6 ne purent
garder leurs novices; et, dans les pays d'Europe oii
surgit quelque desaccord entre la socie6t civile et les
Eglises ou soci6t6s religieuses, les communaut6s religieuses, on le comprend, sont expos6es & ressentir en
premier lieu le contre-coup de cette situation g6nerale.
Vers 1878, en France s'ert fait sentir le mouvement de
laicisation des h6pitaux : les Filles de la Charit6,
naturellement, ne pouvaient tarder a en subir peu a
peu les cons6quences; en -1904, au cours de difficult6s
i. Sur I'incendie du Bazar de Chariti a Pari',
Annales, t. 63, p. 334.

en 1897, voyez
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politiques et religieuses, a 6t6 rendue une loi qui
interdisait aux communautes religieuses 'enseignement, et les Filles de la CharitA ont dui subir le sort
commun.

Ce sont les 6preuves. Quelle est fl'poque qui n'en a
pas connu?
Mais il y a les consolations aussi. Et quand 1'•glise
a eu lieu de bEnir Dieu et de se rejouir, les communautes se sont associ6es a sa reconnaissance envers
Dieu et &sa joie. Les Filles de la Charit6 en particulier 'ont fait, et les consolantes occasions ne leur en
out pas manque au cours du dix-neuvieme siicle.
Rappelons quelques faits.
**

Lorsque, en 1804, le pape Pie VII vint

.

Paris cou-

ronner l'empereur Napoleon, il s'intbressa aux Filles
de la Charite; ii alla -

nous I'avons mentionn6 -

les

visiter &leur Maison-M&re d'alors, dans le quartier de
Saint-Sulpice. De retour & Rome, plus tard, Pie VII
disait a un diplomate, M. Artaud : a Parlons aussi
des scaurs grises (c'est ainsi qu'il d6signait et qu'on
d6signait souvent les S<eurs de Saint-Vincent-dePaul). fcoutez, ajoutait-il; voici ce que nous avons
fait : nous avons cherch6 & les introduire dans toute
la catholicitY, et particulibrement en Italie, en Allemagne et en Irlande. (Ici, le pape ajoutait un 6loge
particulier des Soeurs francaises.) Nous ne renonsons pas, continuait-il, au desir d'ambliorer en cela le
service de nos h6pitaux'. , Ainsi parlait le pape Pie

VII.
Cette estime, cette affection pour les Filles de la
i. Histoire du pape Pie VII, par M. le chevalier Artaud. Paris,
b836;
t. II, p. 460.
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Charit6 est, en quelque sorte, traditionnelle sur le
siege apostolique. Dans sa bulle du 8I des calendes
de septembre 1840, le pape Gregoire XVI, enumrant les douleurs et les joies de l'lglise, ses craintes
et ses espirances, a dit : ( C'est, entre autres, un
consolant spectacle pour le monde catholique, et c'est
pour les non-catholiques eux-memes un sujet d'6tonnement, que ces soci6tes si multipli6es et si repandues
de pieuses femmes qui, vivant en commun sous-la
regle de saint Vincent de Paul on sons celle d'autres
instituts approuvis, et remarquables par leurs vertus
chretiennes, se divouent tout entiires avec alligresse
ou t retirer les femmes 6gar6es du sentier de la perdition, on t former les jeunes filles a la religion, i
une pidt6 solide et aux travaux de leur 6tat, ou a soulager de toutes les manieres possibles les infortunes
du prochain, sans etre d6tournaes ni par la faiblesse
naturelle de leur sexe, ni par la crainte d'aucun
peril . )
LUon XIII, qui leur avait donn6 une particuliere
marque de sa bienveillance en leur confiant I'h6pital
qu'il fonda i Sainte-Marthe, pres du Vatican, procura
aussi une grande consolation aux Filles de la Charit6:
il ouvrit la voie a la beatification de Louise de Marillac, qui avait, avec saint Vincent de Paul, mis la main
a la cr6ation de leur Institut. C'est en 1895, le Jojuin,
que le pape Leon XIII donna le d4cret d'introduction
de cette Cause de b6atification, tant desiree par les
Filles de la Chariti et qui devait 6lever leur mere trts
v6neree aux honneurs des autels.
Le pape Benoit XV a couronn6 cette oeuvre. Le
proces canonique de biatification s'instruisit i Rome,
selon toutes les formalitbs prescrites en cette matibre.
I.

Maynard, t. III, p. 281.
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Et enfin, au mois de mai 1920, en y joignant la beatification de quatre Filles de la Charite, martyris6es lors
de la sanglante R6volution de la fin du dix-huitieme
sicle, Louise de Marillac fut plac6e par le pape
Benoit XV au rang des Bienheureuses.
Ii convient que nous donnions sur ce fait et sur les
solennelles et 6difiantes circonstances de cette b6atification quelques details.
*

D'autres beatifications ou canonisations eurent lieu

a Rome vers la meme 6poque. La beatification de
Louise de Marillac fut fix6e au 9 mai de l'ann6e 1920.
C'est dans la vaste 6glise de Saint-Pierre du Vatican,
deja ornee pour les canonisations des jours suivants,
qu'eut lieu la biatification. La grandiose statue de
marbre blanc de saint Vincent de Paul qui, dans SaintPierre de Rome, est parmi celles des foadateurs
d'Ordres religieux, paraissait en ce jour-la particuliUrement bien a sa place; et, du haut du ciel, le saint
devait applaudir a 1'honneur rendu a sa collaboratrice, Louise de Marillac.
La famille religieuse du saint, Missionnaires et
Socurs de Charit6, 6tait abondamment represent 6 e a
ces fetes. Le Sup6rieur g6n6ral et la Superieure de
la Communaut6 6taient presents. Les ccailes blanches ),
comme on a dit, ou les cornettes de plus de cinq cents
Filles de la Charit6, venues de diverses nations, formaient divers groupes dans la grande nef de la basilique de Saint-Pierre et plusieurs milliers de fideles
etaient presents.
C'est avant la celebration de la messe qu'eut lieu la
lecture du dccret de b6atification. Plus de deux cents
prelats occupaient les bancs r6serves aux 6veques; on
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comptait de nombreux representants de l'6piscopat
franqais, et parmi eux le cardinal Amette, archeveque
de Paris. Quinze autres cardinaux 6taient presents.
Dans l'abside, au centre d'une (c Gloire n surmontant l'autel, etait placie une peinture repr6sentant
l'apotheose de Louise de Marillac; cette peinture
6tait d'abord couverte d'un voile.
Eurent lieu, successivement, les rites usites dans
ces circonstances, et qui se terminent en donnant
l'ordre de lire le bref de beatification 1.
La promulgation s'en fit alors; voici le d6but du
bref:
" Benoit XV, Pape,
a Pour perp6tuelle mimoire.
Parmi les families religieuses institutes par Dieu
au cours des siecles non seulement pour le bien et
1'ornementde son tEglise, mais aussi pour l'6dification
et 1'utilit6 de la soci6t humaine, assurkment la tris
illustre soci6t6 des Filles de la Charit6 occupe une
place de choix. Cette communaut6 compte, en effet,
jusqu'a 37000 sceurs 2, r6pandues d'une facon merveilleuse dans toutes les parties du monde catholique;
dans les &coles, les orphelinats, les hospices pour les
enfants trouv6s, les h6pitaux, les prisons, et meme
dans les camps au milieu des soldats, elles remplissent
les offices de la charit6 chretienne, forqant L juste
titre 1'admiration de tous. De meme que pour quelques
autres instituts de Religieuses, pour les Benedictines,
les Clarisses et les Visitandines, qui, en plus de leurs
cc

1.

Semaine religieuse de Pa'is, 26 juin 19o0.
2. A cette indication sur le chiffre du personnel fournie par le bref
de 1920, nous ajouterons sur le nombre des etablissements le renseignement suivant. Dans sa Conference aux Soeurs, le 8 decembre 1921,
le Superieur general, M. Verdier, donne le chiffre de a trois mille cinq
cents maisons, on environ x des Filles de la Charit6. - Anna!es de li
Mission, t. 87 (1922), p. 3o.
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fondateurs saint Benoit, saint Francois d'Assise et
saint Francois de Sales, se glorifient d'avoir pour
cofondatrices' sainte Scholastique, sainte Claire et
sainte Jeanne de Chantal, de meme cette utile soci&et
eut deux fondateurs; l'un fut cet homme d'insigne
saintet6 dont le nom est au-dessus de tout eloge,
Vincent de Paul; l'autre, son illustre disciple, sa fille
spirituelle, associee A ses oeuvres et a ses labeurs, la
v6n6rable servante de Dieu, Louise de Marillac, veuve
Le Gras.
(N6e a Paris le 12 aoft 59i, de Louisde Marillac...
Suivent les details biograpkiques, e peu pr•s tels que
nous les avons donnis ci-dessus, au chuaitre premier.
Le Bref se terminait ainsi :
( En consequence, c6dant aux supplications de la
Congregation de la Mission, qui se r6jouit d'avoir
saint Vincent de Paul comme fondateur, et de la
soci6t' des Filles de la Charit6, en vertu de Notre
Autbrit6 apostolique, par l'effet des pr6sentes lettres,
Nous permettons que la v6enrable servante de Dieu,
Louise de Marillac, veuve Le Gras, recoive d6sormais le nom de Bienheureuse; que son corps ou ses
reliques soient expos6s en public, a la veneration
des fideles, mais non point portes dans les supplications solennelles, et que ses images soient orn6es de
rayons. En outre, en vertu de Notre Autorite apostolique, Nous concedons qu'en son honneur on dise
chaque ann6e l'office et la messe de communi nec Virginum nec Martyrum,avec les oraisons propres approuvees par Nous, selon les rubriques du Missel et du
Breviaire romains. Mais cette recitation de l'office et
cette c6elbration de la messe sont conciedes seulement pour la ville et l'archidiocsse de Paris, ainsi que
pour toutes les eglises et maisons religieuses du
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monde entier appartenant a la Congregation de la
Mission et a la Compagnie des Filles de la Charite on
dans lesquelles les Missionnaires et le Filles de la
Charit6 remplissent leurs fonctions. Cette concession
s'applique A tous ceux qui sont tenus de reciter les
heures canoniques; et en ce qui concerne la messe,
Notre permission s'6tend a tous les pr&tres, tant seculiers que reguliers, qui se rendront dans les 6glises
oi se c6lbrera la fete, fixee au 15 mars.
c Enfin, Nous accordons que les solennites de la
BEatification de la venerable servante de Dieu Louise
de Marillac, veuve Le Gras, soient c61brees dans les
6glises susdites de la Congregation de la Mission et
de la Compagnie des Filles de la Charite, ainsi que
dans V'archidiocese de Paris, avec l'office et la messe
du rite double-majeur, au jour qui sera design6 par
l'Ordinaire, dans le courant de l'ann&e qui suit les
solennites de la Basilique vaticane. Nonobstant les
Constitutions et Ordonnances apostoliques, ainsi que
les decrets de.non-culte et toutes autres choses contraires. Et Nous voulons qu'aux exemplaires mnme
imprim6s des pr6sentes lettres, pourvu qu'ils soient
sign6s de la main du secr6taire de la Congr6gation des
Rites et munis du sceau du pr6fet, on ajoute, dans les
discussions meme judiciaires absolument la meme foi
qu'd ces pr6sentes lettres, expression de Notre
volonte.
(C Donne a Rome, pros Saint-Pierre, sous l'anncau
du P6cheur, le 9 mai 1920, la sixieme ann&e de Notre
Pontificat. ,
Quand la lecture du Bref fut terminee, devant la
foule attentive et 6mue, le voile qui couvrait le tableau
tomba, et apparut, dans le splendide encadrement de
l'architecture, I'image repr6sentant dans la gloire la
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nouvelle c bienheureuse ,. Aussit6t, les cloches de
Saint-Pierre de Rome sonnarent; le cdl6brant entonna
le Te Deum, que la foule continua; apres quoi, le
c6lebrant, reprenant en quelque sorte la parole, chanta
l'oraison propre de la bienheureuse Louise de Marillac
et encensa son image.
Entre temps, on distribua les images et la courte
biographie de la Bienheureuse; et la messe fut cl66bree solennellement par Mgr Raphael Virili, archeveque du titre de Ptolemais, qui fut le Postulateur de
la Cause de beatification.
La c6r6monie du soir fut marquee, comme dans
tcutes les b6atifications, par la pr6sence du SouverainPontife, qui arriva port6 sur la Sedia gesiatoria, et la
tiare sur la tate, jusqu'i l'autel central de la basilique.
La b6nediction du Saint Sacrement ayant 6t6
donn6e, alors s'avancerent M. Verdier, sup&rieur
g6n6ral, et la mere Imilie Maurice, sup6rieure de la
Compagnie des Filles de la Charit6. Ils pr6senterent
au pape une relique de la Bienheureuse, dans un reliquaire, objet d'art, fabriqu6 a Paris, ainsi qu'un
immense bouquet de roses. Ace moment-la, Benoit XV
s'entretint un moment avec eux; il avait connu personnellement la Mere Maurice lorsque, avant d'etre
plac6e a la t&te de la Communaut6, elle avait &6t, a
Rome, sup6rieure de l'h6pital de Sainte-Marthe du
Vatican.
A la tombee de la nuit, la facade de la basilique de
Saint-Pierre fut illuminee. Telle fut la fete & Rome.
Ce que nous venons de dire des c6r6monies de la
beatification pour Louise de Marillac, le 9 mai 1920,
se reproduisit a peu pres, le 13 juin, pour la b6atification de ses quatre Filles, les Sceurs d'Arras. Nous
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avons mentionni ci-dessus ce qui concerne leur martyre, an chapitre VI.
Rome avait ainsi accompli ce qu'on attendait d'elle,
on peut dire, justement. Car, si elle le pouvait faire,
il paraissait convenable qu'elle accord5t a une aussi
nombreuse famille religieuse que les Filles de la Charite, la glorification de celle qui fut leur mire. Desormais, levant an ciel les yeux, elles pourront avec joie
y contempler par la pensee,_ avec saint Vincent de
Paul, leur pere, Louise de Marillac, fondatrice avec
lui de leur Communaut4, et, auprbs d'eux, quelquesunes de leurs seurs qui ont dej recu, des mains de
l'Eglise, la couronne et les louanges qu'elle accorde
aux plus illustres de ses enfants.
Rome et Paris sont les deux grands centres pour la
vie de la Compagnie des Filles de la Charite. Paris
fit done echo aux solennitbs de Rome que nous venons
de raconter. C'est a Paris que naquit la Communaut ;
c'est la que v6cut la Bienheureuse et que se gardent
aussi ses reliques'. On associa dans les mimes fetes
la memoire de Louise de Marillac et celle des quatre
Filles de la Cbariti qui venaient d'etre beatifiees
comme elle.
Pour le triduum en leur honneur, la chapelle des
Filles de la Charite on celle des Pr&tres de la Mission etaient de dimension trop restreinte; c'est dans
la vaste 6glise de Saint-Sulpice que s'en deployerent
les solennitis a Paris.
Cette grande 6glise de Saint-Sulpice etait orn6e
avec gofit. A l'entree du sanctuaire 6taient exposees
l'image et les reliques de Louise de Marillac; audessus de I'autel, un grand tableau representait la
i. Voy. la Semaine rdligieusede Paris, numdro da 22 mai z92o.
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Bienheureuse et les quatre Filles de la Charit6 qui'
venaient d'etre b6atifiees comme elle.
Cette iglise avait aussi l'avantage de n'tre pas trop
6loign6e de la Maison-Mere de la rue du Bac, d'o6,
chaque jour du triduum, venait, comme en une ioterminable procession, une foule de Sceurs, et successivement plusieurs centaines de novices, aux divers
offices solennels.
Le triduum, fix6 aux 24, 25 et 26 juin 1920, se
deroula selon le programme trace. Le premier jour, la
messe fut chantee par l'6veque de Gap, Mgr de Llobet;
le deuxieme jour, elle fut c6•Jbr6e par le Sup&rieur
g6neral, successeur de saint Vincent de Paul, M. Verdier; le troisieme jour, le plus solennel, c'est I'archeveque de Paris, le cardinal Amette, qui voulut bien
officier pontificalement.
A l'office du soir eurent lieu les pankgyriques. Le
premier jour, le cur6 de l'6glise de la Madeleine, de
Paris, M. Langlois, commenta la parole de l'Picriture
Qui manet in caritate, in Deo manet, Celui qui demeure
dans la charite, demeure en Dieu; il en fit une heureuse
et 6 loquente application aux Filles de la Charit6. Le
deuxieme jour, 1'eveque d'Arras, Mgr Julien, consacra
naturellement son discours aux Soeurs de Charit6
d'Arras qui venaient d'etre 6lev6es aux honneurs des
autels, et il exposa les emouvantes circonstances de
leur martyre. Le troisieme jour, Mgr Halle, evbque
auxiliaire de Montpellier, commentant le texte qui
sert de programme a la Communaut6 des Sceurs, Charitas Christi urget nos, montra, dans un tableau saisissant, saint Vincent de Paul p6entrant de cette doctrine, (( La Charit6 de Jesus-Christ nous presse n, l'ime
de Louise de Marillac; et Louise de Marillac versant
a son tour, dans l'ime des Filles de la Charite, cette
meme doctrine, qui est devenue la devise de leur
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institut. L'immense gglise de Saint-Sulpice etait renmplie ce soir-lk par la foule, qui ne put meme y pen6trer tout entiere. Quand les Sceurs sortirent et qu'elles
descendaient les escaliers du large p&ristyle de SaintSulpice, on eit dit, en voyant toutes ces blanches
cornettes, comme un flot pittoresque et bienfaisant
qui s'icoulait de ce vaste temple.
Lorsque, A son tour, partit le cardinal, la foule
curieuseet bienveillante qui couvrait la belle place de
Saint-Sulpice ne s'ouvrit que lentement pour donner
passage A l'automobile de l'archeveque de Paris, a qui
elle timoignait ainsi la respectueuse sympathie qu'elle
a pour lui.
Apres ce triduum, il etait bien juste que les Sceurs
eussent aussi dans leur chapelle un jour de fete: ce
fut le dimanche. Le cardinal-archevyque de Paris
voulut bien, encore ce jour-lI, venir y pr6sider les
offices. C'est le cure de la paroisse que, en bonnes
paroissiennes, les Soeurs prierent de celebrerla messe;
on est sur la paroisse de Saint-Francois-Xavier. Et,
le soir, l'archeveque de Cambrai, Mgr Chollet, en un
expos6, on peut dire captivant, montra quel fut le
r6le social et religieux des Filles de la Chariti.
Ces fetes, avec leur succes continuellement soutenu,
laisserent la plus consolante et la plus favorable
impression.
*

Nous n'avons pas A entrer dans d'autres details
sur la situation contemporaine des Filles de Ia Charite: cett- situation resulte des nombreux 6tablissements dont nous avons brievement reprisent6 le
tableau, ou plut6t, elle se deploie vivante sous nos
yeux dans les exemples et dans les services de ces
Filles saintement d6vouees.
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Elles sont r6pandues sur toute la terre et, en meme
temps, elles sont tris unies entre elles : unies par
leurs communes Constitutions et par I'esprit de saint
Vincent de Paul qui les anime. La facilit6 elle-m•me
des communications, a l'epoque contemporaine, contribue a cette union. Ainsi que l'explique l'un des
successeurs les plus autorisis de saint Vincent de Paul
a la tete des deux communaut6s que le saint a fondies, M. 9tienne, supirieur gen6ral, a les nationalites les plus diverses -

ce sont ses paroles -

pour-

ront s'unir et se fondre, sans toutefois rien perdre de
leur caractere propre, ni rien sacrifier de leurs interets
particuliers. Les gouvernements eux-memes, emportis
par la force des choses et domin6s par une politique
qui les place en dehors de toute pens6e de religion,
se verront forc6s de renoncer a toute action gZnante
dans les question religieuses'
*

*

.

*

Que sera l'avenir?
- L'avenir sera pour les soci6tis ou pour les Communautis religieuses et charitables, comme pour les
individus, l'avenir sera ce que nous le ferons.
Or, au point de vue religieux, I'action efficace des
individus et des communaut6s a son programme dans
les paroles de l'ap6tre saint Paul : se faire tout a tous
afin de procurer a tous leur bien religieux et leur
salut. Omnibus omnia factus sum, ut omnes facerem
salvos (I Cor., Ix, 22). Le but est indiqu6 : quels que

soient les milieux purement humains et politiques
dans lesquels se meuvent les associations religieuses,
ces associations ont un but fix6 et une orientation
designee, c'est de procurer le bien religieux des ames.
Et quant aux moyens, ils consistent a s'adapter soii. Vie de M. J.-B. Etienne, supirieur general, p. 494.
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m6me aux circonstances et aux temps oiu l'on se trouve,
et A se faire tout a tous, pour les servir tous en
leurs besoins temporels et religieux, ainsi que l'ont
pratiqu6 les hommes apostoliques a toutes les 6poques
de 1'lglise. cSe faire tout A tous n implique un grand
d6sint6ressement; mais c'est le vrai programme de la
charite.
Saint Vincent de Paul a etudi6 les besoins du
temps oi il vivait; on I'a meme traite de novateur
pour y avoir adapte les institutions qu'il cr6a, notamment celle des Soeurs de Charit6. Son esprit demeure.
Le temps et la societ6 oit ii vecut sont tomb6s dans
l'abime du passe. Mais avec de nouvelles conditions
6conomiques et sociales, de nouvelles souffrances
aujourd'hui ont apparu, de nouveaux besoins ont &t6
constat6s. Nul ne le niera.
Dans le siecle present, il faut done faire comme
a fait saint Vincent de Paul. II ne s'agit pas de copier
ce qu'il a r6alise de son temps : ce serait insuffisant.
Ce qu'il faut faire, c'est se pinetrer de son esprit, et,
dans cet esprit de religion et d'initiative, accomplir
ce qu'entreprendrait et ce que ferait saint Vincent
de Paul s'il vivait aujourd'hui.

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

CHIPITRE XXXI. -

De 1874 .

1918

M. BORg, supdrieur g6neral (suite)

SOuMMAIRE. - M. Fiat, assistant de la Maison-Mere pendant
le goenralat de M. Bore. Ses confdrences du vendredi soir

(suite).
La quatrieme conf6rence donn6e pas M. Fiat le
vendredi soir a pour sujet les visites au Saint Sacrement. M. Fiat prend le texte : Quam dilecta tabernacula. II fait dans l'exorde une petite ex6gsse du
psaume 83, qui est tres touchante et tres pieuse. Evidemment, un professeur d'tcriture Sainte de nos jours
n'admettrait peut-6tre pas tout ce que dit M. Fiat.
Mais certaines questions ne passionnaient pas nos
phres, ii y a soixante ans, com-ne elles semblent passionner nos contemporains.
Apres cet exorde, M1. Fiat annonce qu'il parlera
des visites au Saint Sacrement : motifs de les bien
faire; dispositions A y apporter. M. Fiat a soin, pour
ne pas effaroucher son auditoire, de l'avertir que
0 mon but n'est pas de vous porter A augmenter le
nombre de vos visites; nous en faisons autant que les
saints qui ont 6t6 remarquables dans l'Iglise pour
cette devotion ». II est A noter que, sur ce point,
M. Fiat a &t6 fort prudent et qu'il a toujours estimb
que nos exercices de piet6 de communaut6 sont plus
que suffisants. Le principal est de les bien faire.
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Le premier point montre que la d6votion aux visites
du Saint Sacrement est des plus solides, des plus
agr6ables au Seigneur, des plus avantageuses; trois
raisons qui sont d6velopp6es d'une maniere vraiment
incomparable.
Premierement, c'est une pratique des plus solides.
M. Fiat en expose d'abord le fondement th6ologique,
qu'il emprunte au Concile de Trente; il d6veloppe
ensuite cette id6e par trois comparaisons tir6es de
1'Ancien Testament : les pains de proposition, les
chandeliers d'or, l'autel des parfums. M. Fiat rappelle
ce qu'6taient les pains de proposition, et il montre
comment l'Eucharistie est notre pain de propbsition :
ccNotre Seigneur, en effet, dit-il, s'y propose a son
Pere, au nom de nous tous, comme notre offrande permanente. , II est notre avocat. On doit visiter fr6quemment celui a qui on a confi6 le soin de d6fendre
ses biens et sa vie. L'Eucharistie est notre chandelier
d'or qui dissipe les t6nebres; allons souvent nous
6clairer a cette lumi4re divine. Enfin, 1'Eucharistie est
a la fois notre autel des parfums et notre autel des
holocaustes. Ce d6veloppement est si gracieux qu'il
serait a citer en entier; mais il est trop long. M. Fiat
dit que nous devons offrir des sacrifices ext6rieurs
symbolis6s par l'autel des holocaustes, des sacrifices
interieurs personnifi6s par l'autel des parfums. II
montre que c'est sur ces deux autels que le feu de
l'amour s'entretient. II 6tablit ensuite que l'Eucharistie est I'holocauste parfait, le parfum suave. Ces
id6es sont tres belles et trbs dl6icatement exposees.
Cette partie se termine par cette phrase touchante :
c Mais, quoi! faut-il donc prouver a un enfant que c'est
une bonne chose de visiter son pire ; a un pauvre, de

se presenter souvent chez un riche qui 1'accueille toujours bien; a un malade, de voir frequemment son
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medecin; a un criminel condamn6 & mort, de recourir
a celui qui peut lui accorder le pardon; aun ami,
d'aller remercier souvent son ami qui 1'a sauve de la
mort? Enfin, faut-il prouvert l'homme faible, aveugle,
p6cheur, que c'est une pratique solide d'aller trouver
son Dieu qui, par amour pour lui, habite corporellement dans nos temples? , Cette finale, dont nous ne
donnons que des bouts de phrase, est touchante.
M. Fiat a le talent d'6clairer et de plaire, d'instruire
et de toucher, d'engendrer la conviction et la persuasion. C'est un v6ritable orateur.
Cette pratique des visites au Saint Sacrement n'est
pas seulement solide, elle est encore agreable & NotreSeigneur. Nous ne sommes plus sous la loi de crainte,
oit les pr&tres seuls entraient dans le Saint et oii le
Grand Pr6tre seul entrait une fois l'an dans le Saint
des saints. u Le mur de s6paration a 6t6 d6truit, le
voile a 6t6 d6chir6, les mysteres se c6elbrent au grand
jour. » Telles sont les pensees developpees en ce paragraphe. La suite est sortie du coeur du P. Fiat. II
montre que Notre-Seigneur pendant sa vie morteile
aimait a se trouver avec les hommes, les pauvres, les
enfants; il 6tablit que l'Ascension n'a pas d6pouillI
Notre-Seigneur des inclinations de son cceur, et il fait
un tableau charmant de la joie qu'6prouve Notre-Seigneur de voir du monde autour de son tabernacle.
« Sans doute, dit-il, l'Eucharistie peut faire du bien,
meme a distance, et si, retir6 dans sa chambre, on
pense a Notre-Seigneur, on lui offre des actes d'amour,
il les agree; mais il y a pour Lui une joie particuliere
a nous voir tout prbs de Lui., Une mere est contente
que son enfant lui ecrive; elle est plus heureuse quand
son enfant I'embrasse; Jesus semble nous embrasser
comme une mire, nous presser dans ses bras et nous
b6nir comme autrefois Isaac benit et embrassa Jacob.
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La troisieme raison pour laquelle nous devons aimer
les visites au Saint Sacrement se tire des avantages
qu'elles nous procurent: elles nous honorent, nous
consolent, nous sanctifient. L'honneur que nous retirons de ces visites est prouv6 par la raison, par la foi,
illustr6 par la Sainte Afcriture que M. Fiat possede a
la perfection et dont il imprbgne ses conf6rences,
comme saint Bernard faisait pour ses sermons. La
consolation que produisent les visites au Saint Sacrement est exposte par un coeur qui l'a sentie. Qu'on en
juge par deux ou trois phrases extraites de cette partie: ( Combien de fois ne l'avons-nous pas 6prouv6
par -nous-m4mes! Nous 6tions venus dans l'accablement de la tristesse, du d6goit. de l'ennui, nous jeter
aux pieds de Notre-Seigneur et nous nous sommes
relev6s plus forts, plus contents, plus risignis a la
sainte volont6 de Dieu. Nous avons senti que le c6leste
m6decin avait applique un baume salutaire A la plaie
de notre coeur. II a eu, il a, il aura toujours une parole
de consolation pour toutes nos peines. Si je vais pleurer devant lui la perte d'une personne qui m'itait
bien chbre, il me fera entendre cette douce parole:
Jesuisla rIsurrectionel la vie... Si je suis en butte a la
calomnie on aux railleries des hommes, il m'insinuera
tres efficacement et tres suavement cette pens6e on
quelque autre semblable : u Laisse dire, laisse faire;
ne te trouble pas; je connais tout; je veux mettre a
l'6preuve ta patience et ta chariti n, etc. Et M. Fiat
continue sur ce ton, qui est tout A fait dans see -ordes.
Il a detouchantes phrases sur la consolation qu'eprouve
I'enfant a se jeter dans les bras de sa mere quand il
souffre, l'exil a rentrer dans sa patrie, au foyer, apres
une longue absence, et ii termine son expos6 par un
tableau saisissant de la consolation qu'il y a de savoir
que le Ciel est, pour ainsi dire, descendu surlaterre,
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puisqu'il y a la, dans le petit tabernacle pres duquel
je prie, i'humanite du Sauveur, les trois personnes de
la Sainte Triniti, des milliers d'anges. En relisant
ces beaux passages du P. Fiat, on comprend mieux
encore pourquoi ce saint homme 6tait si fidele a ses
visites, si recueilli, si 6tranger A ce qui se passait
autour de lui. II voyait, sinon avec les yeux du corps,
du moins avec son ame, toutes ces merveilles dont il
parlait avec tant de chaleur. La bouche parle de I'abondance du cceur.
Le troisieme avantage des visites au Saint Sacrement est de nous sanctifier. M. Fiat expose les quatre
manieres dont I'Eucharistie nous sanctifie: Elle mod&re nos passions ; Elle nous 6claire par les exemples
de vertu que donne Notre-Seigneur; Elle nous
ichauffe; Elle nous fortifie par les b6n6dictions que
Dieu r6pand sur nous. Chacune de ces manieres est
prouv6e amplement par des raisons tir6es de la Sainte

tcriture. Ces raisons sont quelquefois originales:
a Quand les Isra6lites p6netrerent dans le Jourdain
avec 1'arche d'alliance, les eaux s'enfuirent. Combien
de fois nos passions, semblables aux eaux du Jourdain, ont-alles pour ainsi dire fui quand elles ont vu
le tabernacle de Jesus-Christ! Nous 6tions entres
agites, ballottis, inquiets et nous avons 6t6 tout i
coup calmes et tranquilles. » Une autre reflexion egalement typique avec une petite pointe d'humour, c'est
quand il montre que l'Eucharistie nous comble de
b6nedictions, nous soustrait a I'empire du d6mon.
, I1 est 6crit que, les Philistins ayant plac6 l'arche
sainte pres de leur dieu Dagon, celui-ci ne put rester
debout, il tomba la face contre terre ; remis a sa place,
il tomba de nouveau; mais, cette fois, la thte et les
mains furent siparees du tronc. Comme un autre Dagon, continue M. Fiat, le demon ne pent soutenir la
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presence de l'arche de la nouvelle alliance, il perd la
tate et les mains, si je puis ainsi parler, i l'gard de
ceux qui habitent pres du tabernacle. , Ces petites
originalitbs detendaient les esprits, amenaient le sou-

rire sur les lIvres et on se remettait avec plus d'ardeur
a suivre les beaux et profonds developpements qui
suivaient ces petits repos.
Le second point de cette conference indique les dispositions que nous devons avoir, avant, pendant et
apres les visites. Chacune de ces parties est illustrie
par des exemples bibliques: tour a tour, Zachie, la
reine de Saba, Madeleine, la Cananeenne, le 16preux
gu6ri, les aveugles de Jericho, etc., viennent eclairer
la doctrine. Ainsi devaient pr&cher les Ap6tres quand
ils appuyaient leurs recommandations sur les exemples
de Notre-Seigneur. Leur enseignement etait compris.
Celui de M. Fiat est vraiment apostolique; il n'est pas
pedant, maniere, subtil, incomprehensible, froid; il
est simple et profond comme la Sainte Pcriture; il est
onctueux surtout. Que de beaux passages on pourrait
citer de ce second point! Quand M. Fiat traite de ce
que l'on doit faire pendant la visite, il distingue suivant le but qu'on se propose: le voir, l'adorer, le remercier, obtenir une grace, et il varie ses developpements
suivant cette fin poursuivie. Il revient sur son idee de
l'autel des parfums et il represente I'ame jetant des
grains d'encens par ses oraisons jaculatoires; ii
montre comment nous pouvons bruler comme le chandelier d'or de l'Ancien Testament; quand il expose la
maniere de timoigner notre reconnaissance, it ressemble au psalmiste, Eructavil cor meum verbum bonum; ii songe que 1l est son Dien,son Sauveur; il rap-

pelle tout ce que ce Dieu Sauveur a fait pour nous et ii
entremble ces pieuses considerations du simple mot,
r6p6t6 plusieurs fois: il est la, qui produit un effet sai-

-

529 -

sissant. II est tendre dans ses affections. a Si un ami
avait subi la mort pour moi et que je vinsse a me trouver devant son corps, comme je l'embrasserais, comme
je l'arroserais de mes larmes, commeje lui promettrais
d'assister, selon la mesure de mes forces, ses parents
et ses amis!t
II fait ensuite l'application par rapport
a Notre-Seigneur. On sent une ame pne&tree d'un pro-

fond amour. Tout cela est vrai, sincere, sans recherche. II parle comme il vit; il vit comme il parle. Ce
n'est pas a lui que s'appliqueraient les reproches cingiants que le pape Benoit XV adresse a ces pr6dicateurs qui, semblables aux comediens, affichent des
sentiments qu'ils n'6prouvent pas et d6mentent, une
fois leur r61e joua, les paroles qu'ils ont prononcees
sur la scene. M. Fiat a et6 un pridicateur sincere,
vrai. Ce qu'il recommandait aux autres, il le faisait, et
tous ceux qui l'ont connu i Saint-Lazare savent quelle
devotion il avait pour les visites au Saint Sacrement.
Sa devotion n'etait pas seulement sur ses 1Ivres, elle
etait dans son coeur et dans ses actions.
Lacinquieme conference donnie par M. Fiat a pour
sujet la communion. II annonce dans son exorde qu'il
a trait6 pr6cedemment du sacrifice et de la presence
reelle et que, d6sormais, il parlera de la communion.
11 commence par la preparation a ce sacrement. II
traite, en cette cinquieme conference, des dispositions
requises pour s'approcherde l'Eucharistie.
La premiere disposition est d'avoir ite purifi6 de la
tache originelle par 1'eau sainte du bapteme; abluti
corpus aqua munda. Mais ii ne developpe pas cette premiere disposition malgri lesconsid rations instructives
et 6difiantes qu'il prevoit et qu'il aimerait a exposer.
La deuxieme disposition est la purett de conscience.
II prouve la necessiti de cette condition par ce qui
s'est fait au pied du Sinai, oil le peuple s'est pr6par6
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a la manifestation de Dieu. Les fiddles devaient se
purifier avant de participer Ala chair des victimes; les
pretres, avant d'entrer dans le tabernacle : soyez
saints parce que je suis saint. La manne etait conservie
dans une urne d'or. Le corps de Jesus-Christ mort a
&teenseveli dans un linge blanc, dans un sepulcre
neuf. Le corporal sur lequel on depose l'hostie sainte
doit etre d'un lin tres blanc. M. Fiat s'appesantit sur
cette derniere comparaison, et ii montre, d'apres saint
Thomas, que le corporal reprbsente bien la puret6
interieure requise pour un si grand sacrement. Trois
operations sont ncessaires pour mettre le corporal en
&tat de recevoir le corps de Notre-Seigneur : il doit
etre- lave, tordu, seche, lavatur, torquetur, siccatur.

M. Fiat d6veloppe longuement ces trois operations.
Lavalur. - II faut rejeter ce qu'ily a de grossier :
d'impur. On n'admettait pas le pain fermenti pour ;•

Cene; on n'admet pas pour la Cane Eucharistique it
ferment de malice, le p6che mortel. II faut laver l'ame
par I'examen et la confession. La contrition ne suffit
pas quand on a des p6ch6s mortels; il faut de plus la
confession. I1faut aussi enlever la poussiere des fautes
v6nielles. Cette purification est symbolisee par le
lavement des pieds des ap6tres avant l'institution de
l'Eucharistie et par le Lavabo du pretre A 1'Offertoire
de la messe. II ne convient pas de loger un grand
personnage dans un appartement tout convert de
poussiere.
Torquetur. -

II faut exprimer l'humidit6,du cor-

poral; or, les tendances mauvaises sent A notre coeur
ce que l'eau est au linge; elles le rendent mou et
pesant; a done, conclut M. Fiat, passez-moi le mot;
il faut tordre notre nature par !a mortification >. Notre
corps est un esclave; or, les anciens disaient qu'h
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l'esclave on doit donner trois choses : le pain, la discipline, le travail. Faisons de meme pour le corps.
Sans cela, nous ne serons pas dans les conditions convenables, a cause de I'affection au p6che veniel que
suppose l'immortification des passions. Cette doctrine
peut paraitre un pen severe; mais nous sommes bien
avant le d6cret de Pie X.
SSiccatur. -

Une fois le linge lav6 et tordu, il faut

le faire secher. « Toutes les torsions ne suffisent pas,
dit M. Fiat, pour enlever completement 1'bumidite, il
faut ajouter l'efficacit6 da soleil ou de la chaleur, il
faut secher le linge. n Seule, la sainte Vierge n'a eu
aucune souillure. Chez tous les autres, il s'elIve des
bas-fonds de la nature des vapeurs pestilentielles, qui
obscurcissent plus ou moins le ciel de notre ame. Tout
cela est contraire, non pas i la puret6 essentielle,
mais a la purete parfaite. I1 faut dessecher tout cela
en s'exposant i la chaleur de l'amour de Dieu, particulierement dans l'oraison.
M. Fiat termine le d6veloppement de cette seconde
disposition a la communion, qui est la puret6 de conscience, en montrant qu'il y a deux phches dont nous
devons surtout nous purifier, nous laver, nous secher :
ce sont les fautes contre la puret et contre la charit6,
parce qu'elles semblent avoir une opposition sp6ciale
A la nature de ce sacrement. La puret6, d'abord, est
aimee de J6sus, qui a voulu naitre d'une Vierge. Tout
est pur et virginal dans I'Incarnation : la naissance de
Notre-Seigneur, sa vie cach6e, sa vie apostolique, sa
vie souffrante, sa vie glorieuse, sa vie eucharistique.
M. Fiat insiste encore plus sur la charit6. La communion est un sacrement d'union; c'est I'union commune de tous les fiddles; c'est le signe de l'unit6, le
lien de la charit6, le symbole de la concorde. D'o6 la
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n6cessitA d'6viter et de d6poser avant la communion
les haines, les aversions, les divisions, les m6disances,
les critiques, etc. Notre-Seigneur ne veut pas venir
en notre coeur s'il ne peut pas y venir avec tous nos
freres. Le pere de famille exclut de sa table ceux qui
troublent l'union. M. Fiat rappelle comment saint
Vincent a plusieurs fois demand6 pardon avant la
communion a ceux qu'il craignait d'avoir offenses et>
il supplie ses auditeurs de conserver cette pieuse pratique parmi nous. Dilatons notre coeur pour recevoir
avec Jesus-Christ tous ceux qu'il aime.
Cette partie de la conference se termine par un tres
beau d6veloppement de la pensee souvent rappele
par les pr6dicateurs, a savoir : que la maniere dont le
pain est fabriqu6 montre l'union que nous devons
avoir entre nous, qui ne formons qu'un corps mystique,
un pain spirituel et qui nous nourrissons du mame
pain eucharistique. Les grains de froment non moulus,
non p6tris, repr6sentent par leur duret6, par 1'6corce
qui les recouvre, par leur s6paration les uns d'avec les
autres, repr6sentent, dis-je, 1'6tat du picheur dont le
coeur est endurci, dont 1'ime est couverte .de p6ch6s
(turfur peccati, le son du piche), dont la vie ne respire
que l'6goisme, la recherche de ses propres int6rets,
sans s'inquikter de ceux des autres. II faut briser,
moudre en quelque sorte la duret6 de notre cceur,
entrer en communion avec nos fr.eres, etc. Ce passage
est vraiment beau et termine d'une facon solide et
gracieuse la seconde partie de cette conference. II y
aurait lieu de montrer ici comme partout que M. Fiat
a pratiqu6 ce qu'il a enseign6. 11 a W6tpur comme un
ange et charitable-comme saint Vincent et, lorsqu'il

craignait, lui aussi, d'avoir fait de la peine, il ne savait
que faire pour montrer a ses confreres que dans le
fond de son cceur ii n'y avait aucune fibre d'amertume.
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II trouvait alors dans son exquise tendresse des delicatesses maternelles.

La troisieme disposition pour se pr6parer t la communion est une foi pleine, in plenitudine fidei. M. Fiat
dit qu'il y a des veritis de notre religion que nous

pouvons comme entrevoir; ici, c'est la nuit complete,
sens et raison avouent leur impuissance; la foi seule
agit. C'est en figure de cette obscurit6, dit-il, que les
Juifs devaient manger l'Agneau pascal pendant la

nuit; c'est pour la meme raison que Dieu apparait,
dans 1'Ancien Testament, entouri d'un nuage. Fermons
les yeux & la lumiere des sens et de la raison, entrons
dans la nuit profonde de la foi comme Moise entra

dans la nude qui couvrait la montagne et disparut
complitement aux yeux du peuple. Apres avoir d6velopp6 cette id6e a l'aide de saint Thomas et de saint
Francois de Sales, qui sont ses auteurs pref6res en
cette conference, il termine par ce retour sur luim~me: ( Hl1as! Messieurs et mes Freres, je prononce
ma propre condamnation; j'enseigne aux autres ce
que je ne fais pas moi-m&me; je ne fais pas le bien
que j'approuve, et je me laisse aller a mille d6fauts que
je condamne ; aidez-moi, je vous prie, a me
relever. )
Mais nous sommes expos6s a des tentations contre
la foi; que faire? M. Fiat conseille de ne pas disputer
avec ces tentations, mais de les rejeter, de les m6priser,
nous appuyant sur la parole infaillible de JesusChrist, vrai Dieu, de l'Iglise inspir6e par le SaintEsprit. II conclut en disant qu' ccil faut traiter toutes
ces tentations comme les Juifs traitaient les os de
l'agneau, qu'ils jetaient au feu sans essayer de les
rompre ».
Cette foi doit 6tre pleine, in plenitudine ftdei, II
faut croire que l'Eucharistie contient la divinit6 et
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I'iumanite de Jesus-Christ, son corps, son sang, son
am ; ii faut croire tout ce qu'il a enseignE. u C'est en
figure de cette plenitude de foi, dit M. Fiat, que les
Juifs avaient ordre de manger I'agnean pascal tout
entier: la tite, les pieds, les intestins. n Reveilions
notre foi avant la communion et tressaillons d'all&gresse i la pense que, comme Zachie, nous allons
recevoir chez nous le Sauveur du monde.
Ici encore, M. Fiat, nonobstant ce qu'il a dit plus
haut, donnait 1'exempie de cette plenitude de foi. On
le remarquait surtout i la fin de I'oraison pr6paratoire
a la communion, a la recitation de l'Angelus, oi ii
savourait un pea longuement les prieres de ce souvenir de I'Incarnation, et a la maniere dont ii ripondait
aux Litanies dn Saint Nom de Jesus. Pour ces dernieres, ii avait spin qu'on les commenit vers cinq
heures vingt-trois, afin qu'on ne fit pas trop presse
par le temps et qu'on ne fit pas-expose i les pr6cipiter. Du reste, surtout i la fin de son gienralat,
il trouvait souvent qu'on allait trop vite; il voulait
goilter ces belles invocations, qui sont si propres a
ranimer la plenitude de notre foi.
La quatrieme disposition pr6paratoire i la communion est une intention droite cum vero corde. M. Fiat
rappelle d'abord l'importance de I'intention dans la
vie spirituelle. Dieu considire plus l'intention que
I'action, le cceur que la main. II montre comment la
sainte Vierge et saint Joseph ont 6ti tris agr6ables a
Dieu, bien qu'ils n'aient accompli que des choses ordinaires. Relativement
l)a communion, on peut s'en
approcher avec des fins difectueuses ou avec des intentions droites.
M. Fiat traite de quatre intentions defectueuses:
I" Le respect humain, si on communie uniquement
pour faire comme les autres, pour ne pas compro-
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mettre son honneur, pour dchapper i des soupconi
imaginaires. 2° La vanit6, si on communie pour se
donner une r6putation de piet6; M. Fiat commente
a ce propos la parole : servire me fecistis in peccatis
vestris, avec beaucoup de vehemence. 30 La coutume,
si on communie parce que c'est jour de communion.
M. Fiat ne veut pas detourner pour cela de la communion fr6quente, a qui est, dit-il, une bonne habitude, mais que 1'on ne doit pas faire par habitude u.
11 se pose a ce propos une objection: a La sainte communion opere par elle-meme comme la nourriture
materielle, ind6pendamment de l'intention. ) M. Fiat
y r6pond : " Je ne pretends pas que, pour avoir neglig6
de formuler son intention, un cbritien qui communie
d'ailleurs en itat de grace soit priv6 de tout le fruit
du sacrement; je serais dans I'erreur; mais je dis que
celui qui communie par habitude, sans intention determinee actuelle ou virtuelle, profite moins de cet adorable sacrement qu'un autre qui est plus diligent. )
Quant r la comparaison tir6e de la nourriture mat6rielle, qui ophre independamment de I'intention: ( Soit,
repond M. Fiat, mais ophre-t-elle ind6pendamment
des dispositions de 1'estomac? Non, certes, et nous
voyons tous les jours en communaute qu'une m&me
quantit6 et qu'une meme qualit 6 de nourriture est
loin de produire le m&me r6sultat. , 40 Une derniere
fin d6fectueuse serait de communier uniquement par
friandise spirituelle, pour gofter les douceurs de la
devotion sensible. Ce n'est pas lU ce que nous devons
chercher; et pour nous inculquer cette v6rit6, Dieu
avait r4gle « que les Juifs mangeraient 1'Agneau pascal avec des laitues sauvages, qui sont tris ambres au
gofit ,. Laissons donc la friandise de la d6votion sensible et melons les laitues, c'est-a-dire u le souvenir
des souffrances de Jesus-Christ et de nos propres
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pich6s avec la resolution ferme de pratiquer la mortification

-.

Apris avoir 6limin6 les intentions d6fectueuses,
M. Fiat traite longuement et pieusement des intentions droites que l'on peut avoir en comrauniant. 11
parle de douze intentions. Nous n'entrerons pas dans
les d6tails, bien que cette partie soit tres thiologique.
Enumirons simplement ces intentions : 1 nourrir
notre ame; 20 glorifier Dieu; 3' developper en nous
l'amour de Dieu; 4° nous guerir et nous d6livrer de

nos miseres et faiblesses 1'aide de cette celeste m6decine; 50 acquitter nos dettes envers la justice divine;
6" chercher un lieu de refuge contre la poursuite de
nos ennemis spirituels, un arsenal pour nous pourvoir d'armes puissantes contre les tentations; 7* obtenir une grace particuliere, car on est tres eloquent et
tres fort sur le cceur de Dieu quand on prie avec
Jesus-Christ et par J6sus-Christ; 80 remercier Dieu de
ses bienfaits; 9° louer les saints, car nous ne pouvons
leur rendre un plus grand honneur; io" secourir le
prochain, les vivants et les morts; pas d'intercession
plus efficace; 110 nous revetir de 1'esprit de J6susChrist; z12nous transformer en Lui, afin de pouvoir
dire comme saint Paul: Vivo ego, jam non ego; vivit

vero in me Christus. M. Fiat estime que les deux premieres et les deux dernieres sont celles que NotreSeigneur d6sire surtout en nous.
On voit par cette simple enumeration quelle richesse,
quelle abondance, les conf6rences de M. Fiat renferment et distribuent. 11 a toujours 6ti pinetr& de
l'importance des conferences dans les communautes
religieuses; il avait beaucoup ktudie ce qui se faisait
dans les monastbres oii le Pere Abb6 distribue ordinairement tous les jours la nourriture spirituelle A ses
moines et ii a toujours cherch6 a imiter autant que
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possible les exemples des moines anciens et actuels.
II estimait quele superieur conduit ,et dirige sa communaute surtout par 1l; mais a condition que les
conferences soient solides, doctrinales, prenantes, et
voila pourquoi il travaillait tant ce qu'il devait dire.
Le superieur, pensait-il, est pour sa communautA, an
point de vue spirituel, ce que le frire cuisinier est au
point de vue corporel. Si la cuisine est bonne et
abondante, il y a bon esprit, on se porte bien, on travaille bien. De meme, croyait-il, si le superieur donne
h ses confreres de bons plats spirituels, on est content,
on est zil6, on se d6pense avec ardeur. II a plusieurs
fois dit que le relichement dans les communaut6s vient
souvent par la faute des superieurs qui laissent leurs
confreres mourir de faim spirituelle, s'anemier au
point de vue spirituel, faute d'en preparer une forte
et appropriee, par paresse spirituelle. Nous I'avons
entendu plusieurs fois tonner avec une energie singuliere contre les abb6s et sup6rieurs d'avant ]a Revolution francaise, qui, an lieu de nourr-ir leurs sujets,
verbo et exemplo, les malidifiaient par le luxe de leurs
appartements, les carrosses dont ils se servaient, !es
chasses auxquelles ils s'adonnaient, les privant ainsi
du reconfort et de l'encouragement d'une parole
d'exhortation et d'un exemple 6difiant. II appliquait
i ces superieurs la parole de 1'Icriture : Parvulipetierunt panem el non erat qui trangeret eis. I1 a dit plu-

sieurs fois qu'a son avis, la R6volution frangaise avait
et6 le fliau de Dieu destine a punir le relachement
des communaut6s, provoqu6 par le relAchement des
superieurs. M. Fiat n'a jamais m6rit& ce reproche.

La cinquieme et derniire disposition pour bien
communier est la devotion actuelle. M. Fiat en donne
la d6finition, d'apres saint Thomas. II explique cette
definition et parle des actes d'humilit6, d'adoration,
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de desir, d'amour, de louange, de sainte allegresse,
qui aident a acquerir la devotion. II montre ensuite la
convenance de cette d6votion. Quand on reqoit dans
une ville un grand personnage, on ne se contente pas
de nettoyer les rues par oii ii doit passer; on les orne
de guirlandes et de bannieres; on ne se borne pas a
allumer une seule lampe, quoique d'ailleurs elle pft
rigoureusement suffire; on les multiplie, an contraire;
on n'estime pas convenable de lui dire sechement ce
qu'on veut lui manifester; on accompagne cette
demande de fetes splendides. Ainsi, ne faut-il pas se
contenter pour recevoir Jesus, le Roi des rois, d'avoir
le coeur purifi6, d'entretenir la faible lampe de notre
foi et de formuler froidement notre demande; mais a
la robe de notre ame dijj pure on ajoule les riches
parures et les parfums les plus exquis; A la petite
lueur de la foi, on ajoute celle des autres vertus et des
dons du Saint-Esprit; on tire de son coeur les plus
beaux sentiments. Apres avoir developpe ces id6es,
M. Fiat ajoute : <4Oh! sij'avais la foi! Oh ! si je croyais
d'une foi bien pratique la pr6sence reelle, rues pieds
pourraient-ils me porter a la Table Sainte? Mes yeux
pourraient-ils regarder le tabernacle sans fondre en
larmes ? Mon esprit pourrait-il penser a autre chose?
Mon ame ne tomberait-elle pas en defaillance?, etc. ,
Tout ce passage est tres beau. II a peut etre un inconvenient : celui de faire croire aux jeunes gens qui
l'ecoutent que cet itat d'ame est I'Ytat normal de ceux
qui communient frkquemment.
La seconde partie de ce paragraphe 6tablit une
comparaison entre ce que font les medecins pour
exciter I'appetit des malades et leur faciliter la
digestion et ce que doivent faire les personnes qui
desirent avoir la devotion actuelle, qui est, en somme,
bon appetit, bonne digestion.
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En terminant ce paragraphe, M. Fiat dit un mot de
la modestie extirieure, et il ajoute :
J'ai connu
ailleurs un pieux s6minariste qui, tous les jours de
communion, mettait sa plus belle soutane et la quittait
apres son action de graces. ,
La conclusion de cette conference r6sume les cinq
parties, rappelle rapidement les idies- mises et
ccnclut par la reponse a la triple question : qui vient?
a qui vient-il ? pourquoi vient-il ?
Cette conference est certainement tres belle. On
pourrait chicaner au point de vue theologique une ou
deux phrases; M. Fiat est excusable, parce qu'il tire
ces phrases d'une conference de saint Vincent aux
Filles de la Charit6. 11 n'en est pas moins vrai que
cette doctrine n'est pas juste, et il faut le dire, puisque
c'est l'enseignement formel du Souverain Pontife et
que cet enseignement pr6vaut surcelui de saint Vincent.
Si notre saint Fondateur avait vecu apres Pie X, il
aurait parlM comme Pie X.
La sixieme conference sur l'Eucharistie traite des
fruits d'une bonne communion. La manne avait toute
sorte de gofits; I'Eucharistie a toute aorte de proprietes suivant le besoin de ceux qui la recoivent.
M. Fiat developpe cette idee d'une maniere trbs 6levee
en montrant que cette efficacit6 de FEucharistie n'est
pas 6tonnante, puisqu'elle renferme le Verbe incarn6,
plein de grace et de verite; la Sagesse de Dieu, qui
apporte avec elle toute espkce de biens. M. Fiat dit
quelquefois (et il le r6pete ici) qu'il n'a pas la pretention de traiter les choses d'une maniere approfondie,
qu'il se contente d'effleurer les sujets, de recueillir
quelques pensees. Cette modestie n'enlIve rien a
la valeur intrinseque' de ses sermons. Ceux-ci sont
profonds, nonobstant ce qu'en dit leur auteur, mais
d'une profondeur accessible a la port6e des intelli-
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gences ordinaires, ce qui n'est pas moins remarquable.
Dans cette conf6rence, M. Fiat exposera trois fruits
de la communion bien faite et il developpera quelques
articles de la Somme 7hdologique de saint Thomas.
Premier point. Caro Christi conserval vitam ad laudandum Deum. La vie de l'Ame, comme celle du corps,
abesoin de nourriture pour se conserver, pour reparer
la d6perdition produite par le travail de chaque jour.
La nourriture de l'ime est double : la parole de Dieu,
la chair. du Christ. M. Fiat ne dit que quelques mots
de la premiere nourriture; il traite longuement de la
seconde. II explique d'abord par les raisons theologiques comment la chair du Fiis de Dieu est le vehicule qui nous apporte la vie de Dieu; il commente
ensuite certaines comparaisons emprunt6es A la Sainte
Ecriture. Comme toujours, il est typique en ses developpements; en voici un exemple : t AprEs que
Samson eut extermin6 ses ennemis avec la machoire
d'un vil animal, il sortit d'une dent de cette mime
michoire une source d'eau vive pour le disalterer;
ainsi, disent les saints Docteurs, apres que Dieu s'est
servi de l'humanit6 sacr6e du Sauveur pour terrasser
ses ennemis, il a fait sortir de cette mnme humanit6
une source de vie pour entretenir celle de nos Ames. )
tvidemment, quelqu'un pourrait trouver choquant de
comparer I'humanit6 du Sauveur au ( vil animal )
dont il est question dans l'histoire de Samson; aussi,
M. Fiat se met prudemment b l'abri derriere l'autorit 6
des saints Docteurs. Un autre exemple est tir6 du
geste de l'hMmorroisse qui touche le bord de la robe
du Sauveur et qui se trouve guirie par ce contact.
M. Fiat aime bien developper ces petits traits qui
paraitraient vulgaires t ceux qui s'imaginent que
l'eloquence consiste dans les phrases ronflantes, dans
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les gestes multipliis, dans les eclats de voix et dans
les id6es que beaucoup ne comprennent pas.

Cette premiere partie abonde en belles et touchantes
pensees. I y a une explication du Manducant et manducantur de saint Thomas, qui nous a paru plus belle
que les autres. L'Ange de !'6cole expose en peu de
mots que, pendant que les communiants mangent le
Christ, manducant, ils sont a leur tour comme manges
par le Christ, manducantur, incorpor6s au Christ.

M. Fiat s'extasie devant cette merveille. On dirait
les r6flexions d'un petit enfant qui contemple une
chose qu'il n'a jamais vue. Le manducantur est pri-

sent6 avec un r6alisme rouchant.
Un autre passage nous a paru 6galement frappant.
En voici quelques phrases: a Quand sur le tronc d'un
arbre sauvage qui ne produit que de mauvais fruits,
vous greffez une toute petite branche d'un arbre tres
bon de sa nature, que remarquez-vous? que se passet-il? C'est que la bonne qualit6 de cette petite branche
pr 6vaut sur la mauvaise qualit6 du tronc, au point de
convertir I'amertume de sa sive en la douceur de la
sienne et de communiquer a l'arbre la vertu de porter
des fruits de la meme qualite que ceux de l'arbre qui
a fourni la greffe. Quelque chose de semblable se
passe en nous par la communion; le corps sacrb du
Sauveur, 6tant en quelque sorte greffe sur le tronc de
notre mauvaise nature, nous soutire, pour ainsi dire,
nos humeurs vicieuses, nous communique sa propre
bonte et nous rend capables de porter des feuilles,
des fleurs, des fruits de la m6me espece que ceux
qu'il porte lui-meme, etc. ,
Le developpement du Pone me ut signaculum super

cor tuum est aussi trs' beau. Mais il faut se borner.
Citons seulement la conclusion de cette premiere
partie, qui sert a M. Fiat de transition pour amener la
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seconde : , Saint Augustin remarque que, dans la
distribution de la nourriture spirituelle a ses creatures
intelligentes, Dieu se conduit comme une mere a
l'egard de ses enfants. Que fait la mere a ses enfants
qui ont deji un certain age et qui sont forts? Elle
donne du pain dans sa forme ordinaire. Quant a ceux
qui sont tres jeunes et trop faibles pour pouvoir
manger et dig&rer cette nourriture solide, la mere
elle-meme se charge de la transformer en une nourriture plus 16egre et plus delicate; elle mange le pain
et le transforme en lait. Ainsi, tous ses enfants ont
part a la meme table; tous se nourrissent du meme
pain, quoique diff6remment. Dieu aussi nourrit ses
enfants du meme pain de vie, qui est son Fils; seulement, les anges et les Bienheureux mangent ce pain
c6leste tel qu'il est en lui-mmec, tandis que Dieu le
convertit pour nous en lait dans la sainte Eucharistie,
afin que, vu notre faiblesse, nous soyons capables de
le digerer. n Apres avoir montr6 combien cette
maniere de faire de Dieu est attendrissante, M. Fiat
conclut que la sainte Eucharistie est le pain des
anges converti en lait; mais c'est un lait plus substantiel que toute sorte de nourriture et qui communique
a notre ame une force merveilleuse; ce qu'il va montrer dans le second point.
Le second effet de la communion est de fortifier
1'ame ad malum culpae devinciendum. La nourriture
mat6rielle fortifie de quatre manieres : 0* elle rend
les forces perdues; 20 elle 6loigne les maladies intirieures; 3° elle nous defend contre les maux ext6rieurs; 4° elle nous met a meme de travailler.
Ainsi fait la nourriture spirituelle : io Elle r6pare
nos forces spirituelles affaiblies par les p6ch6s de
chaque jour, par le commerce avec les creatures. II en
resulte une faiblesse, une langueur qui nous abattent,
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nous d6couragent, comme Elie dans le d6sert; mais
la communion produit en nous le meme effet que le
pain mystirieux offert au prophete par I'ange; il sort
de l'Eucharistie, comme de la personne de Notre.
Seigneur pendant sa vie apostolique, une vertu, une
force, un reconfort, un soutien. Je puis tout en celui
qui me fortifie.
20 L'Eucharistie bien reque iloigne les maladies, le
pech6, les tenebres, la concupiscence. Pour ce qui est
du p&ch, le Concile de Trente dit que la communion
est I'antidote qui ditruit les fautes de chaque jour et
nous preserve des pich6s mortels. Pour les t6nebres
de l'intelligence, la faiblesse de la foi, les illusions,
1'Eucharistie produit en notre Ame ce que le pain produit pour le corps. < Une personne qui n'a pas mange
depuis quelque temps sent ses yeux s'affaiblir; ils
s'6teignent en quelque sorte. , M. Fiat rappelle le
trait de Jonathas,dont les yeux furent illumines par le
miel qu'il mangea. Ainsi fait l'Eucharistie. J6susChrist est la Lumiere et la Sagesse, celui qui le suit
ne marche pas dans les t6nebres. M. Fiat montre comment la communion nous rend plus clairvoyants, dissipe nos illusions, nous ouvre des horizons nouveaux,
nous inspire de bonnes pensees, de sages determinations. Enfin, pour ce qui est de la concupiscence, des
passions, ti elles sont a l'ame, dit M. Fiat, ce que la
fievre est a la vie du corps. La fivre use d'autant plus
les forces de celui-ci qu'elle lui communique une chaleur plus extraordinaire; de meme, la concupiscence
use d'autant plus les forces surnaturelles de 1'ame
qu'elle la condamne a des combats plus opiniatres et
plus violents, il faut couper cette fivre qui brile
notre ame, et A cette animation febrile et de mauvais
aloi il faut substituer la force normale de la vertu u.
M. Fiat montre ensuite, 1'aide de-saint Augustin,que
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la communion est le remade divin qui fait tomber la
fievre des passions. Ici encore, remarquons en passant
comme tout est bien dit, bien prouvC, expos6 avec
-psychologie et d'une faqon comprehensible et accessible a tous. Ce ne sont pas des notions abstraites qui
qui ne diraient rien a la plupart des auditeurs; ce sont
des notions bas6es sur les choses que tout le monde
voit et connait. M. Fiat reproduit la maniere de pricher de Notre-Seigneur.
3° La communion nous fortifie en nous defendant
contre les ennemis extirieurs, qui sont les demons.
M. Fiat rappelle comment le sang place a la porte
des Israelites les preserva de I'ange exterminatenret
il 6tablit une comparaison entre le sang de 1'Agneaa
pascal figuratif et le sang du veritable Agneau de
Dieu recu dans 1'Eucharistie. II s'appuie sur saint
Thomas et saint Jean Chrysostome. Les demons, dit
le premier, n'osent pas s'approcher de celui qui a recu
le corps sacr6 du Sauveur, parce que c'est par l'immolation de ce corps qu'ils ont 6t vaincus. Nous sommes
un sujet de terreur pour les demons, dit le second,
soit a cause de ce divin M.6morial de la Passion que
nous portons, soit a cause de la sainte ardeur que
nous puisons dans ce celeste banquet et qui nous
rend forts comme des lions. M. Fiat d6veloppe cette
meme id6e a l'aide du psaume xxII, particulibrement
du verset 5: Parasti mensam adversus eos qui tribulant me.
4° Enfin, i'Eucharistie nous fortifle pour entreprendre et continuer les travaux de la vertu. ( Voyez,
dit M. Fiat, cet ouvrier qui n'a rien pris depuis plusieurs heures, il n'a plus d'energie; i'instrument iui
tombe presque des mains, il est a bout de forces;
mais, attendez un instant; il va donner a son corps la
nourriture que celui-ci rCclame; bient6t, vous le verrez
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revenir avec courage et intr6pidit6, braver toutes les
difficultesde son travail. ,
Les sermons de M. Fiat sont pleins de ces petits
tableaux : simples, charmants, lumineux. M. Fiat fait
I'application de cette comparaison a la communion et
il montre celle-ci donnant des ailes pour voler oi Dieu
nous appelle, inspirant du courage pour surmonter
les obstacles et pour nous livrer a toute sorte de
bonnes ceuvres. Une autre comparaison empruntee a la
Visitation de la Sainte Vierge, qui se rend en toute
diligence exercer la charit6 des qu'elle a le Verbe de
Dieu en son sein virginal, lui permet de montrer le
meme effet produit par la communion dans les ames
gen6reuses. « On ne tient plus a rien ici-bas; on est
indifferent a tout, a la vie, i la mort, a la prosperitY,
a l'adversit6, on ne veut plus qu'une chose : Dieu et
I'accomplissement de sa sainte volonti en toutes
choses. n M. Fiat fait ici son portrait; et cependant,
apres avoir montr6 les admirables effets de la sainte
communion, il s'humilie et termine ainsi cette seconde
partie: 0 chair sacr6e de mon Sauveur, quand est-ce
que je vous recevrai avec les dispositions que vous
d4sirez de moi? Quand est-ce que je vous mettrai &
meme de faire a mon ame toutes les liberalites que
vous avez dessein de lui faire? Pardon, mon J6sus, du
peu de fruit que j'ai retir6 de tant de communions!
Pardon de me trouver si faible, si liche pour le bien,
malgr6 que vous me nourrissiez tous lea jours d'un
aliment si solide! Pardon de me laisser si facilement
tomber dans les pieges de l'ennemi, alors qu'il ne
peut m'attaquer directement a cause du bouclier inexpugnable de votre sacr6 corps! Pardon d'&tre toujours
travaill, de cette fi~vre de mes passions, malgre que
vous m'administriez tous les jours cette medecine
infaillible! Pardon d'avoir les yeux de la foi si peu
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clairvoyants, malgr6 que je vous recoive, vous, ocean
de lumiere, auteur et consommateur de notre foi!
Pardon enfin d'avoir une conscience si peu delicate,
si peu soigneuse d'6viter les plus l6geres fautes, alors
que vous la visitez si souvent, vous, auteur de toute
puret6!i

Le troisieme effet d'une communion bien faite est
de rassasier notre ame : ad fastidium mundi faciendum.

La nourriture corporelle rassasie notre corps, flatte
notre palais, apaise nos d6sirs. Ainsi fait la chair de
Jesus. Ce n'est pas facile de rassasier notre esprit: il
est avide, volage, leger, inconstant, tonjours d6sireux
de choses nouvelles; ii est comme ces estomacs capricieux qui veulent essayer toute sorte de mets. Or,
1'exp&rience montre que la communion flatte d'une
maniere merveilleuse notre palais spirituel, apaise les
desirs de l'ame, la rassasie meme autant que cela est
possible ici-bas. Cet effet varie suivant les palais
spirituels: il y a des.Ames enivrtes, en extase; d'autres
goitent une joie tr.s grande; d'autres enfin 6prouvent
ces sentiments A des degr6s inf6rieurs qui varient
pour des causes multiples.
Pourquoi Dieu a-t-il voulu que la communion produise cet effet ? Pour trois raisons : I° Pour nous pr6munir contre les fausses douceurs dans l'usage des
plaisirs. Trahit sua quemque voluptas. Or, ce qui plait

a 1'homme d6chu, ce sont les jouissances sensibles,
les honneurs; ce plaisir est entrainant. Or, NotreSeigneur y oppose les saveurs ineffables, les celestes
delices de la Table Sainte, en sorte que l'on ne trouve
plus dans les plaisirs du monde que d6ception et
amertume, qu'on les regarde, Al'exemple de saint Paul,
comme du fumier. Cet effet 6tait figurt par la manne :
omne delectamentum in se habens. 2* La communion

nous pr6munit contre la grande amertume que nous
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grand; I'homme, n6 de la femme, est rempli de
mniseres; sa vie n'est qu'un combat; partout la croix;
cette condition est dure et amiee. Les d6lices de la
communion I'adoucissent. Saint Paul surabonde de
joie dans ses tribulations. Le corps sacr6 du Sauveur
est a nos peines ce qu'6tait ce morceau de bois que
Moise jeta dans les eaux ambres. M. Fiat diveloppe
une autre comparaison : la communion au milieu des
tribulations, c'est comme une oasis dans le desert.
En terminant, il se sert de l'expression consacr6e : le
jour de communion est un beau jour. (-O Dieu de
bont6, dit-il, ma vie n'est qu'une s6rie de beaux
jours; elle ressemble

a celle des bienheureux, dont

l'existence n'est qu'un festin continuel. , La vie est
toujours une croix, mais J6sus-Christ porte la croix
avec nous. Le troisieme mal contre lequel Notre-Seigneur a 6tabli les d6lices de la communion, c'est la
tristesse en face du.bien A faire. Le bien est aimable
en soi, mais il nous coute telle:ment qu'il nous jette
dans la tristesse. M. Fiat etablit sa these par l'exemple
du jeune homme riche de l'tvangile qui s'en alla tout
triste a la pens6e de devoir sacrifier ses richesses.
L'Eucharistie combat cette disposition en augmentant
nos forces, en developpant la ferveur, en nous faisant
envisager le bien son vrai point de vue. Alors on est
heureux, on se rejouit d'avoir 1'occasion de prouver
son amour au bien-aim6 de son ame. L'amour se
montre par les oeuvres, les sacrifices.
La conference se termine par ane r6capitulation des
trois parties. C'est un proc6d6 classique qu'il emploie
souvent pour graver dans les esprits les id6es qu'il a
developpies.
L'effet produit par ces confrences etait considerable. Nousavons sur ce point des temoignages auto-
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ris6s, non seulement de confreres qui demeuraient a
Saint-Lazare, mais encore de missionnaires qui ne
faisaient que passer. I1 est incontestable que cette
solidit6, cette onction, cette chaleur attirirent str
M. Fiat I'attention des d6put6s qui vinrent a I'Assembl6e generale de 1878 et contribuirent, pour une part,
a son 6lection comme Sup&rieur g6niral. Tout le
monde sentait qu'il y avait en M. Fiat un entraineur,
un homme de devoir, un saint d6sireuk de sanctifier la
Congr6gation, un pr&tre doue des qualit6s naturelles
et surnaturelles qui sont n6cessaires dans un chef
spirituel, dans un conducteur d'ames charge de les
nourrir et de les diriger, et a qui Notre-Seigneur
pouvait dire : Pasce oves meas, pasce agnas meos.

Pais mes brebis, pais mes agneaux, les Missionnaires
et les Filles de la Charit6.
Ldouard ROBERT.
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LAURENT BOUCHET
AMI

ET. DISCIPLE DE SAINT VINCENT DE PAXIL (suite)

III. -

Le Directeur des Ordinands

Quand saint Vincent confla a M. Bouchet la charge
de donner lesentretiens aux ordinands de Saint-Lazare,
onze jours avant la Noel de 1651, il dut lui remettre
un recueil manuscrit contenant le canevas des ent-etiens sur le Pontifical.
Laurent Bouchet se mit tout de suite a l'ceuvre et
composa les instructions qui nous sont conserv6es an
tome PI de ses Sermons. Une conclusion de la conf6rence pour le diaconat, dont la vertu propre est la
chariti, nous montrera et la m6thode toute personnelle
qu'il employait deji et le r6le remarquable qu'il jouait
dans les malheurs publics.
< Ce que je puis ajouter a ceci, c'est que les ecclesiastiques ont beaucoup moins donne, dans ces dernimres annees, pour la subsistance des provinces
ruin6es, que les laiques. J'en puis parler comme
savant, beaucoup d'argent ayant pass6 par mes mains.
Messieurs, des laiques, les uns ont donne leurs perles
et leurs diamants, d'autres leur vaisselle d'argent,
d'autres leurs tapisseries, d'autres ont engage leurs
fonds, d'autres ont emprunte pour faire l'aumbne,
d'autres ont donn6 leurs habits. II s'est trouv6 une
demoiselle qui, ayant tout donn6, coupa ses cheveux,
qui 6taient tres beaux, les vendit et envoya 1'argent en
Picardie pour le soulagement des pauvres. Les ecclhsiastiques, Messieurs, n'ont rien fait d'approchant de
cela. Je parle de ceux qui Ie pouvaient faire, et, en
donnant une partie de leur superflu, pouvaient encore
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faire de grosses aum6nes. Quelle honte pour nous,
quelle confusion pour le clerg6, quel dishonneur
pour l'glise' ! ,
Avant la retraite du mois de fevrier 1655, oi ii fut
-charg6 de donner les conferences de th6ologie morale,
il se mit de nouveau au travail et developpa, a 1'aide
de la theologie morale et de souvenirs personnels,
les canevas qui lui avaient 6t6 confies. I1r6digeale
volume qu'il a intitule : t Entretiens de TAhologie
Morale, faits 5 Saint-Lazare aux ordinands, chez les
Peres de la Mission, le io fivrier et autres jours
suivants, 1'an i655'. j Ce travail demeure precieux
pour nous aujourd'hui, puisque, avec le manuscrit de
Beaune", il est le seul t 6 moin de cet enseignement
special sur toute la th6ologie morale qui se donnait
pendant les dix jours de la retraite.
Dans une preface latine qui ne manque pas d'Elgance, ecrite en tete du recueil, il nous apprend que
c'est a la priere de M. Vincent qu'il a et6 charge de
ces conferences aux ordinands. Apres avoir h6sit6
quelque temps, il a pens6 qu'il ne, pouvait refuser
cet illustre sup6rieur et il s'est confie entierement L la
grace de Notre-Seigneur J6sus-Christ, premier pretre,
plut6t qu'a son propre travail et a ses recherches. En
mame temps que lui, M. Abelly, cur6 de Saint-Josse
a Paris, donnait les conferences du soir sur le Pontifical. Et ces deux amis sinceres de M. Vincent, Abelly,
son futur historien, qui demeurera fiddle au maitre
jusqu'au delI du tombeau, Laurent Bouchet, le jeune
disciple de trente-sept ans, que lance saint Vincent,
firent une rude guerre au Jans6nisme qui commengait
a s'affirmer comme une h6rbsie tenace, apres la
I. Ms. 454, . I, fo 240 vo.
2. Ms. 455.
3. Bibliothbque municipale, Ms. 85.
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condamnation solennelle de 1653. L. Bouchet nous dit
cela en des termes tres forts qui m6ritent d'etre relevis :
Ipse (Abelly) vespere docebat, ego mane;
uterque nostrum Jansenianam haeresim saepius capsit,
pupugit, adortus est, lancinavit et potentissimis rationibus et authoritatibus e Sacrorum Librorum et Patrum
fonte depromtis, tanquam tormentis bellicis, tanquam
sagittis acutis, tanquam carbonibus desolatoriis,
lacessit'.
Sa jeunesse pouvait, en effet, le faire hisiter avant
d'entreprendre un ministire d'une si grande responsabilitL. Tous les ordinands de Paris devenaient ses
auditeurs pendant dix jours. II a si bien compris la
gravit6 de la situation que, d&s la premiere instruction, il s'en excuse aupres de ses auditeurs et se
couvre du m6rite de l'obbissance, les suppliant tres
humblement, par anticipation, de lui pardonner toutes
les fautes oi l'emportera sa fragilit6 ou son insuffisance, , ne montant en ce lieu que par une pure
obbissance . mes superieurs ,. Ce superieur 6tait
M. Vincent, directeur de la Compagnie des eccl6siastiques de la Conference des Mardis, dont L. Bouchet etait membre.Le programme a remplir 4tait fort 6tendu et inivitablement aride. Bouchet s'ing6nia a le rendre interessant par des remarques personnelles dans son
expos6, par des conclusions touchantes apris chaque:
instruction.
Citons quelques traits de cet apport tres original,
qui donne vie au canevas fort abstrait auquel il devait
se tenir. Cela nous fournira l'occasion de relever son
genre clair, simple et un peu familier qui 6tait de
ton dans la maison de M. Vincent.
I. MIs. 455: 2.
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Voici comment il expose l'obligation pour les pre!res
d'-tudier les sciences ecclisiastiques:
, Je ne dis pas que le pretre doive etre savant
comme un ch6rubin du ciel, comme un Pire de 'lEg•nse
ou comme un docteur de Sorbonne qui a toute sa vie
feuillet6 les bons livres et pratiqu6 les bonnes bibinotheques. Je ne dis pas qu'iI doive savoir I'Art de
Raymond Lulle, a primo verbo ad ullimum, qu'il doive
savoir la philosophie comme Aristote, la theologie
comme saint Thomas, la poesie comme Virgile, les
mathematiques comme Euclide, I'architecture conum e
Vitruve, I'6loquence comme Cic6ron, la gramma.ire
comme Laurent Valle, la midecine comme Gallien, la
sphere comme Sacrobosco, I'astrologie comme PFo16mbe, la situation du monde comme Tycho-Brah,, en
un mot, toutes sortes de sciences comme Picus de la
Mirandole; mais je desire qu'il sache les choses de la
condition des ames qui lui sont confi6es

'...

, J'ai trouvi, Messieurs, des prktres qui ne savaient
pas combien il y a de personnes en Dieu, que leur
&v6que 6tait oblig6 d'emprisonner pour chatier .ler
ignorance et leur paresse 2 .
a Qu'il est injurieux au caractere sacerdotal de icair
des pr&tres qui, au lieu de se garnir de bons livres,
n'ont qu'une profane bibliotheque de romans por
amuser leurs esprits faineants et oisifs! J'ai va des
cures de campagne, Messieurs, qui ne connaissaie:t
pas mime la Somme de saint Thomas par la couverture, qui n'avaient ni Bible, ni Nouveau Testament, ni
Grenade, ni casuiste, ni canoniste, ni historien sacr ;
aucun livre, nullum omnino, pour se former dans la
piktk ou dans la doctrine. Aussi, taient-ilsfaits d'une
I.
Ms. 455, p. 76.
2. Ilid., p. 77.
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6trange facon, car, a dire vrai, ils ressemblaient plut6t
a des chirurgiens de village ou a des vendeurs de
cochons qu'a des pretres et ministres de Jesus-Christ;
sans tonsure, sans soutane, sans aucune marque ni vestige d'eccl6siastique. Mais, que diriez-vous, je vous
prie, a ceux qui pour tous livres n'ont dans leur
cabinet que des rangies de bouteilles et de verres, et
disent, en montrant ces objets bachiques: ic Voil ma
( Bible! (absitverboiirjuriae.) Voila mon saint Thomas,
4 voila mon Bcan ', mon Canfeld2!
Que diriezvous de cette profanation? Voili cependant ce que
j'ai vu 3 . »
Pour faire ressortir le merite bien compris du travail de la confession, Bouchet parle de la sorte:
( Le croirions-nous ? Un jour bien employe dans le
confessionnal vaut quelquefois plus et produit plus
de fruit qu'un carnme tout entier de predications,
parce que 14, on pale ad hominem, au lieu que, dans
la chaire, on parle souvent en l'air, sans qu'aucun
croie que ce soit k lii qu'on parle 4 . »
Et cette r6iexion du quatrieme entretien sur la
P6nitence, visant a donner i ses auditeurs 1'esprit de
reparation, n'est-elle pas touchante, imouvante?
i. Martin Becan, S. J.,, a. ecrit entre autres ouvrages,un Manueldes
Controverses, tris apprecid de son temps.
2. Benoit de Canfcid, capucin anglais, auteui d'un livre ascitique,
La Regle de la PeRrectio,, qui a etk traduit en plusieurs langues.
3. Ms. 455, p.78. L. B3nuchet a 6crit, sur ce fait presque inconcevable,
quielques vers qae nous retrouvons dans un de ses volumes de poasies
t. Il,. p. 13) et que nons reproduisons ici: Imprompit sur la pri.
tendue bibliotheque de M. Anger, loute compos6e de tonneaux bien
reliis, au lieu de lirres, a!al'air: Qu'e dira-t-an :
Lci, Ion voit Aristote et Prudence,
Ici, l'oBm voit Isocrate et Platon,
Ici, Hortence,
Ici, Marron,

[ci,

I1on voit Juv6nal 1 foison.

Qu'en dira-t-on?
t.

2hiz,.

rIi
7
7i .11 T.
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a Messieurs, nous devons tacher d'acquerir et de

conserver le vrai esprit de penitence qui est le propre
des pretres. Qui pleurera tant et de si 6normes p6ches
qui se commettent aujourd'hui dans le monde? Sera-ce
les grandse Ils ne pensent qu'a rire, qu'a bafouer,
qu'a monter sur le theitre, qu'a prendre leurs plaisirs. Sera-ce les courtisans? Ils ne pensent qu'a fourber.
Sera-ce les magistrats ? Ils ne pensent qu'a ilever leur
famille sur les d6bris de l'innocence opprim6e. Sera-ce
les marchands? Ils ne pensent qu'au negoce. Sera-ce
ies artisans ? Ils ne pensent qu'a I'ivrognerie. Sera-ce
les soldats? Ils ne pensent qu'& blasph6mer. Sera-ce
les femmes ? Elles ne pensent qu'au luxe et a la vanit6.
Qui sera-ce done qui pleurera tant de p6ch6s qui se
commettent tous les jours dans le monde contre la
grandeur et majest6 de Dieu? C'est le propre des
pr&tres. C'est 1a leur fonction et leur emploi. Iner vestibulum el altare plorabunl sacerdotes, dicentes: Parce,
Domine, parce populo tuo '. , (Joel, 2, 17-)
Enfin, apres avoir parle du sujet abstrait des lois,
il donne ces conclusions pratiques A son auditoire:
(c Qu'on ne voie pas, Messieurs, chez nous, comme
on voit dans la plupart des maisons laiques, des portraits infames, des tableaux lascifs, des peintures
scandaleuses qui ne peuvent servir qu'A effaroucher la
pudeur et qu'a suborner 1'innocence. Car enfin, il
n'y a rien qui souillerait davantage notre Ame et qui
d6crierait davantage notre ministire que cela. Je ne
sais que dire ou que r6pondre, tant je suis confus,
quand unlaique me dit: ( Mais pourquoi n'aurais-je pas
( de ces tableaux, puisque c'est maintenant la mode,
( puisqu'un tel ecclisiastique, un tel abbe, un tel 6veque,
( un tel cardinal en a bien dans ses galeries et dans ses
I.

.!Is.455, p. I2b.
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,<antichambres ? On n'y voit que des nymphes toutes
, nues, des Venus, des Adonis, des Psych6, des Andro, mede, desJugemeits de Paris, des postures de 1'Are, tin. , Ah ! Messieurs, condamnons cela, riprouvons
cela, faisons la guerre a toutes ces scandaleuses
nudites, brisons-les, biffons-les, arrachons-les, s'il est
possible. Je 1'ai autrefois pratique dans la maison
d'un prince, assez heureusement. II fut extraordinairement surpris et en porta ses plaintes a la Cour, aux
oreilles de la Reine ; mais enfin, ii n'en fut autre
chose. Eloignons, Messieurs, de nos yeux et des yeux
des autres tout ce qui peut nourrir et fomenter la sensaalite. Arretons-nous devotement 1I'image de J6susChrist et nous y attachons, jusqu'a ce que nous puissions decouvrir dans le ciel l'original. Amen 1. ,
IV. --- Le pridicateur de Chrciti
Laurent Bouchet a beaucoup aim6 la predication
et a beaucoup prech6. Nous trouvons, dans ses manuscrits, des sermons sur tous les sujets et pour tous les
auditoires. II nous a laiss6 dix-buit volumes de sermons ecrits, sans compter ceux, trbs nomnbreux, qu'il a
ins6res un pen partout dans ses autres ouvrages.
II a pris I'habitude, d&s son entree dans le ministere, de r6diger ses sermons an fur et a mesure qu'il
les pr&chait, et ii les a fait relier lui-meme avec
m6thode selon l'ordre chronologique, notant toujours,
en tate de chacun et de sa main, - les oublis sont tres
rares, - les lieux divers et les dates oi il les a donnbs.
C'est ainsi que le m6me sermon peut porter jusqu'a
cinq indications differentes de lieux et de dates.
Ceci est tres int&ressant pour l'histoire de sa pr6dication.
I. Mi.

455, p. 159.
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Son premier sermon, donne pour la fete de NotreDame, le jour de l'Assomption, 1641, se lit en tete de
son volume pour les annees 1641-1642. Voici la courte

preface qu'il y ajouta plus tard et qui nous explique
dans quelles circonstances il trouva sa vocation pour
la chaire :
1M. Goupy, beau vieillard, procureur a la Cour
du Parlement et grand ami de feu mon pere, de la
mame profession, me voyant etudier en thdologie et
sous-diacre, m'engagea, en 1641, d'aller faire ma premiere predication dans sa paroisse de campagne, je
veux dire a Valleton, A 4 lieues de Paris et proche de
Villeneuve-Saint-Georges, oi ii avait une dblicieuse
maison qu'on appelait ( le Plaisir i. Et parce que je
ne lui d6plus pas, quand je tirai mon premier coup
d'epde, en ce lieu-la, qui 6tait le jour de la grande
fete de l'Assomption de la Sainte Vierge, il me pria
de pr&cher encore les dimanches suivants, a quoi
j'acquiescai, ma bonne m&re 6tant prtsente, quae istis
praeambulis concionibus non mediocri laetitiaaficiebatuir.

J'avais alors vingt-trois ans et etais sous-diacre. )
Mais notre intention n'est pas de faire une etude
g6n6rale sur Laurent Bouchet, pr6dicateur. Nous voulons marquer avant tout, en matiere de predication,
les signes de dependance entre le disciple et le
maitre.
Constatons d'abord qu'en dehors de ses obligations
pastorales de vicaire de Saint-Germain-l'Auxerrois,
de cure de Villecresne et de Nogent-le-Roi, - qu'il a
toujours fidelement remplies pour ce qui regarde la
pr6dication, - la tres grande majorit6 de ses sermons
est donn6e dans des maisons religieuses, des h6pitaux ou des prisons. C'est ainsi qu'il se montre fidle a
3

i. Ms. 602, p. 2 o.
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l'esprit du fondateur de la Compagnie des pretres du
Mardi, qui engageait ses membres A precher dans ces
sortes de maisons, parce qu'il y avait beaucoup de bien
a faire, parce que d'ordinaire elles etaient n6glig&es
par les grands pr6dicateurs, parce que c'tait une
maniere de se devouer aux pauvres.
Laurent Bouchet a appliqu6 le principe durant toute
sa vie d'activit6 oratoire. Grace au soin qu'il a eu de
marquer les dates de ses sermons et les lieux oiu il
les pr&chait, nous avons pu faire une statistique quasi
complete, en relevant toutes ces indications. Elle est
6difiante dans le vrai sens du mot, et nous ne croyons
pas qu'au dix-septieme siicle, beaucoup de pretres du
clerg6 s6culier, comme lui, aient eu A leur actif un tel
ministere de predications charitables. Ainsi, nous
relevons, complktement inscrits de sa main, dans ses
recueils :
I' Pour les prisons : 8 sermons pr&ches au Fort1'Eveque et i5 au Petit-Chatelet.
2° Pour les h6pitaux : i a la Charit6, 6 A Bic&tre,
8 aux Incurables, 13 a 1'H6tel-Dieu, 20 A la Salp6triere ou H6pitai g6neral et 31 A la Pitie.
3° Pour les Communaut6s religieuses : 2 a l'Assembl6e des Freres tailleurs de M. de Renty, 14 aux Fillesde Saint-Joseph de Mile de Lestang, 17 A la Providence du Saint-Sacrement de Mile Pollalion, 23 auxDames de la Charit6 de Saint-Germain-l'Auxerrois ou
Nogent-le-Roi, 28 au Refuge du faubourg Saint-Victor, 40 aux maisons de Saint-Lazare et des BonsEnfants (Conferences des mardis, sans tenir compte
des trois retraites donnees aux Ordinands), et 63 aux
Nouvelles Catholiques.
Dans un sermon donne A Bic&tre, en 1664, Bouchet
a note :
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, Pr&ch6 devant mille pauvres. , Dans un autre,
donne I la Piti6 en I663, il fait la mnme remarque:
< Prech6 devant mille cinq cents filles. ,
Bicktre etait alors I'h6pital pour les hommes oi
I'on avait refoul le trop-plein de la Salp&tritre de
pauvres vagabonds qui infestaient Paris; la Pitie servait au meme dessein pour les femmes.
Pr&cher aux prisonniers, pr&cher aux pauvres dans
les hopitaux, n'est-ce pas heriter directement de l'esprit de compassion et de charit6 de M. Vincent,
I'organisateurdes secours materiels et spirituels pour
tous les malheureux de son temps?
On nous dirait que M. Bouchet 6tait membre de la
Compagnie du Saint-Sacrement, comme saint Vincent
de Paul, - ce que nous n'avons pu d6couvrir jusqu'ici,
- que cela ne nous 6tonnerait pas.
S'il n'a donn6 qu'un sermon a la Charite, c'est sans
doute parce que cet h6pital, confiL aux fils de saint
Jean de Dieu, attirait toujours des pr6dicateurs de
choix et avait des aum6niers exp6rimentes.
Quant aux sermons prech6s dans les maisons religieuses, il suffit d'en faire l'enum6ration pour constater que Laurent Bouchet n'a pu y p6nktrer et en
devenir, pour-ainsi dire, le pr6dicateur attitr6, comme
aux Nouvelles Catholiques, que parce que M. Vincent
lui en avait ouvert les portes et I'y avait recommand6.
M. Vincent a &t6 un des grands protecteurs de
Mile de Lestang, fondatrice, a Paris, des Filles de
Saint-Joseph, pour l'6ducation des orphelines. M. Vincent a &t6 aux origines de la Providence de Mile Pollalion, dont ii a approuv6 les rigles et qu'il a suivie
dans ses d6veloppements, lui faisant, par son credit,
obtenir des lettres patentes du roi.

-

559 -

Les Nouvelles Catholiques ne sont que l'extension,
de la Communaute primitive de la Providence, Alaquelle
sont venues s'adjoindre dans la suite les Filles de laPropagation de la Foi et celles de Sainte-Genevi&ve.
Ce ne put etre qu'avec I'autorisation de saint Vincent,.
sur sa demande et h sa priere, que M. Bouchet
devint comme le pr6dicateur ordinaire de la Communaut6.
M. Vincent donna aussi ses soins les plus empress6saux Filles du Refuge du quartier Saint-Victor. Cette
maison fut unie A 1'H6pital g6n6ral, dont elle devint
une d6pendance. M. Vincent y fit donner, en janvier
1657, par les pretres de la Conference des Mardis,
une mission a laquelle prit part M. Bouchet. C'est
done par la grace de M. Vincent que M. Bouchet, son,
disciple, y entra comme predicateur.
Les sermons 6crits pour les Dames de Ia Charit6 ont
6t6 pr&ch6s, soit A l'assembl6e des Dames de SaintGermain-1'Auxerrois, oi il a 6te d'abord pretre communautaire et ensuite vicaire, soit A celie de Nogent-leRoi, dont il a kt6 cur6. Cette derniere confr6rie avait
sans doute 6tC 6tablie par lui, A son arriv6e dans la.
paroisse. Ceci nous montre 1'int6r&t vraiment paternel.
et surnaturel qu'il a toujours t6moign6 pourles pauvres.
malades, et I'empressement A suivre sur ce point les
directions de saint Vincent de Paul.
D'ailleurs, il avait de qui tenir en fait de charit6
pour les pauvres. Sa mere, pour laquelle il eut toute
sa vie la plus filiale affection, 6tait dame de la charit6
de la paroisse de Saint-Itienne-du-Mont. Dec6d6e le28 aout 1662, elle fut entecr6e dans cette meme Cglise,
sous la voste du jube. D'un coeur fervent et reconnaissant, son fils lui composa, selon la mode du temps,.
les deux 6pitaphes suivantes :

i.

Cy-gist, dont j'ai douleur am!re,
Ma bonne et charitable mere.
Passant, elle a bien merite
Que tu lui fasses la charite,
Puisque dans un degri supreme

2.

Elle 4tait charitable ou la charite meme.
Celle qui revEtait lesanus
Jusqu'a donner juppe et chemise
Et qui logeait les inconnus,
Gist au milieu de cette 6glise.
Passant, pour bien payer cette hospitalite,
Demande en sa faveur la sainte iterait6'!

Parmi les papiers de M. Bouchet, nous avons trouv6
ce billet 6crit de sa main et destine sans doute a la
charit6 de la paroisse de Saint-Germaiu-l'Auxerrois :
1t La veuve Laplace, log6e dans la rue des Foss6saux-Quatre-Fils-Aymon, 6tant depuis cinquante ans
de la paroisse, et, depuis un temps, fort n6cessiteuse,
demande en toute humilit6 du soulagement.
c Elle priera Dieu pour ses bienfaiteurs. »
4--

rI

AUTOGRAPHE DE L. BOUCHET. -

Billet de chariti.

z. Voir i I'Appendice IX 1'logede sa mere.
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Sa presence dans les maisons de la Congregation
de la Mission de Paris, a Saint-Lazare ou aux BonsEnfants, pour y donner des conferences, prouve les
liens d'amitie qui l'unissaient a saint Vincent de
Paul, A RenE Almeras et a Edme Jolly, et en mime
temps la confiance que ces superieurs lui faisaient
pour son talent et sa vertu. En dehors des retraites
d'ordinands, qu'il a prechees A. trois reprises, ainsi
que nous l'avons dit plus haut, et des conferences
faites A I'assemblie des Mardis, dont nous parlerons
plus loin, il eut- 'occasion de precher i l'6glise des
Bons-Enfants pour quelques circonstances particulibres. II nous signale lui-meme, A la date du 25 septembre 1659, un panegyrique de saint Firmin, patron
de cette derniere 6glise, dans lequel il fait avec 6loquence l'6loge de l'esprit missionnaire.
L. Bouchet a-t-il donn6 des missions dans les villes
ou les campagnes avec les his de saint Vincent de
Paul? Nous n'avons trouv6 dans ses 6crits aucune
indication affirmative. L. Bouchet a-t-il missionn6
avec d'autres pr6dicateurs? Il ne semble pas qu'on
en puisse douter.
Nous savons, en effet, par une notice autobiographique en latin qui se trouve en tete du tome V de
ses Sermons, qu'ayant, pendant les deux premieres
annees de son ministere (1643-1645), accompagne,
comme secr6taire, commensal, et peut-6tre vicaire
g&nEral, 1'ev&que d'Avranches, Charles Vialar, il
partagea tous ses travaux. Particuliirement aime du
prelat, il le suivait dans ses visites a travers le diocese, prechant; confessant, catechisant, le secondant
de toutes manieres dansl'examen des ordinands, dans
la preparation A la confirmation, et surtout, en donnant
avec lui les penibles travaux des missions, dans lesquels I'6veque A la fois se consumait et se dblectait.
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In missionibusquibus saepe detinabaturquibusque deleciabaeur1.
Nous savons, en outre, par des renseignements
divers, qu'en qualit6 de membre de I'assembl6e des
Mardis, il dut participer . une mission qui fut donnee
au Refuge par les pr&tres de cette Compagnie en
1657, et I'ann6e suivante, a celle pr&chee a Metz par
ces m8mes eccl6siastiques. Nous y reviendrons plus
loin.
L. Bouchet a bien voulu noter qu'il a trait6 du
catichisme A l'6glise de Saint-Germain-l'Auxerrois,
, pendant lecareme de I'an 1675, le Pere Bourdaloue,
j suite, pr&chant ). II y fit l'exposition du Credo etde
la Pinitence. Ce n'est pas un 16ger honneur pour lui
que d'avoir occup6 la chaire de cette 6glise royale
alternativement avec ce maitre de l'6loquence.
Dans cette mnme preface latine, citee ci-dessus,
L. Bouchet nous fait lui-meme 1'enumeration des
lieux oh il pr&cha, pendant la periode qui s'6coula
entre 1655 et i665, pendant laquelle il demeura agr6g6
h la communaut6 sacerdotale de Saint-GermainI'Auxerrois.
En outre des grands et petits catechismes qu'il
faisait dans 1'6glise, il se fit encore entendre, dit-il :
A Saint-Jacques-de-la-Boucherie; a Saint-Martin,
faubourg de Saint-Marcel; a Saint-Nicolas-du-Chardonnet; a Saint-Leu, rue Saint-Denis; aux Incurables 2 ; aux freres de la Charit6, faubourg de SaintGermain 3 ; auxreligieuses de Sainte-Madeleine 4 ; aux
religieuses du Calvaire'; aux religieuses de SainteI. Ms. 453, t. V, fo 2.
2. H6pital Laennec.

3. H6pital de la Charite.
4. Au quaitier Saint-Marlic-des-Champs.
5. Leur colvent 6tait rue Vaugizard, en face de la rue Servandoni.
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Catherine 1 ; aux religieuses de 1'Assomption 2 ; aux
religieuses du Saint-S6pulchre 3; aux religieuses de
la Maison-Dieu'; aux religieuses des Dix-Vertus 5 ;
aux religieuses de Sainte-UrsuleG; aux religieuses
Filles de la Mere de Dieu 7 ; aux religieuses de 1'Abbaye de Fervacques'; aux religieuses hospitalieres 9 ;
aux religieuses des deux Providences 0 ; aux religieuses
de I'H6pital gtn6ral "; aux religieuses de NotreDame-de-Piti16 2 ; aux Nouvelles Catholiques'~; a
l'h6pital Saint-Julien et Sainte-Basilisse 14 ; .ux Missionnaires des Bons-Enfants"1 ; aux prisonniers des
diverses prisons de Paris; an College de la Marche 1 ;
au College du Cardinal-Lemoine' 7 ; au Petit-Bourbon

8

.

( J'aiencore preche Melun, Crepy-en-Valois, Blois,
Belley, ]Evreux, Avranches, La Rochelle, Toulouse et
1. Religieuses de I'H6pital de ce nom, dans la rue Saint-Denis.
2. Au quartier Saint-Hanor6, aujourd'hui rue Cambon.
3. Rue Saint-Denis.
4. Ou P'H6tel-Dieu.

5. Religieuses Bernardines de I'Abbaye au Bois, venues de Picardie
et etablies en 1654 an faubourg Saint-Germain, dans le couvent des
Annonciades.
6. Aujourd'hui rue des Ursulines.
7. Fondies par M. Olier, sur la paroisse de Saint-Sulpice.
8. Abbaye du diocese de Noyon, dont les religieuses, rffugices a
Paris a cause des guerres, s'etaient 6tablies au faubourg Saint-Germain.
9. Etablies impasse des ilospitalieres, aujourd'hui disparue, pr"s de
la rue du Marais.
io.Une, rue de l'Arbaltte, fondee par Mile Pollalion avec P'aide de
saint Vincent de Paul; I'autre, 6tablie au faubourg Saint-Germain, en
t65i, par les religieuses fond6es A Aix par le Pere Yvan.
Ii. Ou SalpCtriere.
z2. Maison de P'H6pital g6enral. destinie aux jeunes filles.
13. Etablies en dernier lieu rue Sainte-Anne.
14. Jadis sur i'emplacement de la caserne de gendarmerie, rue Moiffetard.
15. Rue du Cardinal-Lemoine.
16. Rue de la Montagne-Sainte-Geneviive.
17. A Ia porte Saint-Victor.
18. Palais de la duchesse d'Aiguillon, qui se trouvait dans la rue de
Vaugirard, h c6te du palais du Luxembourg.
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dans beaucoup d'autres lieux de Picardie, Normandie,
Bourgogne, Italie, Belgique n, etc. Quae omnia scripta
velim non ostentationisanimo, sed ut pateat quam miki
liberum fuerit in hac nostra sodalitate San Germanica,
hac illac nonnumquam, pietatis ergo, circumcursare'
(A suivre.)
i. Lot. dc., fol. 3.

J.

GUICHARD.

EUROPE
FRANCE
PARIS
20 janvier. -- Reunion annuelle des Enfatits de
Marie Immacul6e, Io, rue Huyghcns, A quatorze heures
trente, sous la presidence de M. le Sup6rieur general.
II est bon que,de temps a autre,les Enfants de Marie
prennent conscience de leur vie, de leur nombre, de
leur force; il est bon qu'elles sentent leur coeur battre
A l'unisson d'autres coeurs, 6lev6s vers un m&me ideal.
Combien Ataient-elles, rue Huyghens, ce dimanche
20 janvier ? Les Rayons vont nous repondre: ( Deux
heures. Des berets blancs dans tons les autobus et
tramways sillonnant les boulevards Raspail et Montparnasse ;des b6rets blancs dans toutes les rues adjacentes; des b6rets blancs dans les grands autocars de
banlieue qui s'alignent dans la petite rue Huyghens.
Quant A la station du metro Vavin, elle les deverse
par centaines... Les Parisiens s'inqui6teraient presque,
si de pacifiques ailes de cornettes ne voltigeaient pas
au-dessus du blanc parterre. Vite! Pressons-nous!
L'immense Gymnase, loue pour la circonstance, ouvre
ses grandes portes. Inutile, toutefois, de se pr4cipiter... Les Chardonnettes de Saint-Nicolas, charg6es
du controle, remplissent aimablement, mais consciencieusement, leur r6le. Ruban bleu, insigne, b6ret blanc,
carte d'entr6e. C'est bien! Passez! Voici le service
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d'ordre qui va vous caser maintenant. Pas de places
perdues suitout ! Soyez tranquilles ! Le Carillon montmartrois et les Lucioles du Vieux Saint-Paul sont IU...
La-haut, le long de l'interminable galerie, les 1iolettes de Ckaronne achevent de fixer les banniires
uniformes, dont la joyeuse clarti transforme soudain
le Gymnase en un foyer marial et familial. n
Et le chanoine Pasteau, directeur des CEuvres feminines du diocese de Paris, prit la parole ; ce fut pour
6numbrer et d&crire dans un magnif4que langage les
plaisirs qui tuent et les joies qui sauvent. Parmi les
plaisirs qui tuent, les uns entrent dans l'ame par
l'imagination, comme les reveries, les lectures, les
chansons, les conferences et spectacles (theatre,
cinema, radiophonie); d'autres p6n&trent par le coeur
et la sensibilit6, par exemple les romans, la coquetterie, les aventures sentimentales, le flirt ; d'autres,
comme la danse et les competitions sportives,
s'adressent plus directement an corps. Les joies qui
sauvent, on les devine: la joie de croire, la joie d'etre
pur, la joie d'aimer et d'etre aim6, la joie de servir et
de se devouer. cDe la plus haute et noble vie, conclut l'orateur, men6e en d6pendance amoureuse et
confiante du Seigneur, v6ritable assomption dans la
lumiere, la confiance et la paix, vous avez le modele
incomparable et l'exemplaire sublime en Celle de qui
vous vous honorez d'etre les enfants. Jamais les plaisirs
n'ont exerce sur Elle la moindre attraction. C'est en
Dieu que son Ame exultait et que se complaisait son
coeur virginal. Si done vous 6tiez tent6es d'h6siter
parfois entre les plaisirs nuisibles et les joies bienfaisantes, je vous en prie, prenez conseil de votre Maman
du Ciel. D'un sourire de ses lcvres, d'un geste de sa
main, plus encore d'un appel de son coeur, avec l'au-,
torit6 que confure la certitude et qu'assure 1'amour
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Elle vous attirera, pour vous y fixer i jamais, vers les
joies qui sauvent, les hautes et pures joies qui ont
fait d'Elle, pour l'&ternit6, la Vierge Bienheureuse ! ,
Avant de se quitter, les Enfants de Marie connurent deux joies qui sauvent: la bendiction du SaintPere, annoncie par un tl61gramme du cardinal
Pacelli; et la ben6diction de J6sus Eucharistique,
donnee spicialement pour elles dans 1'6glise de
Notre-Dame-des-Champs.

1" fivrier. -- Un nouveau deuil frappe la MaisonM1re; c'est encore dans la categorie des fr&res coadjuteurs que la mort choisit sa victime. Le frere AnatoleHenri Gody, n6 a Saint-Omer le 24 septembre 188I,
6tait ouvrier marbrier quand lui vint la pensbe d'entrer en communaut6. II revetit la soutanelle des freres
le 17 mars 19go, fut bient6t oblig6 de la quitter pour
trois ans de periode militaire, revint, fut employe
successivement a la Maison-MWre, a Gentilly, a Rongy,
A Beaucamps. La maison d'Amiens utilisa par intervalles ses talents de peintre d6corateur. La grande
guerre 1'enleva de nouveau aux ceuvres de sa vocation.
Appel des le premier jour, ii ne fut rendu i la libert6
qu'en 1919. La souffrance ne lui laissa gubre de r6pit
pendant ses derniares annees. Dieu conduit par ce
chemin les ames qu'il d6sire purifier avant l'heure
supreme.
7 fivrier. - On put se demander & Saint-Lazare,
pendant quelques jours, qui des deux partirait le premier: M. Leon-Fernand Gobaud ou le frere Gody.
Celui-ci prit les devants, I'autre suivit de prbs. Ce fut
dans la coquette ville de Nanteuil-en-Vall6e (Charente), le 4 aofit 1868, que M. Fernand Gobaud vit le
jour. Sa bonne mere mourut deux ans apres. Malgr6
une sante fragile et des yeux malades, il entra au
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petit s6minaire de Richemont; a peiney commencait-il
ses 6tudes que son frere prenait, a son tour, le chemi n du ciel. Le frere ain6, Louis, entraau grand seminaire d'Angoulame, que dirigeaient les pretres de la
Mission, puis de l, en 1878, passa au s6minaire interne
de Saint-Lazare. Une soeur ain\e veilla sur lui avec un
soin maternel, ne le laissant manquer de rien. Elle
s'estima heureuse le jour oiu, suivant les traces de
Louis, Fernand, au sortir de Richemont, s'orienta
vers le grand s6minaire. De 1885 a 1888, le jeune
seminariste connut nos confreres, les appricia et les
quitta pour en retrouver d'autres a Paris. Du
i ' avril 1888, jour de son admission au s6minaire
interne, au II juin 1892, jour de son ordination sacerdotale, Fernand travailla ferme a son d6veloppement
intellectuel et moral. La chaire de professeur de philosophie lui fut offerte i Saint Flour. Avant de
rejoindre son poste, il passa ses vacanres aussi agr6ablement que possible. On le vit t Dax. Les 6tudiants
aimaient A causer avec lui. I1 les 6tonnait, eux ilevis
dans le culte de Louis Veuillot, par ses id6es lib&rales, par son admiration pour Mgr Dupanloup et
Montalembert. Les conversations tournaient souvent
en discussions plus ou moins passionnies; et, dans
ces luttes courtoises, il n'y avait jamais de convertis.
A Saint-Flour, la chaude imagination de M. Gobaud
gofita peu la s&cheresse des d6finitions et les froides
divisions de la logique; il tomba malade apres
quelques mois. Le grand s6minaire d'Albi le recueillit,
il y passa dix ann6es. Les expulsions de i9o3 l'arracherent a ce paisible et agr6able sbjour. Nous le
retrouvons a la Maison-Mbre en 1904. Nos jeunes gens
aimaient beaucoup ses classes, pleines d'animation et
d'int&r&t. Ils l'attiraient habilement sur les sujets du
jour : la d6mocratie, l'Action franqaise, pour jouir de

ses reparties et sentir vibrer son indignation ou son
admiration. Marc Sagnier fut longtemps son maitre,
mais il ne le suivait pas en aveugle. II y avait dans les
idles du fondateur du Sillon une part d'utopie qui ne
lui allait pas et il le disait franchement. Ce qui lui
deplaisait davantage, c'6tait l'absolutisme du camp
oppose, I'attachement a un r6gime dechu dont le pays
ne voulait plus, la-division des forces catholiques qui

en 6tait la consequence.
M. Gobaud suivit ses jeunes gens a Dax en 1915,
revint avec eux a Paris en 19I6. La guerre le chassa
de nouveau de la capitale pour l'envoyer a Montpellier, oif il resta cinq ans (1917-1922). Les ann6es suivantes (1922-1925)le revirent Ala Maison-Mere. Nomm&
superieur au grand s6minaire de Troyes, il dirigea
l'etablissement jusqu'en 1934. La maladie le frappa.
11 termina p6niblement l'ann6e et, les vacances venues,
alia demander des forces au pays natal et aux soins
vigilants de sa soeur bien-aim&e. Mais l'air le plus
pur, l'affection la plus tendre ne peuvent rien contre
les maladies arrivees A un certain degr6 d'6volution.
A la fin des vacances, il le comprit. La Maison-Mere
regut ce cher malade, qui avait jadis tant travaillI
pour elle. Sa place 6tait A I'infirmerie, mais il ne cessa
de se meler A la Communaute que dans les derniers
jours, immobilise par une extreme faiblesse. Sa
chambre d'infirmerie toucbait presque la tribune de la
chapelle. En deux pas, sans fatigue, il passait de
l'une a l'autre. De grand matin et tard dans la nuit,
on IL trouvait assis sur le fauteuil plac6e son intention dans la tribune. Et 1l,il priait, ii somnolait de
longues heures; ce sommeil d'un grand malade venu
en adoration devant le Saint Sacrement n'6tait-il pas
lui-meme une priere ? a Un pr&tre, disait-il, ne saurait
ktre plus favoris6 que moi. Je serai jusqu'A mon der-
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nier souffle la sentinelle du Saint Sacrement. Ne doinje pas lier ce qui me reste de vie A la vie de JesusHostie? ,
Et il faillit mourir a cette place qu'il aimait. Un
jour, il glissa de son fauteuil, tomba et ne put se relever.
On le porta chez lui. Quelques jours apris, il n'6tait
plus. Ce Dieu qu'il adorait avec tant de ferveur sous
les espbces eucharistiques, se montre maintenant a lui
*danstoute sa splendeur.
19 fivrier. - Fete patronale de Ic'rchicufr6rie de
la Sainte-Agonie. Comme d'habitude, cette f&te est
pr6c6dte d'une retraite pour les associ6es et celles qui
veulent leur tenir compagnie. Pendant neuf jours, le
predicateur propose
l'admiration de ses auditeurs
Jesus agonisant. II parle du p6ch6, de son influence
n6faste, des moyens de le r6parer, de la sainte Coimmunion et du ztle. A sa voix, une moisson de bonnes
r6solutions a leve.
1, 2, 3 mars. Triduum en l'honneur de sainte
Louise de Marillac. Jours de gloire et de triomphe. II
y eut une vigile. Le programme porte:

Jeudi, 28'fevrier
(Eglise m6tropolitaint de Notre-Dame)
A quinze heures. -

CRItMONIE D'OUVERTURE pour

les Croisisde la Midaille Miraculeuse,sousla pr sidence
de Son Excellence Mgr Chaptal, ivique auxiliaire de
Paris;allocution par M. Doucet, pritre de la Mission;
procession ; .salut solennel.
Son Eminence avait demand6 que les restes de la
nouvelle sainte fussent presentes, pendant le triduum,
a la ven&ration des fideles; enferm6s dans une voiture automobile, ils quitterent la belle chapelle de la
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rue du Bac, traverserent une partie de Paris, longerent i'Hotel-Dieu, furent recus pieusement a la
porte de Notre-Dame et portes au lieu qui leur 6tait
destine.
Le premier hommage qu'elle recut fut celui des
enfants: petits garcons et petites filles de sept a treize
ans, celles-ci coiffees de leurs petits berets blancs.
Ils etaient li plusieurs milliers. M. Doucet rappela
devant Mgr Chaptal ce que les Filles de la Charite
devaient au baron Chaptal, ministre de 1'Interieur,
pour leur retablissement en I8oo; il &voqua le souvenir des reliques de saint Vincent de Paul traversant
triomphalement la capitale,il y a cent ans; et dans un
geste magnifique, il conclut: c VouleZ-vous du bonheur, demandez-le A la charit6; ne cherchez pas t
6tre heureux pour vous seuls; vous le serez dans la
mesure oh vous shmerez la charit6. ,
Les petits auditeurs ont garde sagement le silence
pendant le panegyrique. Ils se livent, un bouquet de
violettes a la main, et s'alignent derriere leur bannitre, leur oriflamme, leur statue. Et la procession
commence et les chants retentisseot:
La violette est bien notre symbole,
Petite fleur autour d'elle embaumant:
Humble toujours de geste et de parole,
Que de vertu dans cet effacement!

Depuis des mois, i Paris et ailleurs, des sacrifices
ont 6t6 demand6s comme preparation i cette fete; on
lit leur nombre, grave sur des cartons que chacun porte.
Reprenons la lecture du programme:
I" jour, vendredi I" mars
(tglise Saint-Laurent)
A 9 heures. - MESSE PONTIFICALE cilibrie par Son
Exc. Mgr Cr7pin, ivique auxiliaire de Paris.
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A 16 heures. - CEREMONIE, sous la prisidence de
Son Em. le cardinal 'erdier, archevique de Paris;pansgyrique par Son Exc. Mgr Lamy, ievque de Meaux;
Salut solennel; Vinnration de la Relique.
(Celte journie est plus spicialement riservie au:
Confirences de Saint-Vincent-de-Paul,aux Dames de la
Charitiet aux paroissiens de Saint-Laurent.)
Quand les restes de sainte Louise, en 1755, furent
portis du cimetiere de 1'6glise de Saint-Laurent a la
Maison-Mere des Filles de la Charit6, alors rue du
Faubourg-Saint-Denis, un contrat fut pass6.entre le
cure, M. Cotterel, et sceur Marie-Anne Bonnejoye,
superieure de la Communaute. L'article premier portait: t S'il arrivait que, Dieu manifestant la saintet6
de sa fidile servante, elle f t reconnue par l']glise,
les fetes s'en c~elbreraient a la paroisse Saint-LauTent. ,
C'&tait done presque un devoir de justice, malgr6
l'eloignement des temps et la distance de la nouvelle
Maison-Mere, de donner au moins un jour du Triduum
a la paroisse Saint-Laurent. Le chanoine Serpette,
cur6, pr6para son 6glise avec un bon gofit parfait.
Le pr6dicateur, Mgr Lamy, se souvint que Ferrieresen-Brie, dont le pere de Louise 6tait seigneur, appartenait A son diocese; il aurait pu ajouter que celui-ci
.ne s'6tablit & Paris qu'apres la naissance de sainte
Louise et en tirer une conclusion tris honorable pour

Ja Seine-et-Marne.
De nouveau, reportons-nous au programme :
2' jour. - Samedi 2 mars
(Eglise m6tropolitaine de Notre-Dame)
A 9 heures. - MESSE PONTIFICALE, cilibriepar Son
Exc. Mgr Maglione, nonce apostolique.
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A 15 heures. - CERBMONIE, riservee aux ;eunes
filles de 'FEuvre( Louise de Marillac ', sous la prisidence de Mg; Roland-Gosselin, heique de Versailles;
provincial des Dominipanegyrique par le R. P. Padr,
cains; Procession; Salut solennel.
Le nonce, I'&vque d'un grand diocese, le provincial d'un grand Ordre religieux, des centaines de
jeunes filles, brfclantes du feu de la charit6 et le montrant par leur assiduiti auprbs des panvres, Louise

aurait-elle pu supposer, il y a trois si&cles, que tant
d'hommages viendraient A elle, et de si haut! Les
Louise de Marillac, reconnaissables a leurs gracieux
berets blancs,sur lesquels est 6pingl6 l'insigne de leur
groupement, occupent le transept au nombre de six

cents environ. Apres le sermon, elles s'organisent en
procession, et chaque section paroissiale suit son
ecusson, qu'orne uniformiment 1'effigie de la sainte,
Le lendemain dimanche sera le jour le plus solennel; continuons la lecture du programme:
3" jour. -

Dimanche 3 mars

(iglise mitrcpolitaine de Notre-Dame)

A 7 h. 30. - MESSE DE COMMUNION des Dames de
la Chariti et des c Louise de Marillac n, cilibrie par
M. Souray, Superieur ginxral des pritres de la Mission
et des Filles de la Ckarili. - Allocution par M. Cazot,
Directeur ginWral des Filles de la Chariti.
A g h.

3o. -

MESSE PONTIFICALE, cilibrie par Son

Em. le cardinal Verdier, archevique de Paris.
(Le transept e une partie de la grande nef seront
riservis & divers groupements reprisentant les (Euvres
de Bienfaisance, d'Enfance, de Jeunesse et d'Assistance
sociale fondies par sainte Louise de Marillac.)
A 14 h. 3o. -

CRREMONIE DE CLOTURE, sous la pri-
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sidence de Son Am. Ie cardinal Verdier; pandgyrique
par Son Exc. Mgr Marmottin, ikvque de Saint-Dii; Te
Deum; Salut solennel.
En ce troisieme jour, Notre-Dame se remplit de
fiddles de tout age et de toute categorie : delegation
de ( petites ecolibres n, groupes repr6sentant les
patronages, midinettes, apprentis des ateliers, pensionnaires-des bonnes gardes, orphelins, infirmes dans
leur fauteuil roulant, vieillards, malades, bebes dans
les bras de leurs mamans. Dans un coin, au pied d'un
pilier sombre, quatre berceaux rappelaient I'histoire
du passe, de ce passe qui englobait le dix-septieme
siecle. Accoururent aussi pour les c6ermonies de ce
jour les bienfaiteurs et amis des pauvres, les dirigeants de 1'Action catlolique, tous ceux qui voyaient
en sainte Louise leur guide et leur module.
* L'ombre de saint Vincent de Paul planait sur ces
belles fetes; il 6tait 1l, glorifi6 avec celle que lui-meme
avait form6e a la saintet6 et a la charit6 et qu'il n'avait
cess6 de diriger dans l'organisation des oeuvres.
6 mars. - Mort de Mgr de Gubbriant, superieur
g6n6ral des Missions 6trangires de Paris. A ce propos, rappelons que le nom de Guebriant apparait plusieurs fois dans la correspondance de saint Vincent
de Paul. Jean-Baptiste de Buddes, chevalier, comte de
Guebriant, marichal de France, blessk devant Rottweil, mourut de sa blessure le 24 novembre 1643. Son
corps et son coeur furent inhumes provisoirement le
24 d6cembre suivant dans le caveau de '!glise de
Saint-Lazare. Saint Vincent restitua le d6p6t le 7 juin,
comme l'attestent les deux certificats suivants copies
aux Archives nationales (K. 117 A, 1o' -- 10 2) par
M. Combaluzier :
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a Nous, soussign6, maitre des ceremonies de
France, certifions avoir recu le corps de feu M. le
mar6chal de Gu6briant de la main de M. Vincent,
sup6rieur gen6ral de la Congregation des Pr6tres de
la Mission, pour ktre icelui corps transporti en
1'6glise de Paris, suivant l'ordre a nous donn6 par le
roi et la reine regente sa mere. Ce jourd'hui, septinme
juin mil six cent quarante-quatre. De Sainctot. )
a Nous, marquis du Bec, certifions que ce jourd'hui
septieme juin, M. Vincent, superieur general de la
Congregation des pretres de la Mission, nous a rendu
le coeur de feu M. le marechal de Guebriant, lequel
nous lui avions baill en d6post avec le corps le vingtquatriime d6cembre dernier pass6. En foi de quoi
nous avons sign6 le present certificat a Saint-Lazare
lez Paris le susdit jour septieme juin mil six cent
quarante-quatre. Claude de Bec. »
Mine de Guebriant fut du nombre des dames d'honneur qui accompagncrent en Pologne Louise de Marie
de Gonzague, la nouvelle reine de ce pays. Au retpur,
elle passa par l'Italie, tomba malade pres de Genes,
et, sur la recommandation de saint Vincent, M. Blatiron alla la visiter.
15 mars. - Fete de sainte Louise de Marillac. Les
Sceurs de la Maison-Mere entendent une fois de plus
l'61oge de leur Mere. , L'esprit de votre Compagnie,
disait saint Vincent, consiste en trois choses : l'amour
de Notre-Seigneur, I'amour des pauvres, I'amour

entre nous. , M. Castelin d6veloppa cette parole et
en tira les conclusions pratiques.
23 avril. - A l'obeissance de midi, M. le Sup6rieur
gne6ral annonce A la Communaut6 que M. Payen,
assistant de la Maison-MBre, est nomm6 superieur &
Verdun, et que M. Piet, superieur de notre maison de
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Dax, va venir le remplacer. En disant que M. Payen a
parfaitement rempli ses fonctions d'assistant depuis
cinq ans et que son d6part provoquera des regrets
unanimes, il exprime le sentiment de tous.
LES GRANDS

SEMINAIRES DE
ET DE CAMBRAI

SOUVENIRS D'UN ANCIEN

SOLESMES

ELEVE

Sous les titres: ( Grands S6minaristes d'un grand
diocese en fin du dix-neuvieme siecle , et (c Grands
S6minaristes d'un grand diocese a l'aurore du vingtibme siecle ,, le Bulletin de l'CEuvre des vocations
sacerdotales et des s6minaires pour le diocese de
Cambrai, les Semeurs de l'Avangile, publie une serie
d'articles trbs int6ressants sur la vie des s6minaires
de Solesmes et de Cambrai, entre 1896 et 1898,
190o et xgo3 1 . C'est un pen d'histoire de notre Congr6gation, car nos confreres dirigeaient alors ces 6tablissements; aussi, n'h6sitons-nous pas a reproduire
ici ces pages captivantes de M. I'abb6 Henri Crepin,
aum6nier des lyc6es de Valenciennes , avec la permission de leur auteur, auquel nous adressons nos plus
vifs remerciements.
I. -

Solesmes z896-1897

Solesmes!... Dans quelle brume de Cambrisis
inconnu, mysterieux, ils se figuraient Solesmes, les

rh6toriciens du petit saminaire d'Hazebrouck, les collegiens de Dunkerque, Lille, Marcq, Roubaix, Touri. Numbros d'octobre et decembre 1933; de fevrier, avril et
octobre 1934.
2. II se designe lui-meme dans les articles par les motso I'abbe Henri ,.
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coing, qui, au d6clin des vacances, prenaient la premiere soutane!
Pour nous-memes, Lillois du petit s6minaire de
Cambrai, Solesmes se pr6sentait a notre imaginatinn
comme l'un de ces gros villages que nous avions
maintes fois explores au cours d'hivernales promenades, villages tout a fait isol6s du monde, au sein
des plaines infinies.
Et c'6tait pour ce pays de solitude prisumee qu'en
vue d'y passer neuf mois sans un retour, cent petits
abb6s, d'Avesnes A Dunkerque, itiquetaient, le 3o septembre, leurs valises, leurs malles rebondies.'
Is o'envisageaient pas sans une ombre d'inquiete
m6lantolie une si longue et, pour la plupart, une si
lointaine s6paration de leurs parents. On ne leur
ferait pas mime une visite familiale ence s6jour perdu.
Ils acceptaient toutefois d'un esprit clairvoyant et
d'une ame vaillante les sacrifices imposes par cl'annee
de Solesmes ,. Le sacerdoce est une continuelle abnegation de soi; il fallait un debut i cette continuiti de
renoncement.
*
Et voil1 que, dans I'apres-midi du 6 octobre, ayant
roul, de proche en proche par les petites gares de la
ligne Valenciennes-Hirson, des groupes de jeunes
abb6s d6barquaient dans la Solesmes un peu redoutee.
Leurs preventions sur le pays tombaient dbja: du
train qui ralentissait son allure avant de s'arreter, ils
avaient vu Saint-Python, la bourgade-satellite, et
Solesmes 6tager gaiement, sur de douces ondulations,
toutes en prairies saines et plantureuses, des toits
bleus, des toits rouges, des m6tairies aux abords bien
tenus, bien ordonnis.
Et maintenant, une belle avenue plantie d'arbres,
puis une rue aux maisons d'agr6able originaliti, les
menaient tout droit,de la gare, pres d'un h6tel de ville
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moderne et tout a fait citadin, pres d'une grande et
tres vieille iglise d'architecture massive, solide, riv6latrice d'art ancien.
Solesmes se manifestait ville et n'6tait pas le brumeux, le boueux village appr6hendL.
Une rue a droite,- la rue de I'Abbaye,et I'on
arrivait au seminaire.
Helas! le choc 6motif, ici, n'6tait pas favorable.
Un mur maussade, une cour d'entr6e - cour d'honneur! - aux paves herbeux; un haut et sombre bitiment de briques noircies, aux fenetres multiples, dont
les vitres faisaient des reflets gris. Le d6ploiement
de la facade 6tait rogn6, sur la droite, par une basse

conciergerie sans 6tage, ktiree en pieces successives.
Par bonheur, une fois franchis ces abords sans
attraits et traverse ce corps principal du logis, I'immeuble se d6gageait sur une cour spacieuse a fond sur
ciel et campagne; une aile d'6difice a droite, un jardin-bosquet a gauche.
Ab! on ne sentirait pas ici, comme a la grande
cour du petit s6minaire, au printemps venu, les tilleuls et les acacias parfumes, mais, au moins, on respirerait de l'air pur et l'on oublierait I'aust6rit6 de la
facade.
Bient6t, cette cour s'animait des allbes et venues
d'une foule d'abb6s aux soutanes neuves non assouplies, aux rabats raides mal ajust6s, aux larges et
soyeux chapeaux de castor. Uniformite rigoureuse
de costume, mais tailles et physionomies differentes
et surtout complexions morales curieusement diverses.
Songez A ces contrastes: des petits s6minaristes de
Cambrai, d'Hazebrouek, d6s longtemps acclimates a
la vie -d'internat; des coll6giens, jusqu'ici externes,
de nos grandes et petites villes; des purs Flamands;
des Flamands-Lillois mitig6s; des Wallons de Douai
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ctde Valenciennnes; des Cambr6siens; des Avesnois...
II faudrait, sons la pouss&e d'un levain de chariti
et de large comprehension, meler les ilements variis
de tout ce monde pour en former, en p6trir un clerg6
dioc6sain de pite bien homogene.
Et I'unite, sans exiger de trop durs malaxages, se
crierait au cours de l'ann6e solesmoise et s'acheverait
plus tard, pendant les trois ann6es cambr6siennes,
unite dans la diversite, car les 6elments, allies par
I'esprit surnaturel, garderaient, dans la masse, leurs
qualitds propres, leurs vertus d'origine.
Les jeunes abbes avaient vite fait de se familiariser avec les aitres de leur nouvelle maison: chapelle,
salle d'oraison et de cours a la fois, r6fectoire, 6tude,
dortoir, - car on les mettait encore, a Solesmes, au
regime du dortoir. Seuls, les philosophes tonsures de
Cambrai et les quelques a hommes en charge D, on
fonctionnaires, avaient l'avantageux privilege d'habiter, de travailler et de coucher a enchambre 1, - une
pour deux logeurs.
Des le lendemain, commencait une vie precieuse de
preparation au sacerdoce.
Une retraite d'abord. II s'agissait de creer en soi,
et tout de suite, un nouvel 6tat d'ame, une autre estimation des valeurs. Finies les joies agit6es des
vacances, les longues randonn6es photographiques
avec l'appareil en bandoulibre, les vagues loisirs sans
etudes, les lectures de fantaisie, les visites et fetes
dissipantes, les delices attendries de la vie familiale ;
bris6es les attaches, les relations mondaines de ceux
qui, hier encore, 6taient de libres collegiens.
Ces jeunes gens venaient de rev6tir la soutane; les
voili qui s'orientaient vers les autels; Dominus pars
haereditatis meae et calicis mei, la loi de leur existence devait se modifier de fond en comble.
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Les nettes et fortes veritis de la retraite le leur faisaient bien voir.
Et c'itaient, disormais, plus complets qu'au petit
s6minaire, les exercices de piC6t du pretre:
La m6ditation, non plus parlte, d6clambe d'un bout
a l'autre par un M. Hkcart, mais lue en ses points
essentiels par un s6minariste, puis ruminbe, d6velopp6e dans le silence, au gr6 de chacun, selon sa
personnelle puissance de r6flexion. Une a m6thode
d'oraison) - un tableau synoptique tout en subdivisions embrass6es d'accolades - se distribuait, dis
les premiers jours, pour Atre apprise par coeur et
r&cit6e publiquement, sans defaillance, par chaque
seminariste, interrog6e son tour.
Et, bien stir, pas encore de briviaire, mais vive
exhortation de MM. les Directeurs a dire, tous les
jours, le petit bffice de la sainte Vierge.
Et le grand Biendiciti a midi et au soir: " Oculi
omnium in te sperant Domine, et tu das illis escam in
temporeopportuno... ; edent paupereset saturabuntur... )
Et, aprbs le repas, I'acheminement vers la chapelle,
sur deux rangs, au rythme du Misreree psalmodi6 en
alternance de verset en verset.
Et, a une heure trois quarts, le chapelet dans la
cour, par petits groupes tournoyants on faisant, aller
et retour, les cent pas en ligne droite.
Et la lecture spirituelle et les autres pratiques de
haute devotion.
Nous 6tions bient6t familiaris6s avec nos 4 Directeurs ,, quatre Lazaristes que nous retrouvions a toute
heure du jour: a la chapelle, en classe, en r&creation,
en promenade, au r6fectoire meme, ou, a tour de role,
ceints du tablier blanc, nous les servions a table, en
crainte et tremblement de commettre quelque bivue,
quelque gaucherie.
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Notre sup&rieur etait M. d'Onofrio, un Italien au
visage bronz6, aux yeux noirs sous des lunettes, aux
cheveux de jais.
II parlait le francais avec une volubilit6 saccad6e
oh roulaient les r en cascade. II prechait bien, mais
r6petait a satiet6 son texte latin initial qui, dans sa
bouche, resonnait italien.
11 etait bon, doux, avec intermittences de brusques
courroux vite apaisis, attentif aux santes.
Ne s'avisa-t-il pas, un jour, que l'abb6 Henri, maigre
et pale par temperament, se rendait malade par exces
de travail! 11 le convoqua, lui enjoignit de garder
fermes ses livres jusqu'I nouvel ordre: Henri serait
dispense des recitations,suivrait les cours en simple
auditeur.
Regime de faveur, privilege digne d'envie! Avec
quelle securitA, quelle tranquillite d'ime Henri assista,
durant des semaines, a des classes oh, d'avance, ii
savait qu'il n'aurait pas a rendre des comptes!
M. Sarda, pur Meridional de Carcassonne, visage
emacie, mat, bleui de barbe drue, tete noire toute rase,
nous enseignait la Philosophie scolastique.
Nous avions pour guide et aide-m6moire un ouvrage
en deux volumes et une immense synopsis, exigeant
une table pour le d6ploiement, vastes feuillets oir
ledit traiti avait ete dissequ6 a l'infini et expose sous
accolades. M. Choisnard, naguere professeur a
Solesmes, etait l'auteur de ce prodigieux et singulier
travail. M. Sarda, faisant fi de ces bouquins, nous
donnait un cours personnel tres original.
Ce petit homme se r6velait opulent d'imagination,
in6puisable d'anecdotes. II ne mettait pas, a les
raconter, la faconde sonore, exaltee, des ccgensses
du Midi n, mais une imperturbable gravit6 de ton et de
visage, meme dans le sarcasme et I'ironie.
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Sa verve, qui se nuangait en passant d'esprit rabelaisien, se condensait et se traduisait dans un impayable choix de mots et d'expressions.
Jamais, au cours de Philosophic, une objection
malicieuse ou sulbtile ne le prenait au depourvu, ne le
d6montait, voire ne lui causait le moindre imoi. Sans
un mouvement des traits, sans un cillement des paupibres, il commencait par dire, en roulant ligerement les
r et en prononqant I'e en e muet: Parun refert... parumr
refert... Puis, il mettait son , objecteur , en d&route.
Au demeurant, le meilleur fils du monde, en simplicite, cordialiti, bonte.
Excellent homme aussi etait M. Hertault, 6conome,
professeur de liturgie et d'archiologie.
II portait obstindment la barrette, et quand, un
instant, il se d6couvrait, il rivilait a nos yeux une
large et reluisante calvitie.
Le flegme semblait s'etre donne en lui une personnalit6. Mais c'6tait le flegme-installe dans un sourire.
Et ce sourire, inscrit dans les traits, faisait une permanente expression de physionomie et ne signifiait
pas nicessairement joie int6rieure.
M. Hertault ipanouissait ce visage d'ironiste hilare
quand, du fond de sa chaire, il tirait par douzaines,
pour les ranger sous nos yeux et nous en faire admirer
les lignes, de tris vieilles. poteries d'art.
Ce fut avec cette aimable impassibilit6 que,c faisant
sous-diacre , ,.
la grand'messe, il secoua de ses
6paules le voile humeral de l'Offertoire que l'abb6
Henri, trop timide et distrait pour etre un bon c6r6moniaire, voulait lui imposer apris et homo factus est,
quand il ne s'agissait encore, pour le sous-diacre, que
de porter bourse et corporal a 1'autel.
Et le sourire du liturgiste en la circonstance rendait
plus stupide i Henri sa betise.
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M. Monteuuis, le seul homme du Nord dans cet
areopage, maitre d'Ecriture Sainte et de Pr6dication,
alliait A beaucoup de savoir un austere asc6tisme.
Grand, dessch6, ride. jeune encore, severe de
regards sous les reflets de ses lunettes, il ktait celui
qui inspire la crainte riv6rentielle, celui dont on
admire les vertus, dont on redoute les blames,
d'autant plus qu'il d6cochait les siens en breves invectives qui, falsant fl6chettes, pen6traient et se faxaient
profond6ment dans la sensibilit6.
Bavardage, ignorance devant une interrogation,
erreur ou balourdise dans la predication, tout faisait
occasion pour lui de lancer en bonne place I'un de ses
traits.
Aussi, c'6tait dans un 6moi physique et moral qu'on
abordait la chaire de la salle d'oraison ou du r6fectoire, pour y donner, chacun, son sermon de novice
inexperiment6.
Le rire toujours pret des condisciples et 1'6reintement assur6 de M. Monteuuis : il y avait de quoi effaroucher, au moment de l'6preuve, le moins intimidable, le mieux confiant en soi des predicateurs.
Henri fit son sermon sur , le prix de notre Ame >.
Minuisti eum paulo minus ab angelis; gloria et honore
coronasti eum, tel fut son texte. Et tout le discours se
developpa en belles periodes d'inspiration lyrique,
dont M. Monteuuis 6teignit sans doute le trop vif
eclat.
Cependant, les mois passaient, et I'union des esprits
ct des coeurs se faisait plus 6troite entre tant de seminaristes pleins de bonne volon'e.
Outre les differences d'origine, ii existait, parmi
eux, quelques disparit6s d'age. Une demi-douzaine de
seminaristes, ceux que nous appelions (( les vieux ~,
atteignaient bien vingt-cinq ans.
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II y avait un on deux anciens ouvriers de metiers,
que la vocation tardive avait soudainement d6tournes
de l'6tabli on de l'6tau.
II y avait d'anciens soldats, - je ne veux pas dire
l'ami Hippolyte, ami d&s la sixieme, qui, lui, venait
simplement de passer son ann6e normale a la caserne,
- mais des soldats de trois ans, et meme un sergent
d'infanterie.
Solesmes n'6galait pas pour autant les'( Saint-Sulpice d'Issy et de Paris ,, avec leurs seminaristes
anciens avocats, notaires, ingenieurs; anciens officiers : capitaines, colonels. Mais la presence parmi
nous de ces artisans, de ces troupiers, nous faisait
penser a ces maisons renomm.es, et d'aiileurs nous
murissait, nous vieillissait, nous eloignait -d'une
enfance dont nous avions hate de nous dipouiller
pour etre des pretres, des , vieillards ), dit l'6tymologie.
Dans nos longues promenades

a travers les plaines

des environs, Dunkerque et Avesnes, Flamands et
Wallons, soldats au visage basane et abbes de dixsept ans, joufflus et roses, ouvriers et ils de patrons,
tous ces jeunes gens se melaient, se coudoyaient en
rangs de trois.
On s'en allait, en exuberante cordialit6, par les villages lointains ou proches. Caudry et le Cateau marquaient les deux grandes excursions de l'annee, deux
6venements dans notre calme vie. Mais nous allions
couramment a Saint-Python, Saulzoir, Viesly, SaintAubert, Avesnes-les-Aubert, Troisvilles, Romeries, oi,
tout d'abord, des le printemps, nous jouissions d'une
maison de campagne que le propri6taire -je ne sais
plus pourquoi - nous reprit plus tard.
Heureusement, une grande metairie, la ferme
Aublin, a Briastre on Haussy, -

j'ai oubli6, -

nous
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offrit, pour l'6ti, ses dependances, ses prairies, ses bois.
Mais combien ce sijour faisait loin de notre maison
de campagne du petit s6minaire, La Neuville-SaintRemit
C'6tait en allant A Neuvilly, je crois, qu'on rencontrait I'estaminet i l'atonnante enseigne que chacun a
retenue.
Henri, au cours de ces promenades, fit savante connaissance avec la botanique. II aimait beaucoup, on
s'en souvient, la nature. L'abb6 Eugene, qui devait un

jour professer & 1'Universit6 catholique, l'int&ressa
aux reclerches de la classification.
Ce jeune maitre en exercice avant le titre avait un
autre el6ve, I'abb6 Auguste, futur professeur, lui
aussi, de l'Universite.
Ensemble, on herborisait. Les deux disciples rivalisaient a qui ferait, le long des chemins, sur le bord
des fosses, la plus ample cueillette de plantes
fleuries.
( Des bottes de fourrage! Etes-vous si affamis? ,
disait le facktieux professeur.

Jour par jour, les jeunes philosophes abattaient
bonne besogne en toutes sciences sacr6es. Rien que
sciences sacrees, le programme ktait autre que celui
du petit s6minaire.
Plus de mathematiques, plus de geographie, plus
d'histoire profane, plus d'anglais, plus de grec.
Encore du latin, oui, pour le deshonneur, helas! du
latin. Car n'itait-ce pas du latin avili que ce baragouin
improvis6 de barbarismes et de sol6cismes dans lequel
nous tentions de discuter philosophie?
II ne paraissait pas que ces jeunes gens avaient fait,
naguere, des compositions en narration latine et en
discours latin, aux beaux jours de M. le superieur
Meurisse.
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Fini le cours, les 61eves, apres visite au Saint Sacrement, s'en allaient travailler en etude ou en chambre.
Henri partageait la sienne avec un autre Henri. Un
simple rideau blanc sur tringle pr6cisait aux deux
garCons la limite de ce partage. Frcntitre morale plus
que mat&rielle. Aussi, entendaient-ils tout l'un de
l'autre et ne pouvaient-ils se faire mystere 1'un a
I'autre de leurs occupations.
En ses loisirs, Henri le second u doigtait i de la
musique d'harmonium sur un clavier dessine au large
d'un grand papier blanc.
Entre temps, il r6parait, les mains dans l'huile, la
lampe a cr6maillere usie dont son vieux cure lui avait
fait un inestimable cadeau. Point d'dlectricite chez le
seminariste, en ces temps recul6s.
La nuit, Henri second ronflait comme un moteur, au
dam de I'autre Henri, fervent ami du sommeil.
Dans la chambre voisine, Hippolyte, l'ami fiddle,
a homme en charge n, infirmier, s'exasperait du sifflotement perp6tuel de Jules, son compagnon :
Un savetier chantait du matin jusqu'au soir:
C'etait merveille de le voir,
Merveille de l'ouir; il faisait des passages,
Plus content qu'aucun des sept sages.

affirme le bon La Fontaine.
Lui, Jules, un grand garcon blWme, qu'il 6tudiat ou
Saintes Lettres ou Philosophie, sifflotait, content,
sans doute, de se sentir petit a petit devenir un sage,
i la lecture de saint Thomas d'Aquin.
Mais, loin que ce •ft pour Hippolyte merveille de
l'ouir, ce pauvre ami en souffrait jusqu'i la crise de
nerfs et n'osait crier sa d6tresse a l'importun.
Dans la modestie de son train quotidien, Solesmes
prdparait un bon clerg6 dioc6sain et, sans que per-
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sonne s'en doutAt, quelques hommes de valeur, destines a de hauts emplois.
Florent, garcon calme, r6flichi, observateur, developpait le profond bon sens, la maitrise de soi,
I'esprit d'ordre et de m6thode, qui feraient de lui,
dans un jeune 6v&ch6, un administrateur-chancelier A
nul autre second, un grand maitre des ciremonies
indemontable, un liturgiste de science achev6e, un
vicaire ge6nral d'qvise, de pond&er, de sage conseil.
Lucien, lettr6, poete, captivant causeur, seduisant
djiA par la magie de son verbe et 1'6clat de ses idles,
attisait en lui cette ardeur, cet enthousiasme qui le
sacreraient, dans le meme 6vech6, vicaire g6nrral,
orateur, charmeur de grands auditoires, entraineur
de foules.
Paul, esprit habile a d6couvrir, estimer, collationner, classer les documents, les vieux papiers; a peser,
comparer les valeurs, les mathrielles comme les
morales; A snbdiviser, pour les r6soudre et triompher
ensuite de leur masse, les difficult6s en parcelles,
serait, au d6ja dit 6vech6, secretaire... du portefeuille!
Tel, tel et tel seraient professeurs aux Facultes
catholiques, tel journaliste a la Croix du Nord.
Solesmes reservait pour Lille ses richesses, mais
pr6parait aussi, pour 1'£glise universelle, des religieux : trappistes, lazaristes, missionnaires.
Resterait: pour Cambrai, un petit clerg6, modeste
sans doute, mais solidement charpent6 de droit sens
et de vertu.
Et, tout doucement, elle s'en allait, I'ann6e solesmoise. Pas un retour en vacances, pas une visite des
parents. Ces neuf mois passaient tout de meme, coulaient, nous acheminaient vers un i" juillet lib6rateur.
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Deja commenaient les c appels , a la tonsure. La
tonsure, 1'entree dans les rangs des clercs, la premiere
montie aux degrbs de la hierarchie eccl6siastique,
6tait la recompense de 1'ann6e.
Nous, les philosophes du petit-seminaire, d6ja
tonsurbs, nous voyions venir, impassibles, cette heure
des appels... Mais les autres, nos compagnons!
Beaucoup d'appelks, presque tous 6lus. Quelquesuns restaient hors les rangs des nouveaux clercs.
Remis a un an?... Invites a se retirer?... C'etait leur
secret.
Et Mgr Monnier, 6evque de Lydda, venait a
Solesmes, seule apparition episcopale.de l'annee ! II
donnait la tonsure et, a grands coups de ciseaux, il
retranchait aux tetes juveniles de grosses touffes d'une
chevelure desormais sacrifice a 1'egal de toutes les
mondaines vanitis.
Alors, transform6s, spiritualises, un pen pretres d6ja
et d'allures et de d6sirs, les petits abb6s a figures de
tres jeunes vicaires s'en allaient prendre vacances aux
quatre coins du diocese, grand comme le departement
du Nord.
Et les anciens Cambr6siens passaient par Cambrai
pcur montrer leur tonsure et leur bonheur aux petits
seminaristes, naguere encore leurs 6mules de travail
et de jeu a la grande cour.
Les cent abb6s de Solesmes se pr6paraient pour
longtemps, quelques-uns pour toujours, apris si breve
connaissance faite. Car les destintes diverses que leur
reservait le prochain octobre - grand s6minaire, professorat, caserne - disloqueraient a jamais leur groupe
compact, uni djhi de cordiale vie commune et de limpide amitik.
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CHARTRES
FETE EN L'HONNEUR DE SAINTE LOUISE DE MARILLAC

Le 27 novembre 1930, tandis qu'I Paris, dans lesblancheurs de la chapelle de la rue du Bac. on solennisait le centieme anniversaire de la Manifestation de
1'Immaculee, A Chartres, dans la pinombre de la
crypte de Notre-Dame-de-Sous-Terre, une foule pieuse
venait s'agenouiller aux pieds de la Vierge Noire, la
Virgo paritura des ancetres. En communion intime
avec ceux qui, ce jour-lA m6me, en la capitale, louaient
et remerciaient Marie d'avoir daign' descendre au
cceur de notre patrie, en union avec les Filles de la
Charit6 qui lui chantaient A Paris leur gratitude pour
le choix que Marie avait fait de la chapelle de leur
Maison-Mere et d'une de leurs compagnes, a Chartres,.
les fideles et les Filles de la Charit6 des deux maisons
de la ville c6Clbraient en cette chapelle souterraine,
ou la tradition veut que la Vierge ait kti honoree par
les druides, celle qui, en i83o, s'6tait si merveilleusement montr6e Reine et Mere de notre pays, Regnumr
Galliae, regnum Mariae.
Si les galeries demeuraient dans une lumiere
discrete et myst6rieuse, I'autel resplendissait, et lastatue miraculeuse apparaissait radieuse. Autour de
Mlgr Harscouet, 6veque de Chartres, chanoines, pretres.
et enfants de chceur itaient group6s.
Evocation des catacombes, mais de catacombestriomphales. Et surtout Yeocation d'un long passe depi6t- mariale. 11 semblait que, sous ces voites surbaiss6es, bruissaient encore les murmures des prieres
que, durant tant de siecles, la France chr6tienne tout
entiere adressa, en ce lieu, a la Vierge nationale. Et
parmi cet incomparable concert de louanges et d'im-
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plorations, certaines ne jaillirent-elles pas de coeurs
auxquels nos coeurs sont particulibrement unis ?
Aussi, dans son allocution, M. Collard rappela la
ddvotionde saint Vincent de Paul envers Notre-Dame
6
de Chartres; comme aussi la pikt de celle qu'alors
.n ne saluait encore que du titre de Bienheureuse :
Louise de Marillac.
En octobre 1644, elle demandait i saint Vincent la
permission de faire un pilerinage a Chartres, pour les
besoins de son Ame. Et le 15 octobre, elle etait dans la
devote chapelle de la sainte Vierge, « payant & Dieu
ce qu'elle lui devait pour plusieurs grAces revues de
lui ). C'6tait un samedi. Le lundi,.elle le savait,
etait I'anniversaire de la dedicace de la cath6drale,
faite le 17 octobre 1260, devant son patron, saint Louis,

roi de France. Elle ecrit : t La d6votion du lundi,
jour de la d6dicace de l'6glise de Chartres, fut pour
offrir a Dieu la Compagnie des Filles de la Charite,
la lui consacrant tout entiere et lui demandant sa
6
destruction plut6t qu'elle s'6tablit contre sa volont .
Prenant la sainte Vierge pour Mere et Gardienne de
cette Compagnie, je lui demandai pour elle la purete
dont elle a besoin, la charit6 entre toutes les soeurs,
et la fid6lit6 dont Marie fut le modele dans l'accomplissement du mystere de I'Incarnation. , La Compagnie 6tait d6sormais sous l'6gide de Marie.
Si en I93o, M. Collard donnait cet acte de la Bienheureuse comine le lointain prelude des &venements
qu'alors on comm6morait : les apparitions et les prodiges de la M6daille Miraculeuse, il convenait qu'en
1934, le meme predicateur, devant le meme iveque,

c6l6brant dans la chapelle de l'H6tel-Dieu de Chartres
Louise canonisee, rappelat le geste comme manifestation de sa tendre devotion envers Marie. Mgr Harscoudt en avait d'ailleurs pris raison pour insister pour
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qu'une c6r6monie eft lieu dans la ville 6piscopale en
l'honneur de la sainte qui l'avait honoree de ses visites
et embaumbe de ses prieres.
Trbs justement, on reprocha au pr6dicateur une
omission. Sainte Louise, qui peignait agr6ablement,
ayant peint trois images de Marie immaculee, avait
fait don d'une de ces images A Notre-Dame de Chartres,
image qui, dit-on, fut conservee a la cath6drale jusqu'i la Revolution.
Mais, cette fois, il pouvait avancer, avec plus d'assurance encore qu'en 1930, que cette consecration, a
Chartres, etait a.lorigine de toutes les faveurs dont
la trbs sainte Vierge a combl6 la Compagnie des.
Filles de la Charite. Son tm. le cardinal Pacelli,
secretaire d'Etat, ne s'est-il pas 6cri6, en son splendide
panegyrique de sainte Louise, prononc6 a Rome, au
lendemain de la canonisation : Je ne l'accompagnerai
pas (Louise de Marillac),dans son phlerinage a NotreDame de Chartres. Mais vdyez-la cependant dans ce
sanctuaire, au pied du tabernacle du Dieu vivant, se
prosterner, avide de paix et d'espbrance, pour consacrer avec elle-meme la Vierge puissante la Compagnie des Filles de la CharitL. Certes, la Reine di,
Ciel dut jeter sur elle un regard bienveillant et voir
en elle comme dans les Filles de la Charit6 de vraies.
enfants de son cceur trbs pur, les images vivantes, elle
qui a 6t6 si pauvre ici-bas, si retiree dans l'union avec
Dieu. Elle a aussi parcouru les montagnes de Judge,.
elle s'est-pench6e sur le berceau divin a Bethliem,
elle a eu piti6 de 1'embarras de deux pauvres ipoux,
elle a suivi les traces du Fils de Dieu et du sien, en.
souffrant avec lui jusqu'an Golgotha et sur la croix. A
ce moment, Marie 6tendit de nouveau son manteau
sur elle et sur sa Compagnie; elle la benit B la facon
dont Dieu avait b6ni. Abraham.:. Le sombre voile de.
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I'avenir s'est-il entr'ouvert aux yeux de Louise de
Marillac?... Si Louise ne vit pas l'avenir, I'aideur

enflamm6e de son zele le lui montra en rave. Elle vit a
Ia lueur de la charit6 active qu'elle voyait briller autour
d'elle et 6blouir les rues des villes et des campagnes
par le prodige de tant de modestie alliie a Lant de
bienfaisance, elle vit la protection et la faveur de la
Mere de Misericorde toujours prete A secourir; cette
M"re qui devait apparaitre un jour a Catherine Labour6 les mains ouvertes et r6pandant une myrrhe
lumineuse sur le monde malheureux et coupable. »
Nous avons lu quelque part : a Dkcrire un triduum
est dire une chose v6cue de la meme faxon un peu
A
r
partout, mais decrire < le souffle ,, d'un triduum!
nombon
un
pour
interessant
guere
n'est
il
coup stir,
bre de savoir que le matin, a Chartres, Mgr l'iveque
paria avec cceur de la nouvelle sainte, que le soir il
-tait entoure de chanoines et d'autres membres du
clerge, auxquels se joignait M. Guichard, pretre de la
Mission, que la maitrise de la cathedrale ex6cuta ses
plus beaux chants avec la perfection ordinaire, que
les malades, les Dames de la Charite, les Soeurs de
Saint-Paul, etc., remplissaient la chapelle. Mais ce
qui .est special, c'est le (( souffle ,

qui emportait les

a.mes, en cette ville oui sainte Louise accomplit un
acte si important dans sa vie pour l'avenir de sa
communaut6 naissante.
Le cardinal Pacelli supposait qu'a Louise I'avenir
fut montre en reve. Nous aussi avons fait -un reve,
qui peut-etre se rialisera. Dans dix ans, il y aura exactement trois siecles, le 17 octobre, que sainte Louise
consacra sa famille religieuse &Marie. Et nous avons
revi que cet anniversaire groupera une superbe couronne de blanches cornettes venant apporter & NotreDame de Chartres, avec l'hommage du souvenir, celui
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de la gratitude de la Compagnie des Filles de la Charit6 tout entiere.
TOURS
LA MORT DE M. JOSEPH THOMAS
La mission achev6e, je n'avais pas eu le temps
materiel d'en preparer un compte rendu suffisant
pour le Bulletin de fevrier, et je me promettais de
revenir longuement, en mars, sur ce sujet.
Et voilk qu'un samedi matin, -

le 5 janvier, - avant

que fit icrite une seule ligne de 1'article projet6, un
telegramme inattendu, et combien douloureux! me
parvint : Pere Thomas d6c6d6 presque subitement.
Enterrement lundi matin. -

CASTIAU. n

Vous devinez mon 6motion. Je sais la v6tre, me
rappelant leslarmes qui coulirent et, quelques instants
plus tard, lorsque les cloches sonnerent pour le glas.
Notre missionnaire de Chemill etait mort. Lui qui
venait de passer dix-sept jours parmi nous et qui
-

la veille, semblait-il, -

venait de partir. Notre

missionnaire etait mort en quelques instants, onze
jours seulement aprbs nous avoir quittes.
Le coup fut rude pour tous les fidles de la Mission
et le chagrin de tous intense. Car, en deux semaines,
le R. P. Thomas s'6tait impos6 par sa bont6, sa discretion, son zele. On 1'avait apprecie et aim6 a un point
que prouv6rent, d'ailleurs, maintes manifestations a
l'occasion de la messe matinale dite des le lundi
pour le repos de son ame, et de ses obseques cilbrees,
ce mnme jour, en la cath6drale deTours et auxquelles,
avec bon nombre d'entre vous, nous tinmes a assister.
Aujourd'hui encore, 6crivant ces lignes, j'ai peine
a realiser un tel 6v6nement qui endeuille a la fois ies
siens, sa famille religieuse et notre paroisse. J'ai
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peine a rialiser que la-bas, au milieu du cimetiere de
Saint-Symphorien, en attendant la r6surrection,
repose, les livres closes d6sormais, celui dont les
accents, hier encore, nous remuaient au fond de
1'ime.
Et ce que, sans un tel 6venement, je voUS eusse dit
de la mission avec joie et int6rkt, je sens que je ne
peux plus vous le dire sans 6motion.
Tellement la mort change l'aspect des choses. Tellement, a sa lumiere, on voit plus clair.
II le savait bien, lui, le cher Pire, qu.i, un soir,
- plusieurs d'entre vous me 1'ont rappele, - nous
pressait de ne pas ecarter cette pensee, sans doute
austere, mais vraie et feconde, et qui nous avertissait
en s'avertissant lui-meme : a Mes freres, qui sait si,
pour plusieurs, ce n'est pas la derniere mission? Qui
sait si ce n'est pas ma derniere mission? Si ce n'est
pas moi qui partirai le premier? II le savait bien,
lui qui, quelques heures avant de paraitre devant
Dieu, le 4 janvier au soir, pr6para la meditation qu'il
croyait devoir faire le lendemain matin et qui 6tait
precis6ment sur la mort.
La mort change tout. En vous parlant maintenant
de- cette mission dont l'ap6tre n'est plus, je me sens
plus responsable que je ne l'eusse &et autrement. Car
je me sens son porte-parole et le gardien, pris de
vous, de ses pensees et de ses disirs combien ardents.
C Mes freres, - vous disait-il le jour de lacl6ture, la mission ne s'acheve pas : elle commence. , C'6tait
I'invitation a faire passer dans la vie quotidienne les
enseignements recus. C'6tait l'espoir exprim6 que,
par la suite, la mission porterait des fruits et que, lui,
le missionnaire, il pourrait en recevoir l'heureuse
nouvelle.
Mes chers paroissiens, on respecte les d6sirs d'un
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difunt. Ce que vous eussiez fait, le R. P. Thomas
vivant, faites-le mieux encore maintenant qu'il a quitti
cette terre. Lui-meme, j'en suis bien srr, vous le
demande.
Quant A vous qui, n'ayant pas fait votre mission,
liriez cependant ces lignes, laissez-moi vous dire que
ce missionnaire, dont vous avez pour le moins entendu
parler, vous a beaucoup aimes, qui que vous soyez.
Tous les jours, et tant que durbrent les exercices,
avec des accents incapables de tromper, il nous ft
prier pour les plus indifferents, afin que tous, profitant
de la grice offerte, reviennent A Dieu. Je croirais
manquer a mon devoir si j'omettais de vous dire que
vous avez eu place dans sa pens6e et dans son coeur.
, S'il le faut pour vaincre votre r6sistance,- disaitil, un jour, avec une foi ardente, - je vais descendre
de cette chaire, m'agenoui'ter devant vous et, les
mains jointes, vous supplier de songer enfin a votre
ame. , Cette humble et poignante priere, je vous la
redis a vous qu'elle aurait alors laiss6s insensibles. Et A
vous qui ne fftes pas la pour I'entendre, je tiens a la
transmettre. Car je I'entends encore et il me semble
qu'elle se fait plus angoiss6e maintenant qu'eile
monte d'un cimetiere.
Car maintenant, - et pour reprendre une formule
dont volontiers usait le Pere, - a son tour, il a vu...
il a vu l'au-deli, la grande rbalit6 que, deux semaines
durant, il nous precha. Et, ayant vu, j'imagine ais6ment avec quelle ferveur accrue il voudra interc6der
pres de Dieu pour toutes les ames et plus particuliirement pour celles qu'il lui fut donni d'6vangliser,
pour notre paroisse, qui fut sa derniere mission.
L'ayant bien connu durant ces dix-sept jours de fraternelle intimite, ais6ment j'imagine son desir, plus
grand encore i cette heure, que rien ne soit perdu de

- 596ses enseignements, mais qu'au contraire, rayonne
longuement leur influence.
Vous qui efites l'avantage d'entendre ses meditations
du matin aprbs la messe, gardez-en done le plus
longtemps possible le souvenir vivant, puisque, aussi
bien, vous les avez tant appricides. Vous le savez,
plusieurs vertus bien importantes y furent, avec grand

soin, 6tudiees, avec grand soin et avec grande bonte.
Revenez done souvent, en pensee, a ces heures qui combicn 'ont constat6 tout haut! - passbrent trop vite.
Et vous qui, le soir, souvent malgr le mauvais
temps, emplissiez 1'-glise, gardez aussi fiddlement le
souvenir du missionnaire si devoui g vos ames.
Rappelez-vous ses accents, son 6motion quand il vous
parlait de la conscience, du bonheur qui ne peut etre
qu'en Dieu, de la tres sainte Vierge Marie, de la mort
et du jugement, de la misericorde infinie de Jesus,
de l'Eucharistie, de la fiert6 chr6tienne, de la tempete
apais&e, de la paix promise aux hommes de bonne
volont6.
A tous, meme aux enfants, il demanda plus d'une
fois d'etre missionnaires avec lui. Puisqu'il est mort,
- on peut bien dire a la tiche et a peine sorti de
Chemille, - restez plus que jamais ses aides et continuez son oeuvre.

Soyez missionnaires par 1'exemple. S'il est possible,
soyez-le par la parole. En tout cas, retenez la consigne
maintes fois r6p6tee : la foi est un drapeau et un
drapeau ne se cache pas.
Je vous le demande en son nom; comme, bien sCtr,
ii vous 1'eft demand6 lui-m&me, s'il eut pu pr6voir
qu'il partait pour ne jamais revenir et que, loin de
pouvoir assurer, I'an prochain. le retour de -,ission
projete, c'tait un veritable adieu qu'il vous disait
a la cre6monie de cl6ture, le jour de Noel.
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Et de pouvoir vous adresser cette demande avec la

certitude d'etre entendu, cela m'apparait etre un hornmage A la mdmoire de celui qui, en si peu de jours,
occupa chez nous une telle place.

Hommage bien humble sans doute, et, si l'on veut,
simple bouquet de violettes des champs, mais que
n'eiit pas d6daign6, j'en suis sfr, ce modeste, qui me
disait un jour : t Ce sont surtout les campagnes que
nous devons, nous, evangbliser. )
Avec respect et reconnaissance, en votre nom
comrne au mien, je le d6pose, ce simple bouquet de
campagne, sur la tombe de notre missionnaire.
Et je souhaite, comme vous le souhaitez vousmemes, que la sinc6rite de ce geste puisse apporter
quelque adoucissement A la douleur bien grande de
sa famille et des missionnaires ses confreres.
Mes chers paroissiens, gardez religieusement le
souvenir du R. P. Thomas et de la mission qu'il vous
precha.
Et, en retour de ce que fut pour vous ce missionnaire, priez Dieu pour lui.

Votre Curd,
H.

MECHINE.

Des qu'il fut possible, le 16 janvier, un service
fut c6lebr6 solennellement a Chemill6 pour notre
regrette missionnaire. L'assistance, on le pense, fut
nombreuse.

M. le Vicaire gnd6ral Danviray, M. le doyen et
M. le cure de Monthodon, assisterent egalement A la
cir6monie. M. le cure de Louestault, emp&chM, nous
avait 6crit ses regrets.
Avant l'absoute, qu'il donna lui-m&me, M. le Vicaire
6
g ndral prononca, au milieu de 1'attention et de 1'6motion g6n6rales, les paroles suivantes,que nous sommes
heureux de pouvoir reproduire :
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II y avait, hier soir,quatre semaines, nous 6tions
r6unis dans ce meme decor funabre. Du haut de cette
chaire, une voix tombait, claire et pieuse, convaincante et persuasive. Et je revois encore l'attention
soutenue que vous lui portiez. Elle parlait de la mort,
de ses lecons et de ses suites.
f Votre cher missionnaire vous quittait huit jours
plus tard. Et apres deux autres semaines, vous appreniez avec une vive emotion qu'il 6tait mort presque
subitement, ajoutant ainsi un dramatique exemple aux
fortes lecons qu'il vous avait donnies.
( Votre reconnaissance a voulu ce service fun6raire
et nous en profitons pour offrir nos respectueuses
condol6ances a sa famille religieuse, celle de saint
Vincent de Paul, dignement representee ici par deux
Filles de la Charit6.
« Vous vous souviendrez done doublement des
magnifques enseignementsque, pendant dix-sept jours,
vous a prodigu6s M. Thomas, maintenant que sa mort
les a pour ainsi dire contresignes. Ce sera la premiere
forme de votre gratitude et de votre fidklitL. Plus
aujourd'hui encore qu'hier, je puis dire qu'il 1'attend
de vous.
. Mais les personnes pieuses qui entendirent, le mercredi 19 dicembre au matin, son instruction sur la
divotion aux 5mes do purgatoire, si complete, si delicate, si pieuse, lui en feront l'application immediate et
fr quente, afin que; s'il a encore besoin de nos m6rites
et de nos indulgences, il puisse en b6nificier largement.
4 Ainsi contribuerons-nous a augmenter certainement - i hhter, s'il etait necessaire,- la r6compense
de ses travaux. Et quand, A notre tour, nous devrons
rendre nos comptes au Souverain Juge, nous constaterons le grand bien que nous devons a notre cher
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missionnaire et les grandesjoies que lui aura obtenues
notre fidelite. n
(Le Bulletin Par'issial de
d'Efeigni, mars q35.)

Chemilli-sur-Dome et

ALBI
LE GRAND StMINAIRE
La Piriode revolutionnaire (79r-180oo)
Quand M. Bories quittait le grand s6minaire d'AIbi,
1'6veque constitutionnel 6tait dejA nomm6.
II avait nom Joachim Gausserand. Ne h Coute,
paroisse des Arabats, le 25 d6cembre 1749, il avait
et& tenu sur les fonts baptismaux par son grand-oncle
Joachim Ravaille, recteur de Cunac.
A peine ordonne pr&tre a vingt-neuf ans en 1778,
sa fortune ecclesiastique commence; elle est rapide
et extraordinaire.
Mgr de Bernis lui donne d'abord la vicairerie de

Labessiere-Candeil, dependance de la cl•ebre abbaye
de meme nom. Deux mois apres, il devient vicaire
beneficiaire du chapitre m6tropolitain. II a a peine le
temps de s'installer. Les lettres de promoteur du diocese lui arrivent presque aussit6t et, huit ans apres, le
28 mai 1788, il est nomm6 cure de Rivires et procureur forain du district de Gaillac. A ce titre, il
surveille les ecclksiastiques de la r6gion, visite leurs
eglises, contrble leurs registres d'actes publics, et,
tous les trois mois, envoie

a 1'ev&ch6 un 6tat de ce

qu'il a remarqu6 touchant les personnes, les choses et
les lieux de son.district.
Le 2 avril 1787, ii est elu aux etats g6n6raux par
le clerg6 de la S6nichauss6e de Toulouse et entre
l'Assembl6e Constituante. 11 y reste dans 1'ombre
jusqu'd la Constitution civile du clerg6. II monte alors

-

6oo -

a la tribune, et tandis que ses collgues du Tarn,
Mgr de Bernis et Pons de Mazamet, refusent le serment schismatique, il prend publiquement parti pour
Gr6goire et les autres revoltes.
Le 13 mars 1791, les 6lecteurs, au nombre de 251
sur 483, dont 21 eccl6siastiques, se r6unissent i
Castres, dans l'6glise des Jacobins, pour nommer
1'6veque du Tarn.
Mis en concurrence avec le cl6bre predicateur de
Toulouse, Sermet, Gausserand 1'emporte de quelques
voix. II reooit l'investiture canonique de Barthe,
6veque du Gers, deji sacr6 et le plus ancien de la province. Mgr Lamourette, de Rh6ne-et-Loire, le sacre
le 7 avril 1791. Deux jours apres, I'intrus ccrit an
Pape pour lui declarer qu' ( il reconnait en lui le
successeur de saint Pierre et se fait un devoir de
respecter tous et les seuls droits, hommages et privilIges qu'on acrus jusqu'ici compatibles avec les libert6s
de l'Eglise gallicane ,.
11 entre en ville le 25 avril 1791, escorte par les
dragons, au milieu de i'indiff&rence g6nerale. La foule
l'appelle 1'iveque de paille. La prise de possession de
Sainte-C6cile lui cause une ambre deception. Sauf
quelques chanoines infidIles, quelques moines d6froques, quelques b6n6ficiers assermentes, il n'y eut personne pour 1'entendre et il n'osa pas lire sa lettre
pastorale.
Les debuts de cet 6piscopat ne furent pas sans
soucis. 11 voit le clerge en masse se d6tourner de lui.
La lettre pastorale du cardinal de Bernis, du 3o mars
1791, lui avait deja rappel6 qu'il n'Etait qu'un intrus
et le Bref du Pape du 132 avril de la meme ann6e le
rejetait formellement hors de l'Eglise catholique.
I1 essaya cependant d'organiser son diocese. II
commence par nommer un conseil compos6 de dix

- 6o01 vicaires 6piscopaux qui s'adjugent les plus belles
places au sein du clerg6 albigeois. II parcourt le
diocese en tout sens : Albi, Castres, Lavaur, et cherche
& remplacer les cures fiddles par des eccl6siastiques
assermentes. II accepte les pretres &trangers qui se
presentent, et tant bien que mal rsussit d'abord i
pourvoir les villes de cures. Mais les montagnes et
mrme les plaines restent sans pasteurs officiels et
visibles. La, les pretres l6gitimes d6pistent la police
et continuent dans les granges, les bois, les lieux
sacris de fortune a offrir le saint sacrifice et a administrer les sacrements.
II songe aussi au recrutement par le siminaire. II
demande d'abord des subsides pour son ouverture et
propose aux administrateurs un plan precis. ( II
consistait a faire un fonds secret d'environ douze a
quinze cents livres, qui seraient mises A sa disposition
.pour aider dans leurs 6tudes les personnes pen ais6es
qui se destinaient a la pretrise, et dont les parents ne
peuvent pas payer en entier 'a d6pense qu'entraine
un logement et une pension dans la ville 6piscopale. n
C'est ce que contient la lettre du Directoire du district
d'Albi au Directoire du dbpartement, a la date du
20 octobre 1792.
Gausserand recut bien les 1 200 livres, mais vraisembiablement le grand seminaire ne s'ouvrit pas.
Les s6minaristes resterent fiddles a l''glise, sauf
exception, et la confiance des parents et des 6l1ves
manqua au recruteur schismatique.
Nous trouvons cependant trace de plusieurs ordinations faites par 1'intrus. Les lettres testimoniales
portent les dates suivantes : 29 novembre 1791, 30 mars
et 21 septembre 1792, 23 fevrier 1793.
La liste des ordinands est, d'ailleurs, fort instructive. Parmi les pretres ordonnes dont on a le nom et
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qui vont a la trentaine, se trouvent des 6trangers de
divers pays et des jeunes gens de dix-sept, vingt et
vingt et un ans. Les dispenses d'age occupent une
place consid6rable. Non obstante defectu aetatisplopter
Ecclesiae necessitates. Parmi ceux-la, on trouve un
certain B. Luc (ne i Conpine, Aveyron), Simon,
Cabot..., q:li n'ont pas encore la majorit6.
L'6veque fat done r6duit a s'entourer d'un clergi
mediocre, compos6 de religieux defroquis, d'ecclksiastiques sans vocation et d'6trangers venus de
partout. On pent les classer en deux camps: les ambitieux et les peureux. Ceux-la cherchent des places et*
intriguent pour arriver. Ceux-ci, par faiblesse et par
crainte, jurent sous.le pretexte que la nation donne
du pain, et non pas le Pape. Ils cedent, d'ailleurs,
parfois a une v6ritable violence de lears ouailles et
sans qu'il soit question de la Constitution civile du
clerg6.
Aux elections, les candidats manquent souvent,
quand ce ne sont pas les electeurs eux-memes. Le
3o septembre 1792, un proces-verbal nous rend compte
d'une assemblee dans l'6glise de la Plate, et voici en
quels termes: a Comme il y a encore plusieurs patoisses
vacantes auxquelles il n'a pas &t6 nomm6, par d6faut
de sujets connus, l'Assembl6e s'est ajourn6e ind6finiment,.
On le voit,malgre les efforts de Gausserand, l'glise
constituante d'Albi ne fut jamais entierement constitu6e.
L'installation des cur6s se ressentait de leur origine.
C'est une fete plus civile que religieuse. On y voit plus
de baionnettes que de cierges. Les gardes nationales
entourent 1'6lu et c'est au son des tambours, revetu de
1'6tole et de la cocarde tricolore, que l'6lu prend possession de son siege.
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Dans ces conditions, la lutte ktait inevitable entre
les pretres fiddles et les schismatiques, entre les vrais
catholiques et les autres. Les gglises se viderent de
plus en plus et la force seule put livrer le culte au
schisme et aux apostats.
Survient bient6t la Terreur, l'exercice du culte est
suspendu. Gausserand rentre dans l'ombre, rend des
services, se fait remarquer par sa mod6ration et, tandis
qu'autour de lui les defections se multiplient, ii garde
son rang et sa dignit6.
AprTs la Terreur, il essaye de reconstituer son Eglise.
Il reclame sa vieille cath6drale et elle lui est rendue.
Sa lettre du 12 septembre 1795 deplore les exces sacrilfges et fait appel a son triste clerge. Elle est surtout un t6moignage et une preuve des rines accumulees. L'appel ne fut guire entendu. Plus de deux cents
pretres avaient abdiquA leurs fonctions eccl6siastiques
et cherch6 a. vivre en entrant dans les charges
publiques.
Le' petit noyau qui se serra autour de l'Fevque
n'avait ni le nombre ni la force pour s'imposer.
Quand la Bulle Post multos labores engagea les
eveques a donner leur d6mission, et surtout quand
celle du Ckristi Domini, 13 aofit I80o, publia le Con-

cordat, Gausserand en 6prouva une ambre deception.
II venait, un an auparavant, d'assister au concile provincial des eveques schismatiques a Carcassonne et
s'excuser de ne pouvoir assister A l'Assembl6e pseudo
nationale (18oi).
L'abbM Boyer d'Anti ne tarda pas A venir, au nom
de Mgr Collet, 6veque de Montpellier, prendre possession de Sainte-C6cile. On vit ce jour-li pour la dernitre fois Gausserand en habit de choeur, entour6 de
quelques pretres, stationner sous le porche. La procession passa et le Vicaire gen&ral reconcilia 1'6glise
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sans que l'intrus osAt protester. Il disparut et se retira
a Toulouse, 18, rue des Fleurs.
Vainement, M. Boyer d'Anti essaya de sauver cette
.eme 6garbe. II 6crivit au Pape des d6clarations qui
furent jug6es insuffisantes. Elles furent renouvelees
le 25 mai 1804 et eurent le m&me sort. II mourut le
12 fevrier 1820, sans s'6tre reconcilib avec l'Eglise.

Gausserand avait des qualites reelles: un caractere
bon, un abord aimable et facile, une belle prestance,
des moeurs irr6prochables et un zele pastoral sincere.
Mais l'ambition le perdit. Elle lui arracha tous les
serments : le serment i la Constitution civile du clergi,
le 26 d6cembre 1789; le serment Libert6-agalit6,
16 septembre 1792; le serment de haine a la royaut6,
14 septembre 1797, et, le 6 juillet 1798, il declare
qu'il n'a r6tract6 aucun de ces serments. Triste temps
vraiment que celui quii voit de pareilles figures I
Le grand s6minaire, le clerg6 et I'6glise d'Albi en
souffrirent. Ils ne devaient pas en mourir. Des jours
plus heureux allaient renaitre. Le R6volution n'6tait
qu'un arret et un trouble dans la vie religieuse normale du pays.

ITALIE
ROME.
LES INSTITUTS ET LES COLLEGES ECCLSSIASTIQUES

II m'a sembl qu'il serait agr6able et utile aux lecteurs de nos Annales de connaitre les divers Instituts
et les Colleges eccl6siastiques de Rome. Tout le monde
sait qu'un nombre tres consid6rable d'eccl6siastiques,
pr&tres ou s6minaristes, s6culiers ou religieux, vien-
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nent a Rome etudier les diverses branches de la
science sacrie. En cette ann6e 1935, il y a environ
quatre mille etudiants, on meme un peu plus, presents
dans la Ville 6ternelle. Ce chiffre est au-dessous de la
normale : la crise 6conomique et financiere force un
certain nombre de dioceses et de communautis religieuses i restreindre le nombre de ceux qu'on envoie
dans les Instituts romains.
Personne ne s'etonnera qu'il y ait ici une telle
affluence d'ecoliers ecclesiastiques : Rome n'est-elle
pas le centre de la vie intellectuelle, aussi bien que de
la vie administrative de l'1glise? Que de motifs attirent a Rome les pretres et les s6minaristes disireux de
faire des

6tudes superieures et solides! i1 La presence,

'dans le minuscule Etat du Vatican, enclav6 dans la
cite si 6tendue et si peuplie, du Souverain Pontife,
le supreme docteur, infaillible dans son enseignement
solennel. 20 La presence aussi des differents organes
de 1'enseignement officiel, comme: a) le Saint-Office,
dont le r6le est de prot6ger la doctrine de la foi et
des mzeurs, et de condamner les &crits et les propositions qui offrent quelque danger au point de vue
dogmatique et moral; b) la Commission pontificale
et biblique et celle de l'interpr6tation authentique du
Code de Droit canon. 3° La reputation meritie de
savants et brillants professeurs, dans les differentes
Facultis. Ce sont li autant de garanties de l'orthodoxie de I'enseignement donne dans les differents
Instituts pontificaux par des maitres dont le choix est
particulibrement surveill par la Sacr6e Congregation
des Seminaires des Universit6s et des etudes.
I. - Les Instituts paoHtifcaui or se donaent les cours.
Ce sont: i0 L'Universiti pontificale grigorienne, seule

officiellement d6coree, parmi tous les Instituts ponti-
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ficaux, du nom d'Universits,
qui possede, d'ailleurs,
toutes les Facultes reconnues par l'autorit6 souveraine
de I'Eglise. Elle est dirig6e par les Reverends Pares
Jesuites : personne ne I'ignore. D'abord institude par
le pape Jules III en 1552, elle fut fond&e par Gr&goire XIII en 1582. Elle n'avait, au debut, que les
Facult6s de theologie et de philosophie; Pie IX, en
1876, y erigea la Faculte de Droit canon; et le Souverain Pontife Pie XI, en 1927, y annexait l'Institat
de culture religieuse sup6rieure pour l'action catholique; en 1928, par le Motu proprio du 30 septembre, il
y ajoutait I'Institut biblique et l'Institut oriental, qui
pourtant conservent tous deux lear autonomie et
gardent leur recteur ou president particulier. Puis,
en 1932, Pie XI 6rigeait encore, dans cette Universite, les Facult6s d'histoire ecclisiastique et de missiologie. On sait que chaque Faculte pent conf6rer les
grades acad6miques. Les klves de la Gr6gorienne
sont, en cette annee 1935, au nombre de deux mille
soixante-huit.
2* L'Athinie fontifical du Siminaire romain, fond6,
en 1824, par le pape Leon XII. II n'y eut d'abord que
la Facult6 de theologie, et, en 1928, on erigea celle
de philosophie. Les Facult6s de droit canonique et
de droit civil furent instituees par Pie IX en 1853, et
la Constitution Deus Scientiarum Dominus, du SaintPere Pie XI, accorde a ces deux Facult6s le nowi
d'lnstitut pontifical utriusque juris. Ces cours de
Droit canon et de Droit civil se donnent au palais de
l'Apollinaire, tandis que ceux de theologie et de philosophie se font au seminaire du Latran. Cet Athin6e
a en ce moment trois cent quarante-sept 6tudiants.
3* L'Aiendie pontifical de la Propagande,..fondo

, en
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1627, par Urbain VIII, avec les Facult6s de theologie
et de philosophie. La S. C. des S6minaires et des
Universitis des Etudes, par un d6cret du i" septembre 1933, y Arigea I'Institut missionnaire scientifique, en y cr6ant la Facult6 de missiologie. Cette
annie, ses etudiants sont au nombre de quatre cent
soixante-quinze.
4 L'Institut pontifical internationala l'Angilique ,.
C'est I'ancien collige de Saint-Thomas, fond6 par
Gr6goire XIII, en I58o, pour les ~elves des Dominicains. En 1727, Benoit XIII permit la concession
des grades aux 6leves externes. 11 n'y avait tout d'abord que la Facult6 de th6ologie; Leon XIII y ajouta
la Facult6 de philosophie en 1882, et celle de Droit

canon en 1896. En 1909, l'ancien college de SaintThomas se transforma en Institut pontifical international de a l'Ang6lique ) et conserva ses trois Facultes. II compte en ce moment pris de six cents
6tudiants.
Quandon se d6cida, en 1886, dans la Congregation,

1 envoyer a Rome des professeurs ou des 6tudiants
pour y prendre le grade de docteur, les candidats
subissaient les examens devant le college de SaintThomas. On n'exigeait pas alors un stage plus on
moins long d'assistance aux cours dans les Instituts,
et les professeurs de nos s6minaires, a la fin de
l'ann6e scolaire, se presentaient ici devant le jury du
college Saint-Thomas. Cela dura six ou sept ans.
Une vingtaine de professeurs de nos seminaires
externes ou internes obtinrent alors le doctorat en
theologie et en philosophie, et mSme en Droit canon,
ia'Apollinaire. Hl6as! de ces vaillants travailleurs, si
mon calcul est exact, il n'en reste plus que deux.
En 1898, la Maison internationale fut fond&e : les
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itudiants non italiens qui habitaient alors dans notre
maison de Monte-Citorio vinrent, sous la conduite de
Mgr Thomas, arch eveque d'Andrinople, notre confrere,
s'installer dans une maison louSe, au n" 34 de la via
della Croce, qu'ils quitterent deux ans plus tard pour
la via di San-Nicola da Tolentino, n* 67. En 1922,
nos confreres du coillge LUonin nous offrirent une
partie de leur maison, trop spacieuse pour eux a cette
6poque; mais la Maison internationale garda son autonomie: c'6tait d'ailleurs le desir exprime par Benoit XV,
quelques mois avant sa mort, dans une audience qu'il
avait bien voulu m'accorder. Depuis que la Maison
internationale existe, presque tons ses 6tudiants oat
suivi les cours de t l'Angilique ,.

5' L'lnstitut ontifical internationalde Saint-Anselme,
qui comprend les Facultes de th6ologie, de Droit
canon et de philosophie. II fut fondi en 1687 par
Innocent XI, pour les Binedictins de la Congrega-

tion du Mont-Cassin. Apres divers 6v6nements qai
l'avaient fait disparaitre, il fut ritabli d'abord par
Pie IX en 1867, et aprbs les 6venements de 1870 par
Leon XIII, en 1887, avec ses trois Facult6s, pro alumsis
univetsi leri, tam regularis quam saecularis.Et le droit

de conf&rer les grades, dans les dites Facultes, conced6 par LUon XIII, fut renouvel6 par Pie X, dans le
molu proprio du 24 juillet

1914.

Les

etudiants,

internes ou externes, de cet Institut atteignent actuellement le chiffre de cent cinquante.
6* L'Athinie Antonin, recemment institu6 par uw

d&cret de la S.-C. des Seminaires et des Universitis
des Etudes, en date du i" septembre 1933, avec les
trois Facult6s de theologie, de Droit canon et de pilosophie, mais seulement pour les 6lves des Frbres
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Mineurs Franciscains. Ces scolastiques sont cent cinquante cette annie.
Mentionnons aussi quelques autres Instituts pontificaux, qui ont leur importance, mais dont le nombre
des eleves est beaucoup plus restreint.
i" L'Academie pontificale des nobles ecclisiastiques,
fond6e par Clement Xl, en 17yo, u dont le but, dit
l'Annuario Pontificio, est de preparer par un cours d'etudes speciales les jeunes ecclesiastiques italiens au
service diplomatique du Saint-Siege, quand ils ont
obtenu-le doctorat en Droit canon ». Pourquoi cette
r6serve? C'est le seul Institut pontifical dont la porte
ne soit pas ouverte, en principe du moins, aux clercs
6trangers. Au debut, la fin de cette fondation fut diff6rente, ce qui fait mieux comprendre le texte, cite plus
haut, de I'Annuario Pontificio. -L'initiative fut du cardinal Ren6 Imperiali, qui etait fort preoccup' des
dangers que couraient les plus nobles ecclesiastiques
de Rome on des provinces voisines, venus dans la capitale du monde chretien pour suivre les cours de theologie et de Droit canon. Le cardinal pensait que le nom
d' a Academie des nobles , donnerait un lustre A cet
etablissement, oit se rendraient plus volontiers ceux a
qui il 6tait destine, en flattant leur amour-propre...
Mais qui se rappelle, parmi nous, que la direction de
l'Academie des nobles, A ses debuts, fut confi6e aux
enfants de saint Vincent! II ne s'agissait pas alors de
diplomatie A enseigner... M. Pierron, Supdrieur g6ndral, en date du 25 septembre 1702, r6pondait en ces
termes A la lettre du Visiteur de Rome, faisant connaitre la proposition faite de la part du Saint-Siege :
a Apres en avoir confer4 entre nous, et tout bien consid6re, nous pensons qu'on peut rendre ce service i
cette Acad6mie eccl6siastique, soit parce que leSaint-
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Pere le d6sire, soit parce qu'il y aura k faire, pros de
ces ecclbsiastiques, unbien conforme a notre Institut.
Mais les conditions dans lesquelles on confia cet 6tablissement a la Mission rendaient tout a fait anormale la situation des missionnaires, la nomination du
superieur et des autres directeurs itant riservee an
cardinal protecteur, qui pouvait changer le personnel
sans l'intervention des sup6rieurs de la Congregation.
Apris une trentaine d'annies, les confreres quitterent la direction de l'Institut. Le dernier sup&rieur,
M. de Negri, qui s'6tait retir6 a Monte-Citorio, fut
d6sign6, en 1734, comme Visiteur apostolique de l'Acad6mie. II fit un rapport qui confirmait ce qne le procureur g6naral d'alors, M. Couty, avait deja &crit,en
1723, a M. Bonnet, Sup&rieur gne'ral, que

(

l'Acade-

mie 6tait en dicadence ,. II faut lire se rapport pour
bien connaitre les motifs de l'abandon, par nous, de
la direction de 1'Acadimie des nobles. (Voir la Congregazione della Missione in Italia, vol. I, p. 195.)

Les statuts de l'Acadimie des nobles furent reformbs
en 1775, par ordre de Pie VI. C'est depuis lors que
1'Acad6mie des nobles est devenue l'Institut dans lequel
on forme les ecclesiastiques au service diplomatique
du Saint-Siege. Le nombre des 6tudiants est d'ordinaire tres pen l6ev6 : ils sont aujourd'hui une dizaine.
20 L'Institut pontifcal de Musique sacrie, fond& par
Pie X et 6rig6 en Facult6 en 1914.

3° L'Institut pontifcal d'Archiologie chritienne, cr&
par Pie XI en 1925.
Tels sont les lastituls poatii~caux ou Icoles sup-

rieures, oh presque tons les etudiants ecclisiastiques,
seculiers ou r6guliers, r6sidant a Rome, suivent les
cours : je dis a presque tous les ecclesiastiques P,
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car certaines Congregations religieuses donnent I'enseignement a leurs scolastiques dans leur college
respectif, comme les Benbdictins, les Mineurs Franciscains, qui jouissent en meme temps des droits des
Instituts pontificaux, puis les Conventuels, les Barnabites, les Carmes chauss6s et les Carmes dechauss6s,
les Passionistes, les Servites et les Salesiens. J'ai
entendu parfois exprimer le regret que nous, enfants
de saint Vincent, nous n'ayons pas, a Rome, un Ath&n6e dirige par les n6tres. Mais l'enumeration qai
precede montre bien 1'inanite d'n tel regret : on ne
voit pas la place honorable que pourrait obtenir, a
Rome, un nouvel Institut de ce genre.
II. -

Les collkges ecclUsidstiques, stculiers
on religieux, a Rome.

Les colleges sont les maisons oih r6sident habituellement les ftudiants eccl6siastiques, pretres on clercs,
a. Rome. Ces collges se divisent en colleges s6culiers
et religieux. Qu'on me permette de donner un court
aperqu sur les uns et sur les autres, du moins sur les
principaux :
A) Les collges sdculiers sont mationaux, c'est-a-dire
regoivent les etudiants des nations respectives. Deux
de ces colleges cependant font exception : le College
de la Propagande, qu'il ne faut pas confondre avec
1'Ath6nbe de la Propagande, et le College Pie latinamericain. a) Le Collkge de la Propagandea 236 6tudiants, de 32 nations differentes, surtout des pays
de Missions; b) le College Pie latin-amiricain, avec
I o e16ves, de divers pays de ]'Amerique latine : le
Br6sil, pourtant, a dorenavant son college, tandis que

prec6demment (il y a deux ans) il envoyait ses clercs au
College Pie latin-americain.
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Les colleges s6culiers nationaux sont: le College
ambricain du Nord, avec pres de 200 eleves; le Siminaire franqais, avec 1go s6minaristes ou pretres; le
College germanique, avec i 5o s6minaristes ou pr&tres;
le College espagnol a 81 eleves; le College irlandais,
82; ie College anglais, 75; le College icossais, 47; le
CollUge Bede, 51 : ce College Bede recoit les anglicans convertis, puis quelques vocations tardives et
quelques autres jeunes pretres ayant termine leurs
etudes. Le reglement du college Bbde est paiticulier,
approuv6 cependant par la S. C. des S6minaires et des
Universit6s : on y fait un an de philosophie et trois
ans de thoologie; les cours se font dans ce college.
Le College canadien a 40 6tudiants; le College ruthene, 51; le College br]silien, 35; le College portugais, 31; le College arminien, 29; le College ithiopien, 24; le College polonais, I3; le College belge, 26,
etc. Mais il y a aussi les colleges italiens, comme le
S6minaire romain, avec 8o s6minaristes; le Stminaire
lombard, avec 37 6tudiants, s6minaristes et pretres,
et I'Institut des Fils de Marie-Immacul6e, avec 3o 6tudiants. D'autres eccl6siastiques s6culiers, venus i
Rome pour se'spkcialiser dans certaines 6tudes, resident dans des Instituts particuliers, comme a Saintl'Institut belge, a l'Institut
Louis-des-Franqais,
polonais, a Santa-Maria dell' Anima, et au College
hollandais.
B) Les colleges religieux sonitsternationauz. Quels
sont les principaux, et quel est leur effectif d'6tudiants? Comme on le verra, les chiffres sont diff&rents et pourraient pr&ter A des conclusions penu
16gitimes, par rapport a l'importance qu'on attache,
dans certains milieux religieux, aux 6tudes faites a
Rome. Mais consid6rons que certains ordres ou congr6gations pensent qu'il est plus avantageux que les
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jeunes religieux fassent toutes ou presque toutes leurs
etudes dans les Instituts romains, depuis la philosophie ou la thbologie, jusqu'a l'obtention des grades
academiques, doctorat compris. C'est d'ordinaire ce
qui se fait dans les colleges nationaux. D'autres, au
contraire, ne prennent, dans le College international,
que des religieux ayant termine leurs 6tudes de philosophie ou meme de theologie, dans le but de perfectionnement et d'acquisition des grades acadimiques.
Ce dernier systhme parait pr6ferable pour plusieurs
raisons : 1° I1 est mieux de n'envoyer a Rome que des
sujets bien form6s religieusement et ayant l'esprit de
leur vocation; 1'exp6rience le prouve. 2° Dans les
scolasticats provipciaux on a eu le moyen de discerner
les aptitudes intellectuelles des scolastiques. 30 Les
etudes, faites &Rome, dans les Instituts pontificaux,
sont, il est vrai, sbrieuses, profondes, peut-etre meme
trop 6lev6es pour des 6tudiants qui debutent, mais
aussi laissent d'ordinaire certaines lacunes, en theologie surtout; les traites, m&me les plus importants en
pratique, ne sont pas toujours expliques dans les cours
avec toute l'ampleur d6sirable! Je me reprocherais
de parler ainsi si je donnais seulement mon avis personnel, mais c'est ce que me faisait remarquer encore
r6cemment le recteur d'un de ces colleges importants,
oh les jeunes religieux sont envoyis pour commencer
et terminer leurs itudes a l'Universitb. 4" Je citerai
aussi une parole du Souverain Pontife Pie XI. En
1922, quand, pour la premiere fois, je lui pr6sentais
la Maison internationale, dans I'andience priv6e qn'Il
voulut bien alors m'accorder, je Lui disais que, dans
notre Maison internationale, nous ne recevions que
des jeunes confreres ayant termine leurs etudes de
theologie : a C'est la bonne m6thode, me dit le
Saint-PEre, que nous avons suivie nous-meme. Nous

-

614 -

sommes venu a Rome, toutes nos 4tudes ayant deja
kti faites dans notre s6minaire diocesain; nous
n'6tions alors que diacre. II s'agissait pour nous de
nous perfectionner dans les sciences sacries. , Sans
idoute, cette parole n'est pas infaillible, mais elle merite bien quelque serieuse consideration. Au debut de
notre Maison internationale, quelque province avait
envoy6 des 6tudiants qui devaient commencer a Rome
leurs 6tudes th6ologiques; elle a ensuite renonc= a
ce systeme et avec raison.
D'ailleurs, quelques-uns des ordres religieux dont
les etudiants viennent a Rome, pour commencer leurs
etudes, ont lescours a l'int6riepr m&me de leur college,
comme les Mineurs Franciscains, les B6n6dictins, les
Conventuels, les Passionistes, les Carmes chausses,
les Carmes dichauss6s, les Servites, les Salesiens et
les Barnabites; its 6vitent ainsi certains des inconvnients mentionnes plus haut.
Les irixcipaux colleges religieux internationaux sont
ceux qui suivent, de diff6rentes families religieuses :
Les Jtsuites (24ooo religieux) ont deux colleges

internationaux qui, pourtant, n'en portent pas le nom :
I'un qui est le scolasticat de la province romaine de

l'Ordre, avec zoo 6tudiants, et olt sont represent6es 24
nations; l'autre, dit de Saint-Francois-Xavier, r6serve

aux etudiants jesuites, d6ja pretresi qui viennent i
Rome preparer le magistbre pour le professorat dans
les scolasticats de la Compagnie; ils sont an nombre
de 40, dedifferentes nations, et y demeurent deux ans.
Les Mineurs Franciscains(pros de 23 ooo religieux),
120 6tudiants au College international. - Les Capicins (x 5oo religieux). College international, So tuadiants. - Les Salisiens (ni ooo religieux). College
international, 95 6tudiants. - Les Dominicains (6 6oo
religieux). Collage international, 9o etudiants. - Les
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Redempoiistes (6 5oo religieux). College international,
24 pr&res. - Les Oblats de Marie (5ooo religieux).
College international, 75 &tudiants. - Les Conventuels (4 5oo religieux). College international, 70 itudiants. - Le Verbe divin (3 goo religieux). College

international, 53 6tudiants. - Les Fils du Coeur Immacul6 de Marie, Clarhtains(3 475 religieux). College
international, 25 6tudiants. Le college est a ses debuts. - Ermites de Saint-Augustin (3 ooo religieux).
College international, So etudiants. - Les Carmesdechaussis(2 95o religieux). College international, 49 6tudiants. -- Les Servites (2 ooo religieux). College international, 70o tudiants. - Les Missionnairesdu Sacrd-

Cwur d'Issoudun (1 928 religieux). College international, 28 6tudiants. - Les Salvatoriens (1 883 religieux).
College international, 3o pr&tres. - Carmes ckaussis

(1 421 religieux). College international, 6o 6tudiants.
- Les Picpuciens (1 i6o religieux). College international, 15 6tudiants. - Les Assomptionistes (I o63 religieux). College international, 20 itudiants. - Les

Eudistes (6ooreligieux). College international, I5 etudiants. -

Les Sulpiciens (480 pr&tres). Procure, 28,

dont 16 Sulpiciens et 12 pr&tres seculiers. Depuis un
certain nombre d'ann6es, il a 6tC d6cid6 au Conseil de
la Communauti de Saint-Sulpice que tous les jeunes
Sulpiciens, apres leur ann6e de solitude, iraient passer
deux ans a Rome, pour le perfectionnement de leurs
6tudes. - Les Lazaristes (5000 membres), et 17, etudiants, cette annie, a la Maison internationale. C'est
bien pen pour r6pondre aux exigences de nos ceuvres.
On sait combien les 6veques sont aujourd'hui d6sireux
d'avoir dans leurs -s6minaires des professeurs ayant
le titre de docteur dans les matieres que ceux-ci
enseignent. Or, nous dirigeons, dans nos diff6rentes
provinces; plus de 8o seminaires internes on externes :
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dans le catalogue officiel qui donne tous les s6minaires s6culiers, existant dans le monde entier, notre
Congr6gation figure la premiere pour le nombre de
s6minaires qu'elle dirige-Depuis I'anneede sa fondation, en 1893, la Maison internationale a vu conferer
239 doctorats aux tudiantsqu'elle abritait sous sontoit.
Mais combien de ces confreres out d&ji disparu! De
plus, dans nos Missions, dans les Missions 6trangeres,
les docteurs en theologie, et surtout, je dirais, et pour
cause, en Droit canon, sont loin d'etre inutiles. On
n'ignore pas que le clergi sbculier des pays de missions ne manque pas de pretres ayant conquis leurs
grades A Rome : faut-il qa'ils se croient suprieurs
en science A tous les n6tres? Et le Saint-Pere Pie XI
me disait un jour:- Vous envoyez des docteurs dans
les s6minaires, c'est bien! mais il faut aussi en envoyer
dans les Missions.
,
Oui, cette annie, notre chiffre d'6tudiants, dans

notre Maison internationale, est certainement insuffisant; mais A quelles causes attribuer cette p6nurie?
Non, certes, au peu de zele des supirieurs majeurs, qui,
tous plus que moi, voient la n6cessit6 de cette maison, mais bien a la crise g6n6rale iconomique et
financiere, A la rareti des vocations dans les ann6es
d'6preuves, et aussi aux n&cessitis pressantes des
ceuvres, surtout depuis la guerre. Dieu veuille que ces
obstacles disparaissent bient6t! Mais, au demeurant,
ces quelques lignes seront, pour nos chers itudiants
de nos scolasticats, un encouragement on meme une
exhortation efficace; ils ne manqueront pas de voir le
grand travail qu'exige, de leur part aussi, leur preparation on formation, s'ils veulent, et je n'en puis
douter, se rendre utiles plus tard aux ceuvres de la
chere petite Compagnie.
Ch. FONTAINE.
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TURQUIE
INTERDICTION DU COSTUME RELIGIEUX

Dans la soiree du 3 d6cembre 1934, subitement,.et
sans que rien l'eft fait prdvoir, la Grande Assembl6e nationale turque votait, par acclamation et d'urgence, une loi interdisant le port du costume religieux
en dehors des c6remonies religieuses et des lieux du
culte.
En justifiant, devant la Grande Assemblee nationale,
son projet de loi, et en en demandant le vote imm6diat, le ministre de l'Intirieur, dont la fille est interne
au pensionnat des religieuses de Notre-Dame de Sion,
fit les declarations suivantes : c Cette loi tire sa raison d'etre et sa veritable port6e d'une necessit6 d6coulant de la r6volution. Elle interesse au plus haut chef
l'avenir de la Ripublique et meme de I'Etat turc. Les
motifs qui inspirent ces d&cisions procedent de la
comprehension des interets concrets de la nation.
Quand on fait une revolution, on doit se conformer
aux exigences qui en forment le cortege, sans quoi
elle risque de rester en retard, peut-etre mame de reculer. Or, il est facile de se representer les dangers
auxquels serait expos6 le peuple turc si jamais la
revolution reculait. Agir a 1'encontre des exigences
de la r6volution, c'est faire le jeu de la r6action, c'est
etre r6actionnaire. Ce serait encore jeter la nation
dans Ie precipice oh l'entrainait le regime autocratique. Cette loi est imposee par les n6cessites de
I'heure. Si pareille mesure n'6tait pas adoptee, la tranquillite du pays risquerait de courir de grands dangers.
Teis sont les motifs qui nous ont determin6s a vous
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proposer cette loi et ; en demander la discussion
d'urgence. » (Extraits du journal illustr6 Ankara,
i" anne, no 38.)
Attacher une telle influence au port d'un costume
religieux, faire dependre le sort de la revolution
turque et l'avenir du peaple turc d'une question purement vestimentaire, il y a I• de quoi grandement 6tonner ceux qui ne connaissent pas la nouvelle Turquie,
crie par la rxvolution extraordinaire, unique meme,
accomplie par Kamal Atatiirk (ainsi s'appelle, depuis
la r&cente loi obligeant les Turcs & porter un nom de
famille et par d6cision de la Grande Assemblee nationale, Gazi Mustafa). Quelques explications s'imposent.
Avant d'8tre d6pos6 sur le bureau de la Grande
Assemblie nationale, le projet de loi portant interdiction du costume religieux fut, comme tout autre projet, discute, tout d'abord, au sein du parti du peuple.
L'unanimit6 fut loin d'etre obtenue et, fait unique
dans les annales de ce parti, plus de cent d6putes
desapprouv6rent l'initiative ministerielle. Cette divergence de vue dans un groupement politique ordinairement si docile, si disciplin6, si peu habitue imanifester
une opinion personnelle et ind6pendante, 6tonna,
peut-&tre meme inquifta les dirigeants turcs. De 1I
les graves et impressionnantes paroles du ministre de
l'Int&rieur.
D'autre part, malgri I'abolition du Kalifat et des
tribunaux religieux, malgri la fermeture des 6coles
religieuses medresi et d'un certain nombre de mosquies, malgr6 la suppression des ordres religieux tacikat, l'unification de l'enseignement et la mise en
vigueur d'un ordre civil entierement laique, la population musulmane, dans sa grande majoritY, et surtout
la population rurale, est demeur6e profond6ment reli-
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gieuse, attachee a.ses usages religieux et aveuglement

soumise A la direction des ( hodjas n. Le gouvernement ne l'ignore pas, et, d'ailleurs, des ivinements
sanglants, comme ceux de Menemen, lui rappellent
periodiquement que la revolution est loin d'etre d6finitivement entree dans 1'esprit et le coeur de tout Turc
musulman.
Cette constatation incita les dirigeants actuels A
porter un coup, qu'ils croient d6cisif, A l'influence
extirieure des c hodjas ,. En I93i, le Conseil des

ministres d6cida de demander Ala Grande Assemblee
nationale le vote d'une loi interdisant le port du costume religieux. Mais desinterventions et des influences,
sans nul doute extdrieures, obtinrent le retrait momentane de ce projet. Ne nous etonnons pas, des lors,

que, pour 6viter et rendre impossible toute nouvelle
intervention 6trangere, la preparation de la loi du
3 decembre ait 6t6 tenue absolument secrete et son
vote demandi d'urgence. De crainte de faire le jeu d.
la reaction et de passer pour r6actionnaires, les d6put6s de la Grande Assemblee nationale s'empresserent
de voter A l'unanimitA et par acclamation le projet
gouvernemental.
Le premier but vise 6tait done d'enlever aux ( hodjas ) l'ipfluence et 1'autorit6 acquises, non pas par la
vertu on la science, mais uniquement par un costume,
souvenir de tout un passe politico-religieux que la
revolution s'est efforc6e de faire disparaitre.
Mais par son caractere general, la loi atteignait
aussi tout le clerg6 minoritaire, arm6nien et grec. Ce
n'est pas un jugement t6emraire de penser que le
gouvernement turc n'est point fichi de contrarier profond6ment des sujets qui, non seulement ne sont pas
de sa race, mais qui n'ont jamais brille par une fidelit6
a toute 6preuve et qui, dans un pass6 encore tres recent,
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ont use de leur influence et de leurs 6glises pour precher la disparition du Turc oppresseur, manifestant
ainsi leurs v6ritables sentiments. Tout dernierement,
un haut personnage ture d6clarait que t la vue d'un
pretre orthodoxe se promenant encore librement dans
les rues d'lstanbul lui rappelait les ann6es les plus
noires de son histoire nationali >.
Atteindre encore, par cette loi, le clergi et les religieux catholiques latins, exclusivement 6trangers, ne
d6plaisait pas A des ministres athbes ni a des nationalistes d6termines, pour qui le depart de tout 6tranger
constitue, parait-il, une v6ritable victoire nationale
c6lebrke emphatiquement par une presse servile.
Certes, tous les cercles officiels rendent hommage a la
sup6rioritt -intellectuelle et morale, a la tenue irriprochable des religieux latins, auxquels, d'ailleurs, ils
confient volontiers l'instruction et I'6ducation de leurs
enfants. N6anmoins, ils se refusent a leur accorder
une exception qui paraitrait une survivance des Capitulations supprimees par la victoire de la guerre de
l'Ind6pendance.
Voici les articles de la loi concernant le port du costame religieux :
ARTICLE PREMIER. -

II est interdit aux eccl6sias-

tiques, quelle que soit la religion on la secte a laquelle
ils appartiennent, de porter l'habit eccl6siastique endehors des temples et des c6remonies religieuses.
Le gouvernement pourra accorder

a un eccl6siastique

de chaque religion et de chaque secte, selon qu'il
jugera opportun, 1'autorisation temporaire de porter
l'habitecclesiastique 6galement en dehors des temples
et des c6r6monies religieuses. A I'expiration de ladite
autorisation, celle-ci pourra etre renouvel6e au m&me
ecclsiastique on accord6e a un autre ecclisiastique.-
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ART. VI-. - Un reglement fixera le mode d'application de la pr6sente loi.ART. VII. - Les stipulations de l'article premier
entreront en vigueur six mols- apres la promulgation
de la loi. (Journalotffciel, 13 d6c. 1934.)
Conformement A l'article VIcit6 plus haut, un reglement d'application parut au Journaloffciel du 18 fivrier
1935. Voici la teneur des articles de ce reglement concernant le port du costume religieux:
ARTICLE PREMIER. - Quels que soient la religion et
le culte auxquels elles appartiennent, les personnes
qui, selon les usages et les traditions de leur religion
et de leur culte, sont tenues de porter un vetement
religieux dans les lieux de culte et dans les c6remonies
religieuses, sont autorisees, suivant la liste qui sera
communiquie par les interess6s aux autorites locales
dont elles d6pendent, i faire usage de ce vetement
dans les c6rmonies et les lieux de culte.
ART. II. - Tout vetement, symboleet signe admis
pour distinguer les ecclesiastiques de chaque religion
et de chaque culte, sont consid6rvs comme habit religieux.
ART. III. - Les lieux du culte sont les lieux ferm6s servant au culte de chaque religion, et qui out etfond6s conform6ment a l'usage.
ART. IV. -- Le gouvernement pourra accorder un
permis provisoire a un seul membre du clerg6 de
chaque religion et de chaque culte, dont le choix lui
appartient, de porter I'habit religieux en dehors des
lieux du culte et des c6r6monies. A l'expiration du
delai d'autorisation, le renouvellement du permis en
faveur du m6me ou d'un autre ecclisiastique fera
l'objet de formalit6s qui devront etre accomplies aupres
du ministre de l'Interieur. La dicision &cet 6gard est
prise par le Conseil des ministres.
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Quelle devait etre l'attitude du clerg6 catholique
en face de cette loi?
Monseigneur l'administrateur apostolique du Vicariat d'Istanbul convoqua tous les cures et. tous les
sup6rieurs des Communautis religieuses, demandant
a chacun d'exposer son opinion.
On fut unanime a declarer que, sans h6sitation possible, le clerg6 charg6 d'assurer le ministere paroissial devait demeurer a son poste, fallfit-il, comme le
d6clara l'un d'eux, devenir pour cela marchand des
quatre saisons.
Pour les Congregations hospitalibres et enseignantes,
la question paraissait plus delicate. Devaient-elles, sacrifiant leur costume religieux, continuer leur activite
charitable et educatrice, alors que bien d'autres difficult6s entravaient dej gravement cette double activit ?
Dans les h6pitaux, en effet, comme dans les dispensaires, pour etre admis a soigner les malades, il fant
avoir la nationalit6 turque et poss6der un dipl6me
turc ; les inspections sanitaires, d'autre part, menacent
de devenir de simples occasions de tracasseries injustifiees.
Dans les &coles, on est presque entierement ligot6
par un reglement minutieux. Des maitres musulmans,
nomm6s par le gouvernement, mais pay6s par les religieux d'apres un tarif impose par les autorit6s, viennent donner un enseignement officiellement et ouvertement mat6rialiste, puis6 dans des manuels composes
par l'tat et seuls admis dans les ktablissements scolaires. Une surveillance hostile et constante s'exerce
ensuite sur les maitres religieux, pour emp&cher on,
tout au moins, diminuer leur influence morale.
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Pour tous, enfin, les exigences fiscales sont tellement lourdes et arbitraires qu'elles ne semblent viser
qu'd la confiscation 16gale.
Toutes ces raisons ne militaient-elles pas en faveur
de l'abandon d'oeuvres devenues si difficiles et si onereuses? M&ritaient-elles reellement, ces ceuvres, le
nouveau sacrifice si penible exig6 par la loi du 3 decembre 1934?
A ces objections, qui n'ktaient pas sans valeur, certains firent remarquer que cesser toute activitA catholique charitable et 6ducatrice, c'6tait, en fait, faire le
jeu des adversaires, que ce d6part rejouirait. Demain,
d'ailleurs, n'en sera-t-il pas de mame en Perse, en
Egypte, en Grkce ? Si ces raisons de d6part 6taient
valables pour la Turquie, ne devraient-elles pas I'etre
6galeihent pour ces autres pays, et pour tout gouvernement qui, d'une facon plus on moins ouverte,
devient pers6cuteur de l'activit6 catholique?
I1 est vrai, sans doute, que beaucoup des religieux
et religieuses de Turquie y sont venus et ont quitti
leur propre pays pour n'etre pas- atteints par une loi
secularisatrice et pour ne pas quitter ce costume religieux qu'on leur interdit rmaintenant dans un pays
6tranger. Mais, a regarder les choses de plus prIs, le
cas n'est pas le meme. Sans s'arr&ter a la question de
§avoir si le d6part en masse des Communautes religieuses de France en 9go3 et la fermeture de leurs
maisons n'ont pas gravement nui a l'Eglise et i ces
Communautes elles-memes, on peut affirmer que la
situation n'est pas la meme. En 9go3, la lCgislation
francaise supprimait l'existence 16gale des Congr6gations et interdisait a leurs membres de continuer leur
activite en conservant leur costume traditionnel.
Aujourd'hui, le gouvernement turc ne supprime pas les
Congregations et n'interdit pas leur activite, mais

-

624 -

defend seulement le port d'un costume d6termine.
Partir, ne serait-ce pas enlever de nous-memes a
I'tglise catholique ses uniques et meilleurs moyens
d'action, d'influence et de penetration lente mais
constante ?
II n'6tait pas facile, on le voit, de concilier les deux
opinions opposies; aussi, decida-t-on de demander les
lumieres et les conseils de Rome. A un t6l6gramme
envoye par Mgr l'Administrateur, il fut imm6diatement r6pondu, non pas par la Curie, mais par le SaintPere lui-meme: ,, Le Saint-Pere, apres reflexion, est
d'avis qu'il ne faut pas abandonner les postes autant
qu'il est materiellement possible de les garder. )
Cette r6ponse ne saurait 6tonner. L'eglise tient i
son activit6 6ducatrice en pays de Mission. L'6ducation a pour.but de former l'homme tel qu'il
doit etre et se cenduire en cette vie terrestre, pour
atteindre la fin sublime en vue de laquelle il a etW
cre6. Mais, sans l'instruction, 1'education devient absolument impossible.
Si ne pas poss6der des 6tablissements scolaires qui
lui appartiennent en propre est pour l'glise, societe
parfaite, une veritable inferioritY, supprimer ceux
qu'elle d6tient deviendrait une regrettable et, sans
doute, irreparable dech6ance. Dans certains pays, il en est ainsi en Turquie, - c'est par ses seules
6coles que l'glise catholique peut neutraliser ou, au
moins, restreindre les influences pernicieuses des autres
enseignements.
Enfin, si l'enseignement catholique est destine
avant tout aux enfants catholiques, il ne leur est pourtant pas exclusivement r6serve. L'ducation catholique
doit etre accessible, dans la mesure permise par la
prudence, m&me aux enfants non catholiques. Les
faits ne d6montrent-ils pas que, pour certains, l'6du-
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cation revue dans les icoles catholiques constitue une
sorte de pr6paration A la conversion, pourvu que cette
education demeure, dans la mesure concrktement possible, ce qu'elle doit tre : une education chr6tienne.
Celle-ci, en effet, comme le disait Leon XIII, ne consiste pas dans la pr6sence, au programme, d'un cours
de religion, mais dans I'ambiance entiere de l'enseignement.
S'il n'avait pas eu, pendant les nombreuses ann6es
passies dans un college catholique, I'occasion d'&tre
le t6moin journalier de la vie menke par ses maitres
religieux, un ancien elve musulman aurait-il pu
6crire dans des notes: a Cetre vie est impossible a
des laiques ) ? Aurait-il pu ajouter cette phrase, qui
est un blaspheme dans la bouche d'un disciple de
Mahomet: a I y a autant de profondeur dans le
Christianisme que dans l'Islam ) ? Enfin, aurait-il pu
dire que a la r6ponse cherch6e ardemment par lui aux
grands problkimes de la vie n'est pas toujours heureuse
i
? Cette intelligence et ce coeur de jeune
pour l'Islam
homme se seraient-ils ainsi rapproch6s de la VWrit6
s'ils n'avaient pas 6t6 6duques dans un college catholique?
Ces jours-ci, une jeune fille grecque orthodoxe,
ancienne eleve d'une &coledes Filles de la Charit6, a
qui l'on offrait un emploi qui serait I'aisance et le bonheur pour elle et pour sa mnre, hbsitait pourtant a
1'accepter, parce qu'elle ignorait si, dans la localit6
oi elle devrait se rendre, elle trouverait une 4glise et
un pretre catholiques. Au pr&tre qui lui indiquait nettement ot &tait son devoir, et qui I'exhortait A accepter courageusement le sacrifice de tout ce que la grande
ville pouvait lui offrir de 16gitimes et d'honnetes
r&cr6ations, la jeune fille r6pondit avec une spontaneit6 bien 6loquente : c Mon Phre, dans cette ville, en
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dehors de ma mere et de mes anciennes maitresses
religieuses, je n'ai jamais eu d'autre joie. n E•ev6e
loin d'une 6cole catholique, cette enfant eit-elle
connu de si beaux sentiments?
Ces deux exemples, pris entre beaucoup d'autres,
ne sont-ils pas la vivante demonstration du bien fait
dans les ecoles catholiques aux enfants non catholiques, meme quand on ne les amene pas k entrer
dans le corps de l'-glise?
Quant aux oeuvres charitables, ne constituent-elles
pas une lumineuse lemon de la bienfaisance surnaturelle de l'glise, pr6parant les coears a recevoir sa
pr6dication?La mithode du prestige de la charite est,
de toutes, celle que recommandent davantage les
documents pontificaux : a Que les Vicaires apostoliques se persuadent bien que le chemin de la conversion est, pour ainsi dire, prepar6 grace anx 6coles,
h6pitaux, orphelinats et autres oeuvres de bienfaisance
et de charit6. Grace a elle, 1'esprit des non-chritiens
eux-memes est ais6ment porte i respecter et a louer
une religion si ge6nreuse de bienfaits pour tous les
hommes. ) (Lettre de la S.-C. de la Prop. aux Vic.
Apost. de Chine, i883.)
L'Encyclique Rerum Ecclesiae (1926) dit presque
dans les memes termes: (c Le missionnaire qui pr&che
aux infideles doit savoir que, dans ces pays 6galement,
c'est par les oeuvres de charite qu'on gagne les cceurs,
et que celui qui s'occupe de la sant6 do peuple, qui
soigne les malades, qui se montre caressant pour les
enfants et les b6b6s, se concilie les bonnes graces et
I'attachement de la masse. n
Apres l'expos6 qui precede, on ne s'etonnera pas
que le successeur de saint Vincent, « apres les plos
s6rieuses considerations devant Dieu, apres dnre
r6flexion, apres avoir longuement prie, consulte, peS6
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tous les arguments pour et contre, d6lib-r6, ait cru,
le saint nom de Dieu invoqu6, devoir demander i tous
les enfants de la double famille le sacrifice de I'accessoire, en 1'esplce leur costume, pour sauver les nombreuses cuvres ,an'ils dixigent en Turquie ). Avec raison, Le monde ne les iblamerait-il pas trbs s6verement
s'ils ne savaient comprendre ainsi les 6v6nements providentiels et s'ils abandonnaient leurs ceuvres?
Pour les missionnaires, d'ailleuis, I'uniformit6 vestimentaire est relative, et le spectacle d'une de nos
assermblees g6n6rales montre a l'6vidence que nos
confreres prennent en g&enral le costume du clerg6
des r6gions oai I'obeissance les envoie. Seuls, nos confreres italiens ont conserv6 le collet repli6 de nos
ancctres. En pays de mission, surtout en ExtremeOrient, les missionna.ires ont souvent et longtemps port6 Ie costume civil pour avoir un plus facile acces
dans tons les milieux. Dans la Conference du 23 mai
1654, sur l'Uniformit6, saint Vincent disait d6ej que
(( les pretres, en certaines occasions qui regardent la
gloire de Dieu, sont oblig6s de changer d'habit et de
s'habiller comme les s6culiers ). A l'appui de son
affirmation, le saint citait l'exemple d'un de ses missionnaires qu'on avait vu cchabill de couleur, l'ep6e
an cot6, pour aller en Angleterre )). Et le Fondateur
d'ajouter, en maniire de conclusion: ( Selon cela,
mes Freres, ayez tous la disposition de changer d'habit toutet les fois qu'il sera exp6dient . )
A premiere vue, le changement de costume parait
plus d61icat et difficile pour les Filles ie la Charit6,
dont la cornette est devenue un veritable emblime.
Mais, ici plus qu'ailleurs, il faut se garder de confondre l'accessoire avec le principal. Quand M. Vini.

aEuvrrsde saint

inrcenlt, t. XII, p.

253.
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cent reunit quelques flles de la banlieue de Paris,
pour en faire c les servantes des pauvres malades ,,,
sous la direction des Dames de la Charite, it we leur
imposa pas d'autre costume que celui qu'elles portaient en venant de leur village, et toutes s'habillerent
la villageoise i>.
( comme les femmes du commun ,, t
Le Fondateur tenait a les maintenir dans ce costume
simple et il l'imposa a toutes, m&me a celles qui ne
venaient pas de la campagne. II ne voulut pas du
voile, parce qu'il craignait un glissement vers un
ordre religieux; mais 1. oii le voile itait admis par
les femmes du commun, il 6crivait A M. Portail d'autoriser les Sceurs a le porter. C'est ainsi que l'habit
s6culier des Filles de la Charite, en ne changeant pas
on en changeant peu, est devenu leur costume de
Communaut6.
-Aux 6poques troublees, les Filles de la Charite ont
compris tout naturellement leur devoir. Quand la
grande Revolution francaise eut supprim6 les Congregations religieuses et interdit le port do costume religieux, la Superieure generale, sceur Deleau, dans une
circulaire du 9 avril 1792, demanda ~ toutes les Sceurs
de France, pour ne pas abandonner le service des
pauvres, de se conformer aux prescriptions d"une loi
purement civile, n'ayant rien de contraire a celles de
l'Iglise et a la conscience, et de s'habiller simplement
et modestement comme il convenait a des filles chretiennes'. c Cette circulaire fort sage, disent nos
Annales2, peut servir a se guider dans des circonstances.analogues. n
C'est en se conformant a cette directive de leur
Superieure et en demeurant au service de leurs
pauvres, an lieu de se refugier en Pologne, comme
i. Annales, t. 14, p. 335.-

2. Ibid., t. 93, p. 54.
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leurs deux jeunes compagnes, que les u Sceurs d'Arras » meriterent de confesser leur foi.
Quand, le 2 janvier i8o5, soeur Deschaux, sup&rieure
de la Communaut6, demanda aux Sceu'rs de revenir a
un costume uniforme, elle choisit, pour des raisoas
d'&conomie, une 6toffe noire, et non l'ancienne ktoffe
grise. A differentes 6poques, et pour des raisons toujours approuvees par I'autorit6 comp6tente, les Filles
de la Charite surent mettre l'essentiel, leurs ceuvres,
avant I'accessoire, un costume qui n'6tait plus, d'ailleurs, celui des premieres servantes des pauvres
malades.
Les enfants de saint Vincent de Turquie ont done
a se nourrir d'une doctrine- bien substantiellement
surnaturelle et a imiter des exemples d'an dktachement menant
l'heroisme. Que Dieu leur fasse la
grice d'etre fiddles A I'esprit de leur Pere! Et si
jamais t( des gens mitonnes, des gens qui n'ont qu'une
petite periphbrie, qui bornent leurs vues, leurs desseins a certaines circonf6rences..., qui se retirent dans
leur centre, comme des limacons dans leur coquille n,
venaient & objecter A ces Missionnaires et a ces Filles
de la Charit6, si 6prouv6s d6ji par une loi humaine :
Pourquoi vous obstinez-vous & demeurer dans un pays
qui ne vous veut pas, qui vous le fait comprendre par
toutes ces mesures vexatoires, et qui, demain sans
doute, finira par vous annihiler completement? A ces
gens les enfants du Fondateur r6pondront avec les
paroles memes de leur Pere : , Je ne suis pas coilvaincu des raisons que vous m'&crivez, pour abandonner l'ceuvre commenc6e... Un missionnaire est, ce me
semble, n6cessaire en ce pays-l. Si le salut d'une
ame est d'une telle importance qu'on doive exposer la
vie temporelle pour le procurer, comment pourrionsnous en abandonner un si grand nombre?... Et quand
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il n'arriverait d'autre bien de ces stations que de faire
voir a cette terre maudite la beauti de notre sainte
religion, en ) .nvoyant des hommes qui traversent les
mers, qui quittent volontairement leur pays et leurs
commoditis, et qui s'exposent a mille outrages pour
la consolation de leurs freres afflig6s, j'estime que les

hommes et l'argent seraient bien employes'. »
J.L.
P. S. - La lettre que Son em. le cardinal Pacelli
vient d'ecrire a M. Scognamillo, notre procureur g6ni-

ralaupris du Saint-Siege, ne trouvera nulle part mieux
sa place qu' la suite de cet article, dont elle confirme
officiellement les conclusions :
a

Du Vatican, 31 mars 1935.

« MONSIEUR,
4 J'exprime a Votre Rtverence et, par votre entremise, aux autorit6s superieures de votre Institut, l'auguste complaisance de Sa Sainteti pour la sage d6cision prise dernierement a l'6gard des Filles de la
CharitA qui habitent en Turquie, les invitant a s'adapter a la loi du nouvel ltat, quant a l'habit qu'elles
doivent porter.
t Le pinible sacrifice demand6 aux religieuses, au
nom de la charit6 A laquelle elles se sont voubes,
sacrifice accept6 par elles comme un hommage a cette
meme charit6, est une nouvelle et Jumineuse preuve
da grand esprit chretien qui anime les sup6rieurs et
les inferieurs, toujours prets, dans leur conduite, a
s'inspirer de la plus grande gloire de Dieu et du plus
grand bien des ames.
a L'Auguste Pontife, particulibrement heureux de
i. (CE•res de saint Vincent de Paul,t. VII, p. 117.
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prendre connaissance de ce noble exemple donne par
les Filles de saint Vincent de Paul, et de ce nouveau
temoignage de leur soumission absolue aux principes
de l'fvangile, veut que -

a toutes et a chacune -

arrive sa parole pleine d'approbation et de consolation. Sfir que leur esprit sera d'autant plus 6loign6
du monde que leur changement d'habit paraitra les
en avoir rapproch6es, 11 implore sur elles la protection particulibre du Seigneur et. envoie, comme gage
de sa paternelle bienveillance, la b6nidiction apostolique.
« Avec les sentiments de sincere consideration, je
me dis, de Votre R6v6rence, dans le Seigneur, affectueusement.

a E. Card. PACELLI.

ASIECHINE
M. ]MILE DtHUS

Le 22 d6cembre 1934, quarante-quatre annees apris
avoir quitti la France, qu'il ne devait jamais revoir,
mourait a Pekin M. emile D6hus, cure de la vieilie
paroisse de Nantang.
C'est en juillet 1904, pendant une excursion de
vacances, que je le rencontrai pour la premiere fois.
Apres une randonn6e de 3oo kilomýtres dans une des
regions les plus tourmenttes de la Chine du Nord,
encerclie par la Grande Muraille qui court sur les
cimes et qui en faisait jadis le boulevard de la capitale, j'arrivai, par une chaude matinee, a Si-Ho-Yng,
oii M. Dehus, qui frisait alors la quarantaine, residait
depuis trois ans.
I1 faut avoir voyage dans les montagnes, en pays
jaune, pour mesurer le reconfort et le plaisir que procure un accueil amical, dans lequel le maitre de la
maison met tout son coeur.
L'accueil de ce Parisien devenu Chinois etait toujours - je le constatai maintes fois plus tard - l'accueil rayonnant d'un homme heureux, devant lequel
la fatigue de la route fondait comme neige au soleil.
Encore tres vif, bien qu'un peu trop corpulent pour
son ige, ses bons yeux blems petillaient de malice,
tandis qu'il saluait les arrivants par quelques reflexions

-

633 -

spirituelles qui les mettaient tout de suite a l'aise.
Sans 1'avoir jamais vu, il semblait que l'on retrouvait
un ami.
Ce charmant homme, dont la conversation, la bonne
humeur et I'entrain ensoleillaient la vie de ses h6tes,
6tait un vaillant et pieux missionnaire. J'eus le loisir
de le constater. Envoy6, au mois d'aoCt 1907, comme
vicaire a Si-Ho-Yng, je passai avec lui deux des meilleures ann6es de ma vie.
Avec novembre commencait le travail des missions
dans les chretient6s de l'immense paroisse, et nous
visitions ensemble les plus importantes. Nous 6tions a
900 metres d'altitude, au pied des plus hauts pics de
la Chine septentrionale. En hiver, le froid etait tres
vif, et M.- Dbhus le craignait. N6anmoins, quand je
m'6veillais, sa chandelle de suif brjllait depuis longtemps dans sa chambre glac6e. A genoux ou assis sur
le kang encore tiede, emmitoufl6 dans son manteau,
la t&te couverte d'une 6paisse calotte de feutre pareille
a celle des paysans, il priait, lisait on pr6parait ses
sermons.
Je ne le voyais guere qu' I1'heure des repas et pendant la courte r6cr6ation qui suivait. Je l'aidais de
ma jeunesse; il m'enrichissait de son experience.
WNous prechions & tour de r6le. Son vieux domestique, qui l'accompagnait comme son ombre, placait
une chaise au milieu de l'oratoire; le P. Dehus s'asseyait et d6veloppait le theme sur lequel il avait travaill6 le matin. Parfois, le sujet 1'6motionnait, et c'est
en pleurant qu'il exposait aux chretiens les v6rites de
la foi.
II avait pass6 douze ans dans la plaine de Pekin et
en parlait fort bien le langage, assez diff6rent du
patois local. Les illettres saisissaient difficilement son
discours. ,< N'importe, disait-il, n'y eut-il que quelques
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auditeurs capables de l'entendre, il faudrait precher
tout de meme; et n'y en efit-il pas un seul, il faudrait
precher encore.

,,

A la r6sidence, il ne restait jamais inactif. Nous
logions dans de vieilles maisons chinoises, d'oi le
confortable 6tait absent. L'automne et I'hiver, je
voyais parfois, dans le matin noir, glisser sur le papier
translucide de mes fenetres la lueur d'une bougie:
c'itait mon cur6 qui allait a l'6glise faire sa priere et
sa m6ditation. Apres sa messe, pendant les heures de
libert: que lui laissait le ministere, ii s'adonnait a des
6tudes varibes, quelquefois inattendues, qui 6gayaient
sa solitude. Ii cultiva jusqu'A la fin de sa vie la langue_
chinoise. Vers 19oo, il avait compos6 des Exercices de
chiaois parld, qui rendirent service a bien des generations de missionnaires; et trente ans plus tard, il faisait paraitre des opuscules sur les 616ments de la doctrine et de la liturgie catholiques.
*

Si les gens heureux n'ont pas d'histoire, M. Dehus
garda toujours l'apparence d'un homme heureux; et
cependant, il avait 4t6 le h6ros d'u•e belle, noble et
grande histoire : il avait sauvi, simplement, et un peu
malgre eux, plus de quatre mille chr6tiens.
J'avais dtji entendu les 6chos de 1'6tonnante, de la
merveilleuse r6sistance qu'il avait opposee, en 1900,
aux 6mentiers boxeurs; inais, au d6but dn siecle, on
6tait bient6t saturk, dMs I'arriv6e a P6kin, par une
telle atmosphere d'b6roisme, que les r6cits les plus
surprenants finissaient par sembler tout naturels. On
I

I. Les pretres indigbnes, originaires de la plaine du Tchely, qu
pr6chaient dans la m6me region n'etaient pas mieun compris.
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avait &t6 attaqu6, on s'6tait d6fendu; on 6tait pret a
recommencer... et on n'y pensait plus.
11 est impossible de decrire aujourd'hui l'etat d'esprit des jeunes missionnaires en 1901 et 1902. A P6kin
et partout dans 1'immense vicariat, ils se heurtaient
aux d6bris d'une effroyabie h6catombe; mais une telle
vie se manifestait sur tous les points du vaste charnier que les d6gits de 1'ouragan paraissaient peu de
chose aupres de la promesse des moissons futures.
On sentait que sur les ruines s'el6veraient des oeuvres
plus belles et plus grandes, que sur le pass inort
allait fleurir, dans un prochain avenir, un renouveau
sans pareil encore dans les annales catholiques de la
Chine. On oubliait vite, trop vite, les disparus, et les
faits h6roiques, souvent mal connus, de ceux qui avaient
sauv6 les chretient6s du Nord, s'estompaient, comme
au r6veil s'6vanouissent, a la lumiere du jour, les 6 pisodes 6chevel6s d'un cauchemar nocturne.
Je passai plus d'une ann6e avec M. D6hus avant
qu'il fit la plus petite allusion aux 6evnements qui
avaient failli l'envoyer, lui et ses chr6tiens, dans
l'6ternit6. 11 contait plus volontiers les souvenirs de
ses premieres armes avec le cure-martyr du Nantang,
I'autoritaire et z6 16 M. d'Addosio; avec M. Ponzi,
original et taciturne; avec M. Jarlin, qui r6alisait d6ji
sa future devise : Duc in altum. Ce fut seulement
quelques mois avant de le quitter qu'une intimit6
chaque jour plus 6troite provoqua chez lui les confidences.
II revint plusieurs fois sur le cas de conscience qui
l'avait angoiss6 au d6but des troubles : ct £tait-il permis de se d6fendre? o Cet homme qui fut si brave,
qui montra, quand sa d6cision fut prise, tant d'allant
et de nette r6solution, qui eut une vue si claire sur la
conduite a tenir des que l'action fut engag6e, ne se
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decida i celle-ci qu'apres bien des hesitations, et
apres des voyages a PNkin et ailleurs, au cours desquels il prit conseil.
II m'avait dicrit, au hasard des conversations,
quelques-uns des 6pisodes du siege qu'il avait soutena.
Un jour, enfin, il m'en lut le r6cit complet, que publia
en partie, neuf ans plus tard, le Bulletin catholique de
Pikin. En 1921, missionnaire 6 Toun-Tchouang-Tze,
d'oi M. D6hus 6tait parti, pendant le careme de l'ann6e 19oo, pour 1'etonnante randonn6e qui devait le
conduire a la d6fense de Tapaoti&n, je pus 6tudier a
loisir son i journal n, ainsi que celui de M. Che, Ie.
lazariste chinois qui le seconda. Les deux documents
devaient paraitre dans l'ouvrage de M. Planchet sur
les Martyrs de Pikin.
Un probleme se posa souvent . mon esprit, non seulement en lisant la relation de M. D6hus, mais aussi
en &coutant les chr6tiens de Toun-Tchouang-Tze, qui
avaient 6t6 les premiers a se cotiser pour les achats
d'armes et qui avaient verse la majeure partie de la
somme : pourquoi M. Dbhus, charge sp6cialement de
cette paroisse, oi pres de trois mille r6fugies l'attendaient, n'y 6tait-il pas retourn6? Pourquoi s'6tre
enferme a Chouang-Chou-Tze, au milieu de trois cents
chretiens, alors que la route de Toun-Tchouang-Tze
n'6tait pas ferm6e ?
Vivant dans un pays oh il avait appris a ses depens
que la tromperie sevit a l'itat endkmique, mon vieux
cure, je 1'ai constat6 maintes fois, se dfiait beaucoup
de-lui-m&me. Il s'appuya toujours sur quelques conseillers dont il avait eprouv6 le bon sens et en qui il
plaqait une confiance presque illimitie.
Celui qu'il appelle c son cat6chiste ), et qui etait
en r6alit6 son homme d'affaires, Nib-Matze (Ni6-le-grel6), joua certainement au d6but un r6le plus con-
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sid6rable que le t journal « de son maitre ne le liasse
entrevoir. Ni1-le-grel6 etait de Chouang-Chou-Tze,
et c'est pr6cis6ment a Chouang-Ghou-Tze qu'apres
chacun de ses voyages vient s'installer M. Dehus;
c'est sur Chouang-Chou-Tze que sont dirig6s les convois de fusils. Comme la plupart de ceux que 1'on
appelle Il-bas des u compradores i et qui sont charges
du materiel des residences, Nie-le-grel 6etait de bon
conseil, et it le prouva souvent. II fut aussi tres
brave; mais il etait chinois, et chinois de ChouangChou-Tze. II n'est pas douteux qu'il multiplia les arguments, aide de ses co-villageois, et qu'il entassa les
difficult6s pour a couper a la route de Toun-TchouangTze: il voulait garder dans son village le missionnaire
franmais et les armes venues de Tientsin.
II n'y r6ussit pas, puisque Chouang-Chou-Tze dut
ktre 6vacue. N6anmoins, en retenant son maitre dans
le Sud, I'action de Ni& fut providentielle. .Sans
M. Dehus, ii est A peu pros certain que les guatre
mille chretiens qu'il defendit auraient ete: massacres.
Par contre, bien que situ6 entre deux grandes routes
et menace longtemps par les soldats du fameux
Toung-Fou-Siang destines par l'imp6ratrice A annihiler Europ6ens et chretiens, Toun-Tchouang-Tze ne
fut pas attaqu&.

Depuis le debut d'avril jisqu'a la fin de mai,
M. Dehus resta en expectative A Chouang-Chou-Tze,
d'oi ii eitreprit deux voyages a Tientsin pour les
achats d'armes, et un troisieme a Pekin pour assister
au sacre de Mgr Jarlin.
Le Sud-Ouest 6tait depuis longtemps A feu et Asang,
et le peril approchait.
Pendant les deux mois suivants, les 6vinements
22
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vont se pricipiter qui feront de M. D6hus le sauveur,
apres Dieu, des chritiens du nord-est de Tientsin.
On peut les r6sumer en quelques points:
i. Sollicitude interess6e des autorit6s chinoises,qui
pressent le missionnaire de s'enfuir. - 2. Attaque de
Chouang-Chou-Tze. - 3. Retraite sur Ta-Pao-Tiea.
-

4. Organisation de ce village. -

les Boxeurs. -6.

5. Lutte contre

Intervention de l'arm6e et armistice.

Les mandarins chinois, en g6n6ral, ne croyaient pas
au mouvement boxeur d6clench6 par l'imperatrice.
Mieux renseigns que l'entourage des Mandchous fanatiques qui conseillaient celle-ci, ils avaient des notions
plus nettes sur la puissance des 6trangers; ils imaginaient assez bien que ceux-ci ne resteraient pas sur
un 6chec et que des repr6sailles suivraient. Ils craignaient, certes, les Boxeurs en folie, qu'ils savaieat
proteges en haut lieu, ils redoutaient aussi les chr6tiens dont ils ignoraient le nombre et la force; mais
une affaire entre Boxeurs et chr6tiens, tous Chinois,
n'6tait pour eux qu'un moindre mal. Ce qu'ils auraient
voulu 6viter, sur leur territoire, c'6tait la lutte contr
les chretiens command6s par un Blanc. Dans le cas o
celui-ci perdrait la vie, ils savaient que leur responsabilit6 serait engagee.
Le sous-pr6fet de Outsaing, d'o\ d6pendait
Chouang-Chou-Tze, vint personnellement inviter
M. D6hus a s'6loigner. Celui-ci refusa. Le chef del
police intervint a son tour. La reponse fat identique.
Le marechal Ni, commandant les troupes dela region
de Tientsin, lui envoya par deux fois des cavaliers
avec un sauf-conduit pour le port de Takou, devant
lequel croisaient des vaisseaux frangais. Tout fut intile. Le missionnaire resta.
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Le 16 ou 17 juin, Chouang-Chou-Tze etait attaque
par des forces considerables, qui furent repoussies
apres une heure et demie de combat.
M. Dehus comprnt tout de suite que ses effectifs
etaient trop faibles et que la position serait bient6t
intenable. 11 demanda du renfort a Ta-Pao-Tien, oi
la plupart des chr6tiens de la r6gion s'6taient deja
fortifies. Une seconde bataille mit les Boxeurs en
complete d6route; mais la situation restait pr6caire :
pour tenir cinq metres de rempart, on ne disposait que
d'un seul combattant.
*
**

On continue a renforcer la defense; toutefois,
1'id6e de d6part s'imposait au vaillant missionnaire.
Dans la nuit du 21 au 22 juin, apres quatre jours pas-

ses a persuader les chretiens, a qui repugnait l'abandon de leur village, les sept cents personnes enfermtes aChouang-Chou-Tze, escortant pres de cinquante
grands chariots surcharges de vivres et de vetements,
battaient en retraite sur Ta-Pao-Tien, situe a environ
18 kilometres. Elles y parvinrent apres treize heures
de marche.
*

*

*

Avec les quatre pretres chinois qui le secondaient
et les chefs des chritient6s, M. D6hus passa les huit
jours suivants i mettre de l'ordre dans la foule des
quatre mille cinq cents r6fugiis et a preparer la
d6fense. Les maisons etaient insuffisantes; on dressa
des huttes de sorgho. Le rempart qui protegeait le
village fut renforce et occupe par huit postes comptant chacun deux cents hommes.
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vont se pr6cipiter qui feront de M. Dehus le sauveur,
apres Dieu, des chr6tiens du nord-est de Tientsin.
On peut les resumer en quelques points:
I. Sollicitude interessee des autoritbs chinoises, qui
pressent le missionnaire de s'enfuir. - 2. Attaque de
Chouang-Chou-Tze. - 3. Retraite sur Ta-Pao-Tien.
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4. Organisation de ce village. -

les Boxeurs. -6.

5. Lutte contre

Intervention de l'arm6e et armistice.
**

Les mandarins chinois, en g6n6ral, ne croyaient pas
au mouvement boxeur declench6 par l'imp6ratrice.
Mieuxrenseignes que 1'entourage des Mandchous fanatiques qui conseillaient celle-ci, ils avaient des notions
plus nettes sur la puissance des 6trangers; ils imaginaient assez bien que ceux-ci ne resteraient pas sur
un 6chec et que des repr6sailles suivraient. Ils craignaient, certes, les Boxeurs en folie, qu'ils savaient
proteges en haut lieu, ils redoutaient aussi les chretiens dont ils ignoraient le nombre et la force; mais
une affaire entre Boxeurs et chr6tiens, tous Chinois,
n'6tait pour eux qu'un moindre mal. Ce qu'ils auraient
vouiu kviter, sur leur territoire, c'etait la lutte contre
les chretiens commandes par un Blanc. Dans le cas oi
celui-ci perdrait la vie, ils savaient que leur responsabilit6 serait engagie.
d6pendait
Le sous-pr6fet de Outsaing, d'oq
Chouang-Chou-Tze, vint personnellement inviter
M. D6hus a s'l6oigner. Celui-ci refusa. Le chef de la
police intervint a son tour. La r6ponse fut identique.
Le mar6chal Nik, commandant les troupes de la r6gion
de Tientsin, lui envoya par deux fois des cavaliers
avec un sauf-conduit pour le port de Takou, devant
lequel croisaient des vaisseaux franqais. Tout fut inutile. Le missionnaire resta.
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Le 16 ou 17 juin, Chouang-Chou-Tze itait attaqu6
par des forces considerables, qui furent repoussies
aprbs une heure et demie de combat.
M. D6hus comprit tout de suite que ses effectifs
etaient trop faibles et que la position serait bient6t
intenable. II demanda du renfort a Ta-Pao-Tien, oiu
la plupart des chr6tiens de la r6gion s'6taient deja
fortifies. Une seconde bataille mit les Boxeurs en
complete d6route; mais la situation restait precaire :
pour tenir cinq metres de rempart, on ne disposait que
d'un seul combattant.
*

*

B

On continue a renforcer la d6fense; toutefois,
I'id6e de depart s'imposait au vaillant missionnaire.
Dans la nuit du 21 au 22 juin, apres quatre jours pas-

s6s a persuader les chr6tiens, a qui r6pugnait 1'abandon de leur village, les sept cents personnes enfermbes Chouang-Chou-Tze, escortant pres de cinquante
grands chariots surcharges de vivres et de vetements,
battaient en retraite sur Ta-Pao-Tien, situ6 a environ
18 kilometres. Elles y parvinrent apres treize heures
de marche.
*0

Avec les quatre pretres chinois qui le secondaient
et les chefs des chr6tientls, M. D6hus passa les huit
jours suivants a mettre de l'ordre dans la foule des
quatre mille cinq cents r6fugies et a preparer la
defense. Les maisons 6taient insuffisantes ; on dressa
des huttes de sorgho. Le rempart qui protegeait le
village fut renforc6 et occnp6 par huit postes comptant chacun deux cents hommes.
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*

*

*

Le 1" juillet, dans la matinee, une premiere vague
d'assaillants d6ferle de l'est sur Ta-Pao-Tien. Une
sortie des chr6tiens brise son elan. Poursuivis, les
Boxeurs laissent de nombreux cadavres sur le terrain.
Apres midi, une bande beaucoup plus nombreuse
avance de l'ouest. Les assi6g6s prennent l'offensiveet,
apres une heure de lutte, battent l'ennemi i plate couture. A celui-ci, lajourn6e avait coftt une centaine de
morts. Les cent Winchesters de M. D6bus et son
canon-revolver avaient fait merveille.
Dans tous les centres de resistance oa ils furent
organis6s, ot leur moral fut soutenu par la presence
d'un chef resolu, les catholiques tinrent tete, et victorieusement, a leurs adversaires. Ceux-ci n'6taient
que des fanatiques, enivr6s momentanement par l'hyst6rie collective qui sivissait sur une partie de la
Chine; chr6tiens et chr6tiennes, par contre, savaient
que, s'ils faiblissaient, leur sort serait pire .que la
mort. An moment du danger, les femmes essayaient
de faire violence au ciel et priaient avec frenesie; les
hommes se battaient comme des lions et comme des
sauvages.
A Ta-Pao-Tien, aprbs les combats, on ne parle
jamais de blesses chez l'adversaire. On ne faisait pas
de quartier. Une religieuse, toute jeune encore en
9goo et qui s'6tait r6fugi6e A Ta-Pao-Tien avec sa
famille, me racontait, avec details a l'appui, que les
d6fenseurs firent m&me, parfois, subir la peine du
talion aux prisonniers qu'ils saisirent.
Chr6tiens et chretiennes n'etaient pas des agneaux,
et le missionnaire n'avait sur eux qu'une autorit6
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morale en rapport avec sa valeur personnelle. Maintenir l'ordre dans le troupeau des femmes, entretenir
chez les hommes la valeur combattive, arreter les
paniques, et surtoutdonner l'exemple par une presence
continuelle sur les retranchements, tel etait son r6le.
Ce role, M. Dehus le remplit sans d6faillance; il fut
vraiment 1'me et le soutien de la r6sistance. Mais
intervenir a tout propos, arrmter les chr6tiens dans le
feu de 1'action, leur faire la morale, essayer de r6former leur mentalitY, il.n'y fallait pas songer. Je m'en
rendis compte personnellement dans des circonstances
presque analogues, vingt-cinq ansplus tard. D'ailleurs,
le missionnaire ne pouvait etre partout.
** *

M. D1hus fut plus brave encore qu'il ne parait dans
son journal, oir il n'a pas tout note. II m'avoua qu'un
jour, a l'occasion de la premiere attaque, il eut la
pensie de se livrer aux Boxeurs. Ceux-ci, tandis qu'ils
avancaient, criaient aux gens de Ta-Pao-Tinn: a Livrez-nous Tai-mao-tze (Dehus-le-barbu), et nous vous
laisserons en paix !b Et devant le silence et I'attitude
de certains chritiens, le missionnaire se demanda s'il
ne vaudrait pas mieux sortir seul, se laisser- prendre,
et, peut-etre, sauver ainsi son troupeau. 11 se confia
Ni6-le-gr616 :
- Non, pas cela, Pare! r6pondit-il. Quand ils
vous auraient entre leurs mains, ce serait bien pis, et

nous n'en menerions pas large ici.
.C'est alors seulement que le canon-revolver et les
Winchesters entrerent en action.
Batts,
es

Boxrs

passrent

la

quinzaine

qui

suivit

Battus, les Boxeurs passerent la quinzaine qui suivit
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t preparer leur revanche par une action de plus
grande envergure. Ils r6unirent les bandes des six
sous-pr6fectures qui se partagent les 6000 kilometres
carr6s situ6s & l'est et au sud-est de P6kin, et raccolerent de nombreux r6guliers, armis b la moderne,
qui avaient lIchM pied a. Tientsin devant l'attaque
victorieuse des d6tachements allies.
Le 7 juillet, au matin, une nube d'ennemis arrivait
du sud et se d6ployait autour du village sur un front
de plus de 2 kilometres. Huit canons 6normes, d'ancien modele, portant le nom des villes ou ils avaient
&et empruntes et lanqant des boulets de 15 livres,
furent mis en batterie a i5o metres du retranchement,
soutenus par des centaines de coulevrines et par les
fusils a r6p6tition des soldats qui avaient creus6 une
tranch6e. Sur cette multitude de plusieurs dizaines de
milliers d'hommes flottaient les drapeaux des bandes,
portant le nom de leur sous-pr6fecture.
Un ouragan de fer s'abattit sur le malheureux village. M. D6hus, apres avoir encourag6 les chr6tiennes
et les avoir, autant que possible, mises a l'abri, se
porta partout oiu le danger pressait, soutenant le moral
des combattants, faisant coucher et lever ses hommes
au bon moment, mettant sa petite piece en action aux
endroits les plus exposes.
Le bombardement dura vingt-huit heures.
Le 18, une sortie fut d6cid6e. Vers dix heures, un
groupe de chretiens se lance sur unvillage qui servait
de base aux Boxeurs et r6guliers, et le prend d'assaut.
Ce coup d'audace provoqua un flottement dans la
ligne d'attaque. Les assi6g&s sortirent en masse -et
chargerent l'ennemi, qui se d6banda. Les femmes remplachrent les hommes sur les retranchements.
La poursuite dura jusqu'i trois heures du soir. Les
chrbtiens, dont les pertes furent infimes, revinrent
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avec les huit pieces de canon, une centaine de fusils
de rempart, d'innombrables armes, des animaux et
des brassbes de drapeaux. Les assaillants abandonnaient pres de huit cents morts. Ce fut le plus glorieux 6pisode du siege.
*

Les chefs boxeurs, se voyant impuissants, s'adresserent au marechal mandchou Song-Tsing, qui, au
nord de Tientsin, barrait aux allies la route de P6kin.
Celui-ci connut-il alors la presence d'un missionnaire
franqais i Ta-Pao-Tin?Les 6venements qui suivirent
permettent d'en douter.
Sur les instances des proteges de l'imp6ratrice, il
envoya contre le village une batterie de 77, un groupe
de cavalerie et cinq cents fantassins, d6tach6s de
1'excellente arm6e du g6neral Ma et outill6s comme
les soldats d'Europe.
L'attaque, bien dirig6e, dura du 21 juillet au matin
jusqu'A l'apres-midi du 23 et faillit r6ussir. M. Dehus,
pour relever le moral de ses hommes, s'installa au
point le plus dangereux oh la position, prise entre
deux feux, devenait presque intenable et que menacait un assaut des r6guliers. C'est miracle s'il n'y
laissa pas la vie. Grace & son courage, la d6fense fut
renforc6e, et les soldats qui s'6taient avanc6s presque
jusqu'au pied du rempart, avec des fascines et des
echelles, furent rejet6s en arriere par une sortie.
Ces journ6es furent les plus dures du siege; mais,
malgr6 les pertes, Ta-Pao-Tien tenait toujours.
La situation, toutefois, me disait un jour M. D6hus,
paraissait desesp6ere. Les obus d6chiquetaient les
maisons, les balles blindees penetraient partout, et
partout aussi des morts, ou des blesses qui ralaient.
Une odeur effroyable infectait l'atmosphere, due a

-

644 -

I'entassement, sous le soleil de juillet, de plus de
quatre mille personnes dans un espace trop restreint,
et i quelque mille cadavres laissis sans sepulture.
Le matin du 23, une panique se dessina & l'un des
coins du village. Quand M. Dehus arriva sur place,
une centaine de r6fugibs avaient dej& pris la fuite. A
ses cris, une dizaine revinrent; le reste, envelopp6 par
la cavalerie, fut massacre.
Cette bataille de trois jours avait cott6 cher aux
r6guliers, plus cher. encore aux assige6s : ceux-ci
avaient deux cents tuis et quatre cents blesses.
**

Le soir du m6me jour, a quatre heures, coup de
theatre! Un jeune chr6tien apportait & M. Dehus un
message en anglais et en chinois du mar6chal Song.
Cet adolescent, fait prisonnier pendant une sortie,
avait 6t6 conduit aupres du generalissime, qui l'avait
interrog6. Mieux renseign6, celui-ci s'offrait & protiger les chr6tiens et le missionnaire francais, a conditionqu'il rendit ses armes et que les r6fugi6s fussent
repartis dans les villages environnants.
M. Dehus r6solut de parlementer. Il r6pondit, tout
en faisant des reserves, qu'il acceptait l'armistice; et
M. Che, lazariste de race mandchoue, qui le seconda
admirablement pendant ces terribles journ6es, se
rendit aupres du mar6chal. Celui-ci accorda une
entrevue qui n'eut rien de d6cisif.
Les pourparlers continu&rent pendant une dizaine
de jours. Les meilleurs fusils furent enterr6s. Un stock
d'armes, choisics parmi celles qui avaient t6 prises
aux Boxeurs, fut livr6 aux r6guliers, qui s'installerent
aux extr6mit6s du village, et, le 2 aout, les messages
du commandant chinois devenant plus pressants,

-

645 -

M. D6bus et M. Che, accompagn6s de deux chretiens, se rendirent a son camp de Petsang, au nord de
Tientsin. Ils furent recus par le general Ma, qui les
traita fort bien.

J'ai cherch6 souvent les motifs qui avaient pouss6
le marechal a offrir sa protection au missionnaire
frangais. II est assez difficile de les deviner. Dans le
mouvement boxeur, on sentait qu'il n'y avait ni organisation ni unit- de vues. Tout 6tait incoherence;
ordres et contre-ordres se succ6daient sans motifs plausibles. Bien des mandarins eludaient les instructions
de Pikin; parmi les plus haut places, certains desob6irent carrement. Jamais on n'avait mieux senti que
la dynastie 6tait aux abois.
La position du mar6chal Song n'etait pas tris brillante. Les Allies avaient d6gag6 Tientsin; il se savait
sur le point d'etre attaqu6, et avait certainement des
doutes sur le succes de ses armes. Un Franqais dans
son camp serait un otage pricieux qui, A l'occasion,
pourrait servir d'interm6diaire entre lui et les Allies.
En cas de d6route, sa conduite envers un vaillant
6tranger lui serait un certificat de bonne conduite
aux yeux des vainqueurs '.
Un 6pisode du a journal ) de M. Dehus semble
d6truire la premiere de ces hypotheses. Le general
Ma lui laissa, en effet, la libert6 de se rendre aTientsin. M. Dehus 6crivit meme une lettre au commandant des troupes internationales pour demander la
route k suivre. (c Cette lettre fut portee n, dit-il. Estce bien sfr ? 11 ne recut jamais de r6ponse..
i. Les Allies se contentCrent de battre le marchal ; mais son rapport au TrSne sur l'affaire de Ta-Pao-Tikn lui valut un brillant ilog».
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Le 5 ao(t, les Allies, renforces par les troupes
d'Indochine, prenaient l'offensive et battaient les
Chinois. A trois reprises, le g6neral Ma lui envoya des
courriers pour le presser de le suivre, et, chaque fois,
M. Dehus reussit a dittirer son d6part.
Aprbs avoir et' menace par des soldats pillards, il
fut enfin dilivr6 par les Japonais. Un officier lui
remit sa carte et lui indiqua la route de Tientsin. II y
arriva dans l'aprbs-midi avec ses compagnons, non
sans avoir echapp6, une derniere fois, au coup de
feu .. d'une sentinelle francaise.
En apprenant la d6faite chinoise, les soldats qui
gardaient Ta-Pao-Tien s'6taient enfuis; les Boxeurs
ne donnaient plus signe de vie. Ainsi se termina
l'6preuve de l'infortun6 et beroique village.
*

M. Dehus avait sauve quatre mille chritiens; les
florissantes paroisses du nord-est de Tientsin lui
doivent leur r6surrection. II a fait davantage. En attirant la tourmente sur sa tete et en r6sistant si longtemps, il sauva aussi les chr6tiens du Nord, reunis i
Toun-Tchouang-Tze, que les Boxeurs n'eurent pas le
temps d'attaquer. Ses victoires, enfin, connues bien
vite et bien loin a la ronde, rafratchirent I'enthou.
siasme des fanatiques et I'emp&cherent dc se propager
plus loin. Les chr6tientbs situies a 1'est de Ta-PaoTien ne furent pas inqui6ties.
La conduite du missionnaire franqais, qui exhortait
ses fiddles a. mettre avant tout leur confiance dans la
priere, dans I'aide de Dieu et de la Vierge Marie,
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mail qui, en meme temps, faisait figure de vrai chef
et se comportait en heros, frappa l'imagination populaire. Je ne sais si des trouveres de village ont chante
ses exploits, comme il arrive souvent en pays chinois; mais un artiste du lieu, richappi du siege,
s'est essay6 a retracer en des dessins naifs, mais suggestifs et vivants, les principaux 6pisodes. Sur chacun d'eux, M. Dehus est repr6sent6 soutenant I'action
des siens du feu de sa petite pice, tandis que Ni6le-gral, les excite en sonnant de la trompette. Ces
scenes ont 6t6 reproduites dans l'ouvrage de M. Planchet, sur les Martyrs de Pikin, mais sans les couleurs
si vives qui donnaient A ces tableautins le meilleur de
leur charme.

Aprbs ces rudes journkes, M. Dehus reprit sa vie
paisible de z6le et pieux missionnaire. Nomm- pour
un temps directeur & Tientsin, il fut charge peu aprýs
de la paroisse de Si-Ho-Yng, plus 6tendue a cette
6poque qu'une prefecture de France. Il y resta du
mois d'aoft g19o

aumoisdejuillet 1912. A son d6part,

il avait augment6 sensiblement le nombre des chretiens, b.ti deux 6glises et organis6 de nombreuses
chapelles. ccEncore une 6tape de terminee ! , lui
disais-je, quand il s'arreta chez moi, en route pour
P6kin. C'6tait I'avant-derniere.
II 6tait nomm6 cur6 de la paroisse du Nantang
(l'6glise du sud), la plus ancienne de la capitale, et
directeur du district qui s'6tend au sud et au sudouest de P6kin.
Pendant les vingt-deux ans qu'il y passa, il resta
pour ses confreres, qui le visitaient souvent, I'h6te
clarmant que j'avais connu & Si-Ho-Yng, au midi de
sa vie.

- 648 En juin*i934, sentant venir la derniere epreuve,
comme il avait senti venir celle de igoo, il donne sa
dimission pour mieux s'y preparer.
N6 a Paris le 1" novembre 1864, il rendait paisiblement a Dieu sa belle ame le 23 d6cembre 1934,
apres avoir pril jusqu'i la fin la Vierge Marie, envers
laquelle il avait toujours manifest6 une pi6t6 d'enfant.
( Que Dieu nous accorde une mort pareille ) ,,ecrivait un de ses confreres, encore tout 6motionni d'avoir
dit a son vieil ami son dernier adieu.
Oui, que Dieu nous accorde une mort aussi belle!
H. G.
N.-B. - On trouve un beau portrait de M. D6hus
dans le second volume des Martyrs de Pikin, par
M. Planchet, p. 220.
Extrait d'une lettre de la vinlrie MeRE

LEBRUN

& la TRES HONORtE MtRE
Shanghai, 3 janvier 193 5.

Hier soir, M. Lo pa hong, grand chritien, que
tout le monde connait, meme le Souverain Pontife,
car il est all deux ou trois fois h Rome pour le voir,
est venu me parler de l'h6pital Saint-Joseph, dont il
est le seul soutien au point de vue administratif et
financier, et il en vint a me raconter les nombreux
bapt&mes qu'il avait, plus que jamais, I'occasion de
conf6rer , des condamn6s h mort. Je sais que les opinions sont diverses sur l'opportunit6 de ces a baptemes ; tout de m6me, pourquoi ne pas croire &leur
validitY, puisque ces bandits ne peuvent espkrer aucun
sursis i la peine de mort, soit qu'ils acceptent ou
refusent le bapteme? II y a quelques jours seulement,
la police chinoise, mieux faite maintenant, d6couvrit
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un repaire de brigands, bolchevistes, assassins, prbs
de Shanghai; quatre-vingt-quinze furent condann6s
a mort par la strangulation, (c moyen plus facile et
moins coiteux ,, diclara l'un des juges. Lo pa hong,

aussit6t averti de la sentence, se rendit dans la prison
o~ ilsstaient 6troitement gardes et qu'ils devaient
quitter quelques instants apris. Sur ces quatre-vingtquinze mis6rables, trente-six consentirent a etre
instruits sommairement et a etre baptis6s. Tous ont
accepte la Medaille miraculeuse et I'ontgardie respectueusement jusqu'a leur cruel tr6pas! L'un des bourreaux, qui a I'habitude de ces ex6cutions fr6quentes
(la vie chez les paiens compte pour si peu !), n'h6sita
pas & rappeler M. Lo pa hong, car, dit-il, a il leur
met au cou une petite chose brillante, il verse un pen
d'eau claire sur leur tete, et ensuite, ce sont ceux-l&
qui meurent le plus tranquillement, on n'a aucun mal
ales ex6cuter; quant aux autres, dans leur desespoir,
il faut souvent les massacrer! »
J'ai promis au bon Lo pa hong de lui remettre
trois cents de vos belles m6dailles; ma bonne Mere,
comme il sera content! Mais comme les voies du bon
Dieu sont admirables! Tandis qu'h la r6cr6ation, dans
le calme de cette chambre des portraits, o& ma pensee
et mon cceur vous rejoignent si souvent, vous pripariez avec tant de bonte, pour mon voyage, ces grandes
medailles au beau cordon de soie rouge, nous ne pouvions penser qu'un jour, tout lI-bas, dans cette Chine
infidele o& des miracles de graces s'accomplissent
pourtant, des condamn6s a mort, en grand nombre,
recevraient avec un respect touchant cette m6daille
qui les calme et les apaise, en leur faisant entrevoir
le pardon de leurs crimes et le bonheur dont jouissent
les chr6tiens, et que ce petit cordon rouge, m•16 A la
corde de la strangulation, maintiendrait sur leur
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triste cadavre l'image de la Reine de toute puretC!
N'y a-t-il pas de ces miracles qui plongent l'ime religieuse dans le ravissement pour toutes les bont6s de
Dieu ?

INDOCHINE
Lettre de saeur Sempi, Fille de la Charii
a la TRkS HONORiE MtRE
Saigon, le 3o novembre 1934.

MA TRts HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Le travail est des plus intenses dans notre petite
maison nouvellement installee a Saigon, car aux deux
dispensaires antituberculeux et Croix-Rouge se rattachent la pr6paration des 61lves-infirmizres et la
visite des malades k domicile. Cette nouvelle mission est aussi un champ tres vastF d'apostolat, car
elle nous permet d'atteindre toutes les classes de la
soci6t6 par le contact de nos Dames Infirmieres.

H6las! parmi elles, bien des situations plus lamentables que celles de nos pauvres paiens!

Ceux-ci sont facilement gagnbs et viennent a nous
de facon charmante. Chaque matin, trois cents beb6s

et plus retoivent nos soins; les baptemes sont nombreux. Dans le voisinage, nous sommes appelees souvent

a donner quelques soins dans certaines families

pauvres et il est touchant, ma Mere, de voir tous nos
braves gens sortir de chez eux pour nous inviter &
entrer. Les enfants nous suivent et les mamans

viennent nous presenter les tout petits, qui nous
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tendent les bras. Grace a la facilit6 qui nous est
accord6e de p6n6trer dans un h6pital indighne de
plus de huit cents malades, ou, chaque semaine, nous
allons visiter les tuberculeux, nous avons la consolation d'envoyer aussi bien des adultes en Paradis.
Dimanche dernier, nous avons eu la joie de la premi:re imposition de la M6daille miraculeuse dans
notre petite paroisse; plus de quinze cents chritiens
sont venus la recevoir. Le bon vieux Pere annamite,
notre pasteur, avait bien voulu donner quelque solennit6 i la c6r6monie, a laquelle assistaient de nombreux Pires du voisinage. Le secretaire annamite de
Monseigneur a mis tout son coeur a faire connaitre la
chere m6daiile par un sermon trbs gofit6 de son auditoire.
A la sortie de la c6r6monie, ce bon Pere me faisait
promettre d'aller prater notre concours, dans une
paroisse des environs, pour y imposer Ia m6daille.
Vous imaginez, ma Mere, quelle consolation nous
6prouvons, a r6pandre ainsi la d6votion a notre Mere
Immaculee.
J'espere bien arriver a pouvoir nous occuper des
Enfants de Marie qui existent d6ji, mais sans s6rieuse
direction.
La courte escale de notre bonne Mere Lebrun nous
a 6t6 aussi un rayon de joie. C'etait un peu la chere
Communaut6. Le temps passe vite et nous aurons le
bonheur de la posseder plus longuement.
Je vous renouvelle mes souhaits, ma Mere, nous
unissant fidelement aux ardentes suppliques de toute
la famille pour obtenir de bonnes et nombreuses vocations; tant de sollicitations nous sont adress6es aussi,
que nous en voudrions meriter de nombreuses en
Cochinchine. Toutefois, il ne faut pas trop se presser
et savoir attendre.
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Mes chores compagnes, toujours bien g6nereuses,
se joignent a moi, ma Mere, pour vous assurer de
notre filiale affection.
J'ai 1'honneur d'etre, ma Trbs Honoree MWre, votre
tris humble et ob6issante fille,
S. SEMPE,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

AFRIQUE
ALGERIE
ALGER
HISTOIRE DU StMINAIRE UIOCESAIN (1842-1922) (Suite)
CHAPITRE 1V

Monseigneur Pavy. - Ses sentiments pour M. Girard. - Ressources. - Fondation du petit s6minaire de Saint-Eugene.
-

Maitrises. -

Ordinations.

Nous nous souvenons combien grand 6tait le d6nfment quand M. Girard arriva. c Pas de local, pas
d'argent, pas d'el6ves, pas un protecteur ,, avonsnous dit apres lui. Enfin, Dieu va lui donner tout
cela.
Et d'abord, un protecteur. A la fin de 1'ann6e 1845,
Mgr Dupuch donnaitsa d6mission. Aumois de fevrier
de I'ann6e suivante, une ordonnance royale nommait,
pour le remplacer, M. l'abbe Pavy, doyen de la
Faculte de th6ologie de Lyon. Le 1o juillet suivant,
le nouvel Aveque faisait son entr6e solennelle a Alger.
II eut vite fait de deviner en M. Girard un homme de
vertu et de sagesse. cc Des lors s'6tablit entre ces deux
grandes ames un commerce fecond pour le bien, de
confiance presque filiale, d'une part, et, de 1'autre,
de tendre attachement'. , Un jour pourtant, on put
croire que cette &troite collaboration allait brusquei. Vie de M. Girard, p. 48.
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ment cesser; nous aurons a racouter avec quelques
details en quelles circonstances. Mais ce ne sera qu'un
nuage passager. Peu apres, Mgr Pavy le nommera
membre de son conseil et, apres la mort de M. 1'abbe
Plasse, ii lui confiera la direction de sa conscience.
4 Ce n'6tait pas seulement dans les conseils que
1'6veque consultait son Pire Girard; il lui confiait ses
projets intimes, ses preoccupations et jusqu'i ses
peines de famille. II voulut l'avoir a ses c6tis au
synode dioc6sain, au concile d'Aix, dans le proces
de beatification du martyr G6ronimo. II aimait a aller
a Kouba, de temps en temps, en dehors des retraites
g6n6rales, se recueillir quelques heures. C'est au cours
d'une de ces r6collections spirituelles que le P. Girard
lui dira un jour: < Monseigneur, vous pourriez etre
un saint. ,, < Cette parole, avouait le grand eveque,
m'a profond6inent remu6. » A sa mort, I'illustre pr6lat
demandera a recevoir les derniers sacrements des
mains de c son PNre Girard ).
Puissamment soutenu par son eveque, M. Girard va
poursuivre avec 6nergie l'organisation de l'ceuvre du
s6minaire. Dieu lui envoie des ressources. Deja, il a
obtenu de la Propagation de la Foi 5 ooo francs; or,
Mgr Pavy vient de Lyon; un de ses amis les plus
intimes, M. Terret, fait partie du Conseil central de
l'oeuvre; la subvention est done assuree desormais.
Avant de quitter Paris, 1'Fivque avait demandi et
obtenu l'16vation de son traitement a 2o000 francs
et la promesse d'un s6rieux appui de la part du gouvernement. En juillet i848, au cours d'un nouveau
voyage, il obtiendra de M. Bignon, rapporteur de la
Commission du budget, que la subvention annuelle
pour son grand si6mnaire soit port6e 1 25 ooo francs,
et qu'une autre de 25 ooo francs soit 6galement
accord6e a son petit s6minaire.
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S'6tant assure des ressources, il fallait songer a se
procurer un local. Une fois de plus, la Providence
allait se montrer secourable. Mgr Pavy itait a peine
arrive depuis quelques jours & Alger que M. de Salvandy, ministre de l'Instruction publique, debarquait
& son tour. Le 19 juillet, l'eveque assista au grand
banquet offert par la ville d'Alger en l'honneur du
ministre. <cII fut assez heureux pour amener apres le
repas M. de Salvandy dans la pauvre maison de l'impasse Sainte-Philomene. » M. Dazincourt nous a
laiss6 un r6cit interessant de cette visite: a On lui
improvise une modeste r6ception; mais tout en rendant les honneurs convenables au representant du
pouvoir, l'habile sup6rieur n'oublia pas son ceuvre de
predilection; il sugg6ra au s6minariste charge de
complimenter Son Excellence ce texte d'Isaie:
Augustus est mihi locus, fac spatium mihi ut habitem ;
a Le lieu oh je suis est trop 6troit, donnez-moi une place
pour y pouvoir demeurer. , Le ministre comprit I'allusion. D'ailleurs, l'aspect de cette enceinte resserree,
malsaine, de ces classes sombres, de ces galeries
6troites formait un commentaire eloquent. I1 r6pondit gracieusement a l'ev6que: a Monseigneur, ayez
patience: il y a plusieurs camps militaires autour de
la ville qui vont devenir inutiles, il sera peut-etre possible de vous en ceder un. a
C'itait 1U une promesse. En attendant cette acqui-

sition, le ministre promit les agrandissements d6sir6s.
La promesse 6tait ratifibe le 27 octobre suivant par le

ministre de la Guerre.
M. Girard d6plorait la penurie des vocations; longtemps, il n'y avait eu que quatre ou cinq 6lves; le
s6minaire comptait dix thoologiens a l'arrivie de
I.

IS., XLIV,

20.

-

656 -

Mgr Pavy; au mois de d6cembre suivant, il en comptait vingt-deux. Ils venaient A peu pros tous de
France. Mgr Pavy annonca par une circulaire en date
du 30 decembre, adressie k ses pretres, sa resolution
d'assurer desormais sur place le recrutement du clerge
algerien.
II veut a tout prix creir un petit seminaire. Ii avoue
qu'il n'en a paseule premier l'idde; il connait " les tentatives malheureuses,si souvent re6pties,de son venerable pred&cesseur ,. « Ce souvenir, confesse-t-il,
nous eut compltement decourag6 si, dans l'insucces
de tant de demarches, nous n'avions mieux aim6 voir
la ttnacite d'un zele infatigable qui, toujours malheureux, revenait toujours a la charge, que les deplorables echecs qui en signalaient presque tous les
retours. ,
Mgr Pavy avait touch6 un mot d'un petit s6minaire
& M. Salvandy; le ministre avait promis le concours
de l'itat.
Le prelat s'6tait mis aussit6t en quete d'un local et
d'un immeuble; il eut bien vite fait de les trouver.
( A 3 kilometres d'Alger, au pied du Bouzareah, plongeant sur la grande mer, en face des hautes cimes du
Djurjura, qui se dressent neigeuses dans l'azur profond et lointain, dans le plus delicieux panorama du
monde, s'6tend un etroit plateau, tout enveloppi d'ombrage, tout parfumi alors des. fleurs de l'oranger et
du jasmin, que I'on appelait la Valle des Consuls.
La, en effet, sous la domination musulmane, r6sidaient
la plupart des consuls representant l'Europe civilisbe.
Plus vaste que les autres, le consulat de France occupait une petite colline entre deux ravins et surplombait presque perpendiculairement le petit village de
Saint-Eugene, gracieusement assis aubord des flots...
L'air y etait d'une pureti admirable, l'isolement con-
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venait a l'6tude et le coup d'oeil grandiose qui s'6talait
sous les yeux devait n'etre pas sans influence sur le
developpement intellectuel des jeunes ames, la pensee
s'agrandissant avec les larges horizons '.

La pro-

priet& avait une contenance d'une dizaine d'hectares.
Mgr Pavy ne pouvait songer a acheter lui-meme cette
proprie6t; il chercha a l'obtenir par un 6change
domanial. II eut gain de cause et fut autoris ass'installer dans la propriete qui d6sormais s'appellera
Petit Seminaire de Saint-Eugene (octobre 1847). Une
d&cision ministerielle venait, quelques mois apres,
confirmer cette affectation de la propriet6 connue jusqu'alors sous le nom de Consulat de France.
M. I'abbt Compte-Calix, qui avait suivi Mgr Pavy
en qualit6 de secr6taire particulier, en fut ncmme le
premier sup6rieur. Parmi les trente premiers el6ves
se trouvait le jeune Dusserre, qui devait devenir eveque
de Constantine, coadjuteur du cardinal Lavigerie et
son successeur sur le siege archi6piscopal d'Alger.
Le petit s6minaire une fois installS, Mgr Pavy se
preoccupa d'en assurer le recrutement; il avait autrefois At6 6elve de la maitrise de Saint-Jean de Lyon,
riche p6piniere de vocations; il poussa done a la
cr6ation de nombreuses &coles presbyterales; elles se
multiplierent en pen de temps & Alger, Constantine,
Blida, Philippeville, etc. L'Acad6mie s'emutet feignit
de croire que son monopole etait menace. Rapports
sur rapports furent exp6di6s a M. Tr6zel, ministre
de la Guerre. Mgr Pavy dut aller defendre son ceuvre
& Paris. II obtint de haute lutte un reglement qui
reconnaissait pour les maitrises le droit de vivre:
1° La maitrise pourra &tre ouverte apres simple avertissement fait au maire de la commune. 20 On pourra
i.

Vie de Mgr Pamr, par Mgr Ribolet, p. 14.
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y admettre de quatre a six 616ves dans les paroisses
rurales; de huit & douze dans les paroisses urbaines;
de vingt-cinq i trente a la cath6drale. 3* On se bornera h enseigner la langue frangaise et les 616ments du
latin. C'etait peu, mais pourtant suffisant.
On pouvait regarder I'avenir avec confiance. Le
26 juillet 1846, eut lieu une premiere ordination; elle
comprenait deux tonsures, quatre minor6s, quatre
sous-diacres, un diacre.
CHAPITRE V

Camp militaire de Kouba. - Negociations avec le duc d'Aumale, avec le general Cavaignac. - Prise de possession
du camp.

M. de Salvandy avait parlM, on s'en souvient, de la
possibilit6 de ceder plus tard un des camps militaires
qui se trouvaient aux alentours de la ville.
Cette parole n'&tait pas tomb6e dans 1'oreille d'un
sourd. Aussit6t qu'il 1'eut entendue, M. Girard s'6tait
mis a visiter tous les camps qu'il pensait pouvoir servir a un s6minaire. En meme temps, il faisait faire
des neuvaines a la sainte Vierge, a saint Joseph, a

saint Vincent, A sainte Philomane et a I'Ange gardien.
Un jour (octobre 1847) qu'il revenait de visiter, en
compagnie de M. le chanoine Plasse, vicaire genral,
et de M. l'abb6 Salmon, cure de la paroisse de Kouba,
un immeuble qu'on lui avait offert, il apercut, a
sa droite, bUties sur un mamelon, quelques lgeres
constructions; c'6tait un camp militaire; ils entreprennent aussit6t de le visiter; tout, et la purete de
I'air, et la beaut6 du site, et le calme de la solitude,
les ravit.
c La colline de Kouba, 6crit Mgr Ribolet, occupe
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une situation qui a peu de rivales dans le monde. Elle
forme l'extrimit6 orientale du Sahel, a l'endroit oi ses
pentes commencent a s'abaisser doucement pour se
perdre dans l'Harrach, au sommet de l'arc gracieux
que decoupe dans les terres le golfe d'Alger. Tout
autour s'ouvre un horizon dont I'ceil a peine a mesurer
l'ktendue et dont les contrastes laissent le spectateur
ibloui. Au sud, c'est l'immense plaine de la Mitidja,
s'6talant aujourd'hui dans sa luxuriante fertilit6, verdoyante alors sous un epais manteau de palmiers
nains, d'oi e6mergeaient, de-ci de-li, des bosquets
touffus d'orangers. Au fond, l'Atlas courant comme
une muraille gigantesque de I'est A I'ouest, jusqu'au
Zaccar, tant6t rose des reflets du matin, tant6t envelopp6 de teintes bleutLres par les vapeurs du soir. Au
levant, les croupes neigeuses de la Grande Kabylie,
et, plus prbs, le cap Matifou etendant son bras dans
la mer comme pour retenir les vagues fouett6es par
les vents d'est. Au couchant, la ville 6blouissante de
blancheur, se mirant dans les eaux de son port, et la
baie se d6ployant, comme un tapis bleu aux pieds
d'une sultane, avec des miroitements de saphir, avec
ses vols de blanches voiles de pecheurs ressemblant a
des goelands, avec sa perspective plongeant dans
I'infini, avec sa triple frange d'6cume venant, au
souffle de la brise, caresser les trois jardins de Mustapha et d'Hussein-Dey. , M. Chasseloup-Laubat,
visitant Kouba, le 4 mai 1859, en comparait le site aux
environs de Constantinople et de Naples.
Conquis, M. Girard disait tout bas : Hic habitabo,
quoniam elegi earn.

Sur ses instances, Mgr Pavy demanda au ministre
de la Guerre la remise du camp. Le ministre en refara
au duc d'Aumale, gouverneur g6neral d'Algerie, qui
r6pondit par un refus (4 d6cembre 1847), invoquant le
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besoin qu'i! pouvait avoir d'un jour i l'autre du camp
pour y caserner des troupes.
( Deux mois apres, Louis-Philippe 6tait-renversi;
aprbs trois mois de gouvernement general, le duc
d'Aumale se voyait contraint de s'exiler. Il eut pour
successeur le general de Cavaignac. Mgr Pavy gagna,

d&s le premier moment, par son attitude nette et
loyale, la bienveillance du g6enral; il resolut de s'en
servir en faveur de la cause qui lui tenait a coeur.
« L'occasion favorable lui fut offerte par la cl66bration, le dimanche du Bon Pasteur de cette meme
annee 1848, d'un festival patriotique. L'eveque y
fut invite officiellement, et, sur l'avis de M. Girard,
accepta de s'y rendre, apres avoir pose pour condition que tout s'y passerait avec decence. 4 Pendant
( cette fete un peu profane et toute politique, disait
a le venerable superieur, nous avions aussi un festival
« dans notre petite maiscn mauresque, mais de meila leure espkce. Nous c6lebrions l'anniversaire de la
t, Translation des reliques de saint Vincent de Paul.
a J'esp6rais que notre saint Fondateur inspire« rait a Monseigneur de demander au g6neral de
( Cavaignac de nous accorder le camp de Kouba. )
Ce qui suivit vaut la peine d'etre conte. Nous
avons sons les yeux trois relations, identiques, a quelques details pros; nous citerons la plus longue, celle
de Mgr Ribolet :
a L'6evque... se trouva place a la droite du general
de Cavaignac. 11 ne manqua pas l'occasion de s'emparer de plus en plus de l'esprit du g4neral, par le
charme de sa conversation. Lorsque, la fin du repas,
il se sentit assez maitre du terrain, il dit brusquement
au gouverneur :

t -.

G6neral, vous pourriez m'accorder un grand
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service et vous acqu6rir un droit a mon eternelle
reconnaissance.
- Monseigneur, c'est une bonne fortune pour
moi, je n'aurais garde d'en manquer l'occasion.
a - II faut me c6der le camp de Kouba pour mes
grands s6minaristes.
" Ah! Monseigneur, je joue de malheur. La chose
est impossible.
« - Peut-etre. Mais il est des impossibilit6s qu'une
volont6 comme la v6tre est de force a d6nouer.
« - Je puis a tout instant etre oblig6 d'abriter des
troupes dans ce camp, au milieu des mouvements
d'exp6ditions qui ne sont pas pros de finir.
a - Vous avez d'autres camps A votre disposition,
tandis que je n'ai pas un coin de terre pour mes s6minaristes. Voulez-vous faire de moi un general sans
soldats? Ce sera mon sort, cependant, si je ne puis me
former des recrues pour le sacerdoce. Vous comprenez cela mieux que personne, general. Mais s'il me
faut des l~vites a former, il me faut un abri pour les
recevoir. Vous en conviendrez, on ne peut me laisser
ainsi dans la peine, et Ia France qui m'envoie serait
peu g6nereuse en paralysant mon action. n
II-se fit un moment de silence. Le gouverneur
parut riflechir; puis, se tournant vers le gen6ral Charon, chef du service du G6nie, qui 6tait favorablement
dispos6, il lui dit : Pensez-vous qu'a la rigueur nous
puissions nous passer du camp de Kouba? - Parfaitement, r6pondit le general Charon. - Eh bien!
dit le gouverneur en regardant 1'6veque, Monseigneur,
je vous le livre; il est a vous, A la condition toutefois
que vous ne me demanderez pas d'argent pour l'approprier a sa destination nouvelle. )
Ce succes depassait toutes les esp6rances. Mais
plus il 6tait inesp6r6 et plus on devait craindre un
-

-

662 -

retour ficheux. Le comprenant a merveille, Mgr Pavy
fit hater I'execution de la promesse; huit jours apres,
en la solennit6 du Patronage de Saint Joseph, on lui
remettait l'acte authentique et dfment signe de la
cession du camp. Des le 25 mai, M. Dagret, vicaire
gnearal, et M. Girard, se transportaient a Kouba, et
ils recevaient, au nom de l'6veque, la remise du camp
de M. Roubibres, receveur des domaines.
Enfin, prenant une derniere et efficace garantie
contre a la mobilit6 des volont6s humaines,, Mgr Pavy
donna l'ordre au P. Girard d'abandonner imm6diatetement l'impasse Sainte-Philombne et de se transporter au camp de Kouba pour s'y installer, quel qu'en
fut le d6labrement. Le 31 mai suivant, veille de I'Ascension et dernier jour du mois de Marie, c'etpit chose
faite. C'est au chant du Salve Regina que directeurs
et seminaristes voulurent prendre possession de leur
nouveau skminaire. M. Marty, professeur de morale,
dirigeait le chant. c C'est dire, remarque M. Girard
dans ses Mimoires, qu'on chanta fort. »
L'avenir devait bient6t dimontrer combien cette
hite 6tait prudente; un ordre vint, qui intima a
l'eveque de surseoir A l'execution de ses plans. A quel
moment et par qui cet ordre fut-il donn6? M. Dazincourt nous dit : u A peine cette prise de possession
venait d'avoir lieu, que la Prefecture intimait a
Mgr Pavy, etc. » Mgr Ribolet et M. I'abb6 Pavy
parlent de t quelque temps apres ,," quelques mois
apres ,,et mettent en cause le ministre de la Guerre
et le nouveau gouverneur g6neral, Changarnier; mais
ici encore, une divergence : tandis que Mgr Ribolet
soupconne le gen6ral Changarnier de complicit6 dans
ce revirement de l'autorit6, Mgr Pavy juge qu'il ne
fut qu'un ex6cuteur tout contristi d'un ordre reiu du
ministere deI-la Guerre. Tous les trois donnent la meme

-

663 -

riponse, substantiellement identique, de Mgr Pavy ;elle
revenait a dire : " On me defend d'entrer; mais, j'y
suis. II me faut l'ordre d'en sortir. » A quoi on r6pondit : t Vos s6minaristes sont & Kouba? Eh bien! qu'ils
y restent. , Parlant plus tard de cette mise en demeure, M. Girard inclinait A n'y voir qu'une satisfaction tardive donn6e l'opiniou, qui pouvait s'6mouvoir d'une liberalit- faite au clerg6 aux depens de
l'arm6e.
CHAPITRE VI

La Congr6gation de la Mission garde la direction du Seminaire. - M. Girard reste superieur. - Epreuves de la premitre installation.

Dans le temps meme oi, de concert avec Mgr Pavy,
M. Girard se donnait tant de peine pour acqu&rir
Kouba, un autre souci bien plus grave vint le pr6occuper. II put craindre un instant que la direction
de la belle oeuvre du s6minaire fit enleve a notre
Congregation. ( II devenait ivident, en effet, que la
Congregation ne pourrait plus remplir l'une des
clauses du traiti des que le s6minaire serait 6tabli
dans la banlieue : il n'y avait que deux solutions possibles : ou abandonner au clerg6 des paroisses la
direction des Filles de la Charit6 et suivre hors de la
ville les seminaristes; ou avoir un autre personnel et
cr6er une seconde maison pour la direction du seminaire, tout en conservant celle d'Alger. M. Etienne
combattait la premiere solution et soutenait 6nergiquement que la maison d'Alger avait surtout Rt6 fond6e pour le service spirituel des Filles de la Charite.
Mgr Pavy, au contraire, trouvait tout naturel que la
mutation du lieu entrainat celle de tout 1'6tablissement et qu'on s'attachat avant tout i former des
pretres. On ne parlait pas d'une nouvelle creation.
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Bien plus, A la suite d'une correspondance assez vive.
avec les superieurs de Paris et de pourparlers delicats
avec M. Girard, on put croire que l'oeuvre du s6minaire allait passer aux mains des pretres du diocese;
d6ja, I'opinion, echo de la parole de 1'6veque, saluait
le nouveau sup6rieur en la personne de M. Sucher,
premier vicaire g6neral. La situation 6tait singulirement douloureuse pour celui qui voyait s'6vanouir
ainsi le plus beau reve de sa vie. Et pourtant, par un
de ces coups dont la Providence a le secret, il 6tait au
moment de s'en assurer la complete realisation. ,
Se rendant un jour a Saint-Eugene, r6sidence de
Monseigneur, pour une affaire de peu d'importance,
M. Girard eut subitement, au pied de la montagne, la
pensfe de demander a Sa Grandeur si elle entendait
confier son grand seminaire aux Lazaristes. A cette
intention il se mit a r6citer le chapelet. " Aprbs avoir
expos6 le principal objet de sa visite, il ajouta, par
maniere de conversation et sans l'ombre d'h6sitation,
qu'il serait temps de constituer definitivement le personnel du s6minaire et d'ecrire pour cela a M. le Sup&rieur g6neral. Non seulement le prelat ne fit aucune
objection, mais,seance tenante, il kcrivit a M. Etienne,
et l'heureux solliciteur emporta et mit lui-meme a la
poste la lettre qui proposait le changement de local et
demandait de nouveaux confreres. Presque imm6diatement, M. Etienne donna une r6ponse affirmative. ,,
Cette solution combla de joie M. Girard. Mais luimeme, qu'allait-il devenir? Demeurerait-il i Alger, ou
irait-il a Kouba? ( J'avais a opter entre les deux maisons, nous conte-t-il dans ses Mimoires; toutes les
autorit6s me laissaient le choix. J'aimais beaucoup le
ministere que j'exerqais chezles Sceurs ; j'aimais beaui. Vie de M. Girard, par M. Dazincourt, p. Si.
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coup le grand siminaire. Celui-ci l'emporta et je
demandai a mon sup&rieur de suivre le s6minaire a
Kouba. ,
Ce fut pendant trois ans, pour le personnel du
s6minaire, une vie de grandes privations et de luttes
tres p6nibles.
Le camp de Kouba pr6sentait la forme d'un vaste
parallklogramme; il etait entour6 de tous c6tes de
baraquements qui avaient autrefois servi de casernes,
mais qui commencaient alors a tomber en ruines. Les
murs, bitis en terre rouge, 6taient partout lizardes;
portes et fenetres etaient disjointes; de sorte que,
pendant tout I'hiver, les vents et les pluies penetraient
librement dans tous les appartements; des fentes des
murs sortaient, en &t6, lezards, scorpions et serpents.
Pour se rendre A la salle des exercices et dans les
classes, s6minaristes et professeurs devaient traverser
une vaste cour qui se transformait, en hiver, en une
veritable mare; on dut inventer un systeme de patins
en fer, de 3o A 35 centimetres de hauteur.
La moins miserable de ces baraques servait de chapelle. On avait tendu le plafond de cahcot blanc, orn6
d'6toiles de papier dor6; les poteaux de soutenement
furent revetus d'etoffe rouge; P1autel etait en bois de
sapin.
Un sujet de grande preoccupation, c'6tait I'eau. II
fallait I'acheter quinze sous la bordelaise; on allait la
chercher la fontaine du Vieux-Kouba; il fallut acheter un tonneau, une-voiture et un mulet; helas! aprbs
avoir sejourn6 quelque temps dans le tonneau, I'eau
cessait d'etre buvable.
La population de Kouba fut moins accueillante
encore que les choses pour les nouveaux venus; ii y
avait presque autant d'auberges que de maisons, et
elles etaient pour la plupart des lieux de d6bauche. Le
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depart des soldats les privait de leur clientele habituelle. Aussi, les habitants de Kouba recurent-ils trbs
mal ceux qu'ils tenaient pour responsables de ce
depart. A leur vue, ce n'ttaient que blasphemes et
impr6cations horribles. A peine les soldats eurent-ils
quitte la propri6t6 qu'elle fut envahie par tous les
mulets, chevaux et bourriquets du pays. Les voleurs
vinrent ensuite; l'un d'eux emporta un jour, sur le
midi, une malle pleine de linge; une autre fois, la
chapelle fut d6pouillte de tout ce qu'elle poss6dait :
ornements, linge, calices, chandeliers. A plusieurs
reprises, il fallut organiser de viritables battues, qui
se terminaient presque chaque fois par quelque arrestation.
A tous ces inconv6nients tres reels venaient se
joindre les privations impos6es par une grande pauvret6; pendant toute la premitre annee, nous dit
M. Girard, il fallut faire appel aux quelques reserves

que possidait la Congregation.
Necessairement, etudes et discipline se ressentaient
de cet etat de choses. En hiver, les s6minaristes se
refugiaient dans les deux ou trois pieces qui possedaient une chemin6e: le silence en souffrait quelque
peu. On arrivait en classe avec des burnous ou cabans
de toute couleur et de toute forme, et c'tait avec un
corps tout transi qu'on s'efforgait de faire la m6ditation du matin, ou d'6couter la lecon du professeur.
u En ces temps-la, nous raconte M. Dazincourt, il
y avait trop souvent des courses de pure fantaisie i
Alger; trop de sorties, sous pr6texte d'aller respirer
l'air pur du printemps; trop de cong6s extrabrdinaires
que le bon P. Girard accordait, soit pour combattre
les sauterelles 1, soit pour sauver les baraques envaz. Un v6ritable ft6au. II en sera souvent question dans le cahier des
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hies par les fourmis, soit simplement pour gotter le
charme d'une belle soiree. On voyait des nouveaux
venus qu croyaient naivemental'obligation de completer leur trousseau par une provision de cigares. )
Mais le temps n'etait pas 6!oigni oh tout allait
changer de face.
Et tout d'abord, les dispositions des habitants de
Kouba. Cette rude tiche fut entreprise et men6e A
bonne fin par ceux de nos confrbres qui, sous la direction du P. Girard, furent mis A la tete de la paroisse.
Les ressources devinrent moins precaires, Mgr Pavy
ayant obtenu que ]e gouvernement francais allouit
chaque ann6e une somme de 36 ooo francs pour les
besoins do siminaire.
(A suivre.)

A. DARRICAU.

CONGO BELGE
Atendue, bornes, superficie, population
La Mission des Lazaristes de Bikoro est situie le
long du Moyen Congo. En remontant ce fleuve, elle
commence A son confluent avec le Kassai et s'arrete A
une quarantaine de kilometres de Coquilhatville. Elle
le borde done sur une longueur de 465 kilometres.
Ses autres limites sont: au nord, le vicariat de Coquilhatville; A l'est, celui du lac L6opold II, sensiblement A la ligne de partage des eaux entre ce lac et le
fleuve. Elle a une superficie d'environ 60000oooo kiloconseils du Seminaire. - Dans le conscil du 29 mai 1864, M. le supe.
rieur annonce qu'il fera I'exorcisme contre lea sauterelles qui arrivent
en nuage sur la campagne.
Nous iisons pour Ie 24 avril 866 :
a Point de conseil h cause de I'apparition des sauterelles dans la vigne. n
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metres carres et sa population est approximativement
de 1ooooo habitants.
Les catholiques y 6taient, a la date du 3o juin 1934,
au nombre de 4609, et les catichumbnes, internes et
postulants compris, 9648, ce qui donne .14259, soit
6,3o p. too de la population totale.
Historique de la Mission
La Mission de Bikoro date du Io septembre 1926,
jour de 1'arrivie des missionnaires a Bikoro. Le premier d'entre eux avait quitt6 Anvers le 13 juillet 1925,
charg6 de veiller a l'installation des Filles de la Charit6 a Coquilhatville. Celles-ci arriverent dans cette
ville le o1 f6vrier 1926, accompagnees d'un second

missionnaire et d'un aide laic, qui, dans la suite,
devait devenir frbre coadjuteur. C'est le 8 septembre 19z6 seulement que les missionnaires quitterent Coquilhatville pour aller s'installer a Bikoro,
ced6 i la Congregation de la Mission par le vicariat de
Nouvel-Anvers, dont la nouvelle mission devait relever
jusqu'i I'6rection de la prefecture de Coquilhatville.
La Mission de Bikoro ne comprenait dans les debuts
que le territoire de Bikoro proprement dit, r6pondant
sensiblement au bassin du lac Tumba avec une centaine de kilometres de la rive du fleuve, de Menkole A
Soungou. Deux ans plus tard, en 1928,1 vicaire apostolique du lac Leopold II priait les pr&tres de la
Mission d'6tendre leur action sur la region des c LukolWlas > desservie par les missionnaires d'Inongo; et
par la suite il leur conhait 6galement celle de Bolobo,
ivangelis6e par les missionnaires de Leopoldville.
Le 3 janvier 1931, le Saint-Siege reconnaissait la
a Mission des Lazaristes de Bikoro , comme Mission
indbpendante.
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Personnel et posies
Le sup6rieur ecclesiastique de la Mission des Lazaristes de Bikoro est, depuis le 3 juin 1933, M. F61ix
Dekempeneer, pr&tre de la Mission, n6 a Bruxelles
le 3 novembre 1871. Entr6dansla Congr6gation dela
Mission le 1 septembre 1891, il a t6 ordonn6 pretre le
iI juin 1898 a Constantinople, oh il est rest6 d'abord
comme professeur au college Saint-Benoit, puis
comme superieur du college Sainte-Pulch6rie, jusqu'd
sa nomination dans la colonie, le 5 octobre 1924.
D'abord sup6rieur religieux de la Mission, il a succ6d6, i la date du 3 juin 1933, comme superieur eccl&siastique, a M. Leon Sieben, d6c6di le 6 septembre 1932, un an a peine apres sa nomination
(27 juin g193).

La Mission comprend, en janvier 1935, trois postes
principaux.
Bikoro. - R6sidence du sup6rieur eccl6siastique; sur
le lac Tumba, ancien chef-lieu de territoire, devenu
poste d6tach6 du territoire des N'tumba; relie a
Coquilhatville par une route de 125 kilometres; a
640 kilometres de Leopoldville et a 5o kilometres
d'Irebu,
Personnel :
MM. Felix Dekempeneer, sup6rieur; G6rard Linclau,
Urbain Tacks, F. C. Louis Vangestel, F. L. Emile
Klein.
Le poste est plac6 sous le vocable de Saint-Vincentde-Paul.
Irebu. -

Sur le fleuve, i l'entr6e du chenal menant
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au lac Tumba, 59o kilom:tres de Leopoldville, too de
Coquilhatville, 50 kilomtres de Bikoro. Centre militaire d'instruction. Ce poste, anciennement desservi
par les RR. PP. de Scheut, qui y avaient un catichiste
et une residence pour le missionnaire, a eti fonde,
comme poste permanent, en 1927. Outre le centre
d'instruction militaire et la population des environs,
il evangelise la region des Batwalis.
Personnel :
MM. Joseph Esser, Camille Vandekerchove, Frere
Marcel Kercevan.
Le poste est sous le patronage de la Vierge, NotreDame du Chenal;
Lukolela. - Poste fonde en 1931. Chef-lieu du territoire des N'tumba, A environ 5oo kilometres de L6opoldville, 18o de Coquilhatville et 13o de Bikoro. En
plus de la region des Lukolela et de celle des M'pama,
son lot propre. la Mission s'occupe, en attendant la
creation d'un nouveau poste, de toute la rive du fleuve
jusqu'A Kwamouth.
Personnel :
MM. Gerard Verth6, Andre Vindels.
Ce poste est consacre au Christ-Roi.
Deux missionnaires sont morts depuis la fondation
de la Mission: ce sont, par ordre de date : M. JeanBaptiste Stas et M. Leon Sieben, premier superieur
ecclesiastique de la Mission. Le premier est mort le
14 octobre i93o, sur le lac Tumba, victime d'une tornade, au cours d'une tourn6e evang6ique; le second
est mort a l'h6pital de Coquilhatville, le 8 septembre 1932.
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Personnel auxiliaire

Les pr&tres de la Mission sont aides dans leur
ceuvre d'6vang6lisation par les Filles de la Charite de
saint Vincent de Paul.
La Communaut6 des Filles de la Charit6 a, dans la
Mission des Lazaristes de Bikoro, deux maisons.
Bikoro. -

Maison ( Louise-de-Marillac

). Ecole,

dispensaire, h6pital, Goutte de lait, atelier de couture
tres frequentL.
Personnel :
Soeur Lorio, sup6rieure, en communaut6 : soeur
Angele; seur Aubertin, en communaut6 :soeur Marthe;
soeur Deleu, en communaute : sceur Vincent; seur
Doutreligne, en communaut6 : sceur Marie; soeur
Fethiez, en communaute : sceur Hl66ne; soeur Mariage,
en communaut6 : soeur Louise.
Cette maison a kt6 fond6e en juin 1929.
Lukolila. -

Maison Saint-Joseph. kcole, dispen-

saire, Goutte de lait, atelier de couture: L'oeuvre a
etC commenc6e fin d6cembre 1933.
Personnel :
Soeur Dubois, sup&rieure, en communaute : sceur
Anne; soeur Vangramberen, en communaut6 : sceur
C6cile; soeur Henrez, en communauti : sceur Jeanne.
Convention 6tait faite avec le gouvernement pour
6tablir les Filles de la Charite a l'h6pital d'Irebu,
mais, en raison de la crise, le projet a 6tC remis Aune
date ulterieure.
Outre ces deux maisons, la Communaut6 des Filles
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de la Charit6 en posside encore trois autres au Congo
Beige, ce sont :
10 Coquilhatville. Maison " Marie-Immaculee ,, fondie en f6vrier 1926. Cette maison assure le service a
lh6pital des Noirs. Elle est 6galement chargie des
classes pour les jeunes filles noires et s'occupe des
enfants d'Europ6ens en age de scolarit6. Une ceuvre
de la Goutte de lait a &6t organisee par elle et fonctionne a l'h6pital des Noirs.

Personnel :
Sceur Borsu, superieure, en communaut : sceur Th6rise; sceur Bodart, en communaute : soeur Antoinette;
sceur Spirlet, en communaut6 : sceur Madeleine; sceur
Deruch, en communaut6 : soeur Louise; sceur Sal6e, en
communaut6 : soeur Agnes; sceur Rubens, en communaute : sceur Gabrielle; sceur Meus, en communaut6 :
sceur Catherine; sceur Deboosere, en communaute :
soeur Vincent.
2° Coquilhatville. Maison du Sacr6-Cceur. Clinique
« Reine-Elisabeth ,, fond6e- en 1931. Les sceurs
desservent l'h6pital et le dispensaire pour Euro"peens.
Personnel :
Soeur'Ransonat, superieure, en communaut6 : sceur
Vincent; soeur Dossogne, en communaut : sceur Lucie;
sceur Kreits, en communaut6 : sceur Joseph.
3° N'sona-M'bata (Sona-Bata, Bas-Congo). Cette
maison est sous le vocable de'Saint-Vincent-de-Paul;
elle relive du vicariat de Matadi, Mission des Pires
R6demptoristes. Fond6e dans le courant de l'ann6e
1926, elle comprend : les classes du premier et du
second degr6 pour filles, une 6cole m6nagire, un dis-
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pensaire, un h6pital et une ceuvre des ( Grabateux ,.
La Goutte de lait y fonctionne 6galement.
Personnel :
Soeur Cousebant d'Alkmaede, sup&rieure, en communaut6 : sceur Gabrielle; sour Smets, en communauti :
sceur Antoinette; sceur Van Caleen, en communaut6 ;
sceur tlisabeth; sceur Melon, en communaut6 : soeur
Th6rese; sceur Deschamp, en communaute : sceur Vincent; sceur Lauwers, en communaute : seur Catherine;
sceur Van Tuymbeck, en communaut6 : sceur Ccile;
sceur Glorieux, en communaut6 : sceur Madeleine;
soeur Erns, en communaut6 : sceur Marie.
Deux Soeurs se trouvent actuellement (janvier 1935)
au repos en Belgigue : sceur Lohest, en religion,
soeur Marie, et soeur H1naut ou sceur Marthe; toutes
deux de Coquilhatville.
Aperfu gineral sur la Mission des Lazaristes de Bikoro
Centres avec residence de missionnaires
Pretres. . . . . . . .
Missionnaires.
Clerc. . . . . . . . .
Freres coadjuteurs . .
Filles de la Charit. ... . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
..
.
..

. .
. .
.
. .
.

Total du personnel europeen .....
Hommes. . . . . . . . ....... .
.
Femmes. ..........
Moniteurs. ..................
Monitrices. ..................

Catechistes.

Total du personnel indigene. ....

3
7
3
9

.2o
.

2

34
3
.129

Fruits spirituels
Chritiens ................
..
4609
Catichumines internes. . . . . . . . . ....
481
Postulants. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9167
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Administration des Sacrements
Baptemes.

Sa; d'adultes. . . . . . . . .
bd d'enfants de chrdtiens .
c)
C l'article de la mort ...

.
.
..

Communions ................

349
z32
63

43 o96

Confessions ................
Confirmations ...............

.

6963
076

Extreme-Onctions. . . . . . . . . . . . .
.
Mariages. . ....
...........
. .

32
87

(Euvres de secours aux Indigenes

(Euvres

sanitaires

Dispensaires. ..................
Consultations. ................
Visites a domicile. . . . . . . . . . .
Malades soigns . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
H6pital. . ... . ..
L its . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gouttes de lait. . . . . . . . . . . .
Enfants inscrits . . . . . . . . . . .

3
25764
. ...
221
. . .
8 988
I
...
.. . ..
21
.
2
..
. ..
294

Enseignement
r
Ecoles du "*et du 2* degr6.

.

3

.
Gargons .....
. Filles . . . . . .
...
.......
...
rurales ....
inscrits. . . . . . . . . . . . . . . ...
..
. ..
de couture . . . . . ..... ..
...........
.............

384
132
18
653
3
98

Garns....

Elves . . . . . . . .
Ecoles
EIlhves
tcoles
E!ives

Metiers
.-.
Ateliers de menuiserie. . . . . . . . . . ..
.
Atelier de forge. . . . . . . . . . . . ....
.
. . ... .
......
Reliure .......
..............
.....
Vannerie ..

3

2

Chantiers, briquetiers, masons, scieurs, dans chacun des postes, suivant les circonstances. En 1934, il
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a &t6 fait, au seul poste de Bikoro, plus de cinq cent
mille briques et tout a 6t6 employ6e la Mission.
Postes d'elevage. - Chaque poste a son petit elevage : Bikoro et Irebu ont des troupeaux de chevres
et de moutons. A Bikoro, on a commenc6 l'l1evage du
gros b6tail. Cinq tites constituent le troupeau.
Chaque poste possede une ferme et 1'on y fait des
cultures vivrieres. L'6tendue peu considerable de nos
concessions, en raison de circonstances locales, ne
nous permet pas de faire de grandes cultures.
Janvier 1935.

Felix DEKEMPENEER.

ABYSSINIE
Leutre de M.

PAUL GIMALAC, pritre de la Mission,

i NOTRE TRES HONOR1 PERE
Aliti.na, le 30 novembre 1934.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Voire binddirtion, s'il vous plait!
La sante de M. 1idouard Gruson prkoccupa en janvier et mars 1934. Depuis, elle allait mieux. Le
dimancbe 18 novembre, M. Gruson precha i 1'6glise
d'Alitiena sans fatigue aucune. I1 decida son prochain
depart pour Gouala, y envoya ses effets. Un de ces
acces auxquels il itait sujet, comme vous savez, I'emporta, le mercredi 21 novembre, a dix heures du soir.
Ce jour-la, M. Kieffer 6tait & Gonala avec MM. Zwick
et Atsbeha, moi & Aiga, paroisse du district d'Aliti6na.
Le 23 novembre, M. Gruson fit tous les exercices
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avec son habituel entrain. Au souper, en compagnie
de quatre pr&tres indigenes et d'un moine, abba
Gubbr6-Exiabhier, ii donna Deo gratias, ce qu'il ne
faisait pour ainsi dire jamais. Pendant la r6creation
qui suivit le souper, il paria des conversions, nombreuses en Chine, nombreuses parmi les Kounama
\Erythr6e), tres rares, trop rares dans la Mission
d'Ethiopie.
A huit heures et demie, au moment du coucher,
l'acces. M. Gruson, suivant le conseil des medecins
d'Irythr6e, ne fermait pas sa porte a clef. Un pr&tre
indigene accourut aussit6t. M. Gruson ne reprit pas
connaissance. Les pretres indigenes lui administrerent
1'absolution, 1'Extr&me-Onction, lab6nidiction apostolique a l'article de la mort, r6citerent les prieres de la
recommandation de l'ame. La respiration cessa brusquement a dix heures.
A minuit juste, a Aiga, deux hommes me tendirent
un papier, oi je lus la nouvelle. Je ridigeai quelques
telgrammes, et des qu'il fit jour, rentrai a Alitibna,
avec les pretres indig&nes d'Aiga. Le corps 6tait
expos6 dans la petite salle de recreation. Les coups
de marteau, dans la piece contigue, ajustaient le cercueil. Dans l'apres-midi, MM. Atsbeha, Kieffer et
Zwick arrivent de Gouala.
Le vendredi 23 novembre, enterrement. M. Atsbeha
fit une allocution pendant la messe de Requiem. Les
fidles ne furent pas tellement nombreux: ils travaillent, ces temps-ci, a leur grain, sur les versants
6leves, ou suivent leurs troupeaux dans les basses vallees, du c6t6 de la mer..M. Gruson fut inhum6 dans
l'eglise d'Alitiena. La tombe est au milieu, dans la
nef centrale, i la hauteur des deux piliers les plus
rapproch6s du choeur.
Les quatre confreres du Tigr6, au nom de qui je
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vous kcris, vous supplient d'agreer, Monsieur et tiis
Honor6 Pire, leurs sentiments de profonde et filiale
obbissance en Notre-Seigneur et saint Vincent.
Paul GIMALAC,
i. p. C. M.

P. S. -

Testament spirituel de M. PIdouard Gru-

son:

Gouala, 7, octobre 1933. - Je prie de donner, sur
Flargent qui me reste a notre procure d'Aliti6na ou de
Gouala, cinquante thalers aux pauvres du district des
Irob, et cinquante thalers aux pauvres du district de
l'Agami6. Verser l'argent restant a- la caisse de la
Mission d'Abyssinie.
Je rends graces a Dieu de toutes les graces qu'il a
daign6 m'accorder dans ma pauvre vie. J'en remercie
6galement la sainte Vierge, ma bonne Mere, et saint
Vincent.
Je demande pardon an bon Dieu de tous mes pdch6s
et de toutes mes ingratitudes. J'espere en sa divine
misericorde que tout est pardonn6.
Je pardonne a tous ceux qui out pu m'offenser et je
demande pardon a tous ceux qui ont eu a se plaindre
de moi. Je demande instamment qu'on ne fasse aucune
notice i mon sujet. Je n'en vaux certainement pas la
peine; et apres ma mort, encore plus que maintenant,
j'aurai surtout besoin de pri&res. Au revoir dans la
Mission du Ciel. J'y prierai beaucoup pour vous, en
retour des prieres que vous aurez la bont6 de faire
pour moi. Toujours v6tre in Chrislo.
E. GRUSON,
i. p. d.l. M.,
pauvre pdcieur.

Merci encore de toutes vos bounts fraternelles!
Quam bonum et quam incundum kabitrnrefatresin unm .'
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Letire de M. MARSAY, prilre de la Mission,
a M. COSTE, Secrtdaire giniral
Dessi6, le i9 fdvrier 1935.
MONSIEUR ET CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais .
Je n'aurais que quelques mots a vous dire, mais je
prends cependant une grande feuille de papier pour
pouvoir ajouter quelques d6tails sur notre petite maison de Dessi6. Sachant tout l'int6ret que vous portez
a toutes les missions en general, et a celle de l'9thiopie en particulier, je suis sir que vous ne serez pas
fAch6 de recevoir quelques nouvelles de la plus recente
fondation de la Mission d'Abyssinie.
Notre petite maison de Dessie aura bient6t, le
II mai prochain, cinq ans d'existence. C'est vous dire
que, si elle est riche d'avenir, elle peut dija consid6rer qu'elle a un riche passe. Ce n'est pas sans peine
que M. Bringer, le fondateur de la maison, a pu la
faire arriver au point oh elle en est aujourd'hui. II
serait long de dire toutes les petites chinoiseries par
lesquelles il a fallu passer pour obtenir le beau terrain
oh nous sommes maintenant, en dehors de la ville,
quoique i une distance commode, ni toutes les diffi-

cultes que nous trouvons encore a obtenir le bois, la
chaux, les pierres. Rien ne peut se faire ici que par
une permission du gouvernement, qui est un pr6texte
a pots-de-vin aux intiressis et a perp6tuelles chicanes.

M. Bringer, aid6 d'abba Josief, notre bon pretre indigene, a cependant pu 6difier une r6sidence tres confortable, une ecole a deux ailes, en pierre, contenant
hult salles, dont une grande salle, une aula maxima, si
vous voulez ! et un dortoir pour les 6l1ves, et enfin une
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fort belle chapelle, a laquelle on met la dernidre main
et qui, nous I'esperons, sera binite cette annee.
Construite sur une eminence qui domine la vallie,
elle se voit de toute la ville. On nous I'a laiss6 construire sans la moindre opposition. Dans le Tigr., ii
n'en eiut pas &teainsi.
Dans cette maison, que nous avons d6coree du nom
de ( Mehid&r&-Mariam n, la demeure de Marie, en

gheez, nous avons pr6sentement vingt 61eves internes.
I1y a aussi des externes; trop mnme, car on ne peut
rien tirer de ces pauvres petits, qui viennent quand
ils veulent, ne viennent pas si cela leur chante, et
trouvent chez eux l'exemple de l'immoralit6 la mieux
constitute. D'ailleurs, il nous est interdit d'enseigner
la religion catholique a 1'ecole: interpr6tant (c cole ,
au sens d' E externes ), nous nous empressons de
nous mettre en regle avec la loi, ce qui 6vite des
ennuis et fait ressortir la beaute du geste. Mais les
internes, eux, ne sont pas l'ecole; on, du moins, a
certains moments de la journke, ils perdent leur qualith d'6coliers pour retourner a la forme a d'enfants
vivant librement cbez nous ,, ce qui est tris different.
L'esprit 6thiopien s'accommode parfaitement de ces
subtilit6s, et nous sommes, sur ce point, parfaitement
d'accord avec lui.
Nous avons done, actuellement, vingt internes de

dix a vingt ans. Le niveau intellectuel, je m'empresse
de le dire, est plut6t faiblard, mais nous sommes dans
le bled, dans la brousse: il est difficile d'esp6rer
mieux. En ce qui concerne la religion, c'est plus consolant. Nous avons pris la libert6 de faire de notre
&cole une ecole vraiment religieuse: prieres du
matin et du soir, avant les repas et les classes, assis-

tance quotidienne a la messe, chapelet et surtout,
chaque jour, une heure de cathchisme, faite apres la
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messe, avant que les classes commencent, donnent
A notre petit pensionnat I'aspect d'un v6ritable pensionnat catholique; c'est, d'ailleurs, la coutume pour
toutes les 6coles du vicariat. Sans doute, il entre bien
du formalisme dans ces interminables paten6tres;
dans une -cole d'Occident, on ferait moins et mieux.
Mais nous sommes en Orient, et il ne d6pend pas de
nous de changer le m&ridien du pays.
J'ai oublie de vous dire le principal, A savoir : le
nombre des catholiques donnrs par cette 6cole. Apres
quatre ans d'existence, nous avons pu avoir neuf
catholiques convertis chez nous. Un a d6ej quitt6
I'ecole, mais nous avons recu deux catholiques de
naissance, fils de Tigriens itablis a Dessi6. Ce qui
nous donne, sur vingt l66ves, dix catholiques. Ajoutez
Acela quelques btbes baptises en peril de mort, deux
adultes convertis pour le mariage et qui, jusqu'i pr6sent, ne paraissent pas devoir tenir une place A part
dans les annales de la sainteti Athiopienne. VoilA tout
ce que nous avons fait jusqu'ici.
Je ne vous 6tonnerai pas en vous disant qu'il n'eet
pas etC desirable de faire mieux, vu les circonstances
actuelles. Sans doute, I'Amhara est plus tolerant que
le TigrW : la forte portion musulmane de la population
rend les schismatiques moins intransigeants, et on
nous laisse tranquilles. Mais on nous ferait sfrement
comprendre que nous sommcs de trop ici si nous faisions des conversionstrop tapageuses. II sembleopportun d'aller doucement, pour aller sfirement. Pas besoin
de vous le dire en italien.
Un autre motif, infiniment plus grave, nous pousse
aussi a aller avec prudence. Que faire de nos catho.
liques, une fois sortis de chez nous ? A l'6cole, vous
diriez de petits anges, priant avec ferveur, ayant
excellent esprit, semblant riches de promesses. Mais
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nous ne pouvons pas ne pas voir, par deli la cloture
de notre 6cole, la ville pourrie de libertinage, o9 le
schisme et l'lslam ' regnent en maitres incoatestes.
Et quelle que soit notre confiance en la Providence,
nous avons tout h craindre pour nos enfants laisses
sans soutien continuel dans cette pouillerie morale.
C'est pourquoi, tant que nous ne sommes pas sirs de
pouvoir donner a nos petits ce soutien, nous pr6ferons
nous en tenir a ce nombre de vingt ii4ernes, quoique

nos batiments puissent en contenir quarante: cela,
d'ailleurs, arrange notre bourse, car ces enfants sont
entierement, on a pen pros, a notre charge. Vous me
direz que nous pourrions aussi bien prendre notre
effectif complet d'66lves, tout en nous montrant tres
riserves pour les admiss. ns au bapteme. Mais, a part
les fils de chefs que leur situation sociale emp&che de
se convertir, on quelques calculateurs qui voient dans
le catholicisme un empacheur de danser en rond, a
part ceux-la, dis-je, tous nos enfants, les uns apres
les autres, nous demandent de se convertir. Sur les
dix non-catholiques que nous avons, quatre demandent
le bapt6me, d'autres, nouvellement entres, le demanderont t6t ou tard... Leur refuser? Ils sont sinceres.
Leur donner tout de suite? Oui, mais, et plus tard?
Tant que nous n'aurons pas quelque moyen d'assurer
leur persiverance dans le monde, nous prifirons ne
pas donner a trop d'enfants l'occasion de voir une
viriti qu'ils n'auront peut-etre pas la force de garder.
C'est dur, surtout pour nous; mais ici plus qu'ailleurs,
le nombre n'est rien, la qualit6 est tout.
Quels seront les moyens d'assurer a nos enfants
qne pers6v6rance facile, autant qu'elle peut I'etre
I. Les musulmans ici ne sont pas du tout fanatiques: ilsne sont
pas comparables sur ce point i ceux de I'Afrique du Nord. Parmi nos
dix catholiques, deux osnt convertis de l'Islam.
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ici ? Une femme catholique, et un emploi ou ils
puissent garder leur religion.
Pour former des 6pouses catholiques, il n'y a qu'un
seul moyen : une icole de Sceurs. Nous avons ici des
Sceurs indigenes, mais ces braves filles, capables de
s'occuper avec d6vouement de la d6pense, de la lingerie ou d'autres travaux de menages, s'averent d'une
incapacit6 disesp6rante A former des Ames. C'est done
une maison de Filles de la Charite qu'il nous faut. La
T. H. Mere a bien voulu nous les promettre; le terrain pour. elles est achete, une bonne partie des mat6riaux r6unis... H6las! I'argent manque et la fondation est remise A des temps meilleurs. Nous prions
ardemment pour que ces temps arrivent vite, car, sans
elles, rien A faire. Aidez-nous, Monsieur et cher Confrere, aidez-nous au moins par vos prieres.
Un emploi ? C'est assez difficile A trouver dans ce
vaste empire, oi la paresse est pratiqube a l'instar
d'une vertu thoologale. Tout d'abord, nous voudrions
que nos enfants ne prennent pas le catholicisme pour
une caisse de secours on d'assurances sur la vie, et ne
se fassent pas catholiques pour vivre A nos crochets;
ils seraient assez portes a embrasser cette religion-lA.
Le a Frendji ), ici, pr&re ou autre, est d'abord et
surtout celui a qui on peut et on doit soutirer de l'argent. Tout en nous r6servant d'aider nos catholiques,
nous tiendrions A ce qu'ils se d6brouillent en trouvant
un emploi. Malheureusement, a 1'heure qu'il est, nous
ne les rendrons capables que d'etre 6crivassiers dans
les bureaux gouvernementaux, qui commencent d6jA
&etre encombr6s. Nous ne les mettons mame pas en
etat de poursuivre des 6tudes lib6rales, qui non seulement ne pourraient guere etre qu'A nos frais, mais
encore ne serviraient A peu pros 4 rien; le niveau
intellectuel de I'Ethiopie n'en est pas encore Ia.
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Quant B faire travailler de leurs mains des enfants
qui ont, f(t-ce pendant un seul mois, 6tudie quelque
chose, c'est une d6gradation trop humiliante pour
ces bons Orientaux. Nous avons ici des Minus habentes
qui, a moins qu'ils ne meurent de faim, ne consentiront jamais a laisser les nobles travaux de l'esprit, oi
ils se comportent en dipit du bon sens, pour l'obscur
labeur des mains, qui leur irait a merveille.
I1 en irait bien autrement si nous apprenions a ces
enfants, au lieu de l'art de la lecture gheez ou de
l'orthographe francaise, un bon m6tier. Tris rares
sont les Ethiopiens connaissant un metier manuel:
quelques tailleurs, quelques menuisiers, quelques tailleurs de pierre, si peu que rien. A Dessie, toute la
menuiserie est faite par des baniams hindous. Si nous
donnions a nos enfants un travail manuel, nous serious
sirs de leur trouver une bonne situation, independante
autant qu'on peut l'ktre en Ethiopie, et ou le ch6mage ne serait guire craindre. Malheureusement, je
suis absolument incapable d'exercer le moindre metier.
J'ai appris beaucoup de choses au s6minaire, - et les
ai d'ailleurs passablement oubliees, - mais je n'ai pu
oublier ce que je n'y ai pas appris,a savoir : 'art de
travailler un peu le bois ou le fer. M. Bringer s'est
forme ici et s'est rendu capable de faire de fort bon
travail, mais lui-meme ne se sent pas la force d'enseigner a d'autres ce qu'il n'a appris qu'en titonnant.
Pour monter une &cole professionnelle, infiniment
plus utile qu'une 6cole tout court, - plus moralisatrice, dirais-je, v't les habitudes de paresse qu'on
donne a la plupart de nos 61~ves, - pour monter cela,
dis-je, il nous faudrait un bon frere coadjuteur. Je ne
parle pas des capitaux: on arriverait, a force d'6conomie, a constituer un fonds que la vente des produits
del'6cole amortirait pen a peu. Mais un frere coadju-
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teur? Paris n'en a pas, je ne le sais que trop, hl6as ?
Notre tres Honor6 Pere a eu la bont6 de me r6pondre
a ce sujet, mais ce n'6tait pas une demande que je
lui avais faite. Le v6ner6 M. Gruson m'avait mis en
rapport avec la province de Hongrie: rien ! M. le Visiteur me dit de chercher vers la Yougoslavie: essayons!
Je vous avoue, Monsieur et cher Confrere, que nous
tenons a cette 6cole presque autantqu'aux Soeurs. Sans
elle, c'est dans un avenir trbs bref que nous ne pourrons caser nos enfants catholiques. Alors, nous les
verrons se faire c ouettadder ,, soldats, serviteurs de
chef... et se perdre. Sommes-nous en Ethiopie pour
faire des apostats?
Je m'excuse, Monsieur et cher Confrbre, d'avoir
ainsi abuse de votre temps. A propos d'une petite
question d'administration, j'ai laiss6 courir ma plume
et ne 1'ai.rattrap6e qu'au vol. Elle eit couru longtemps encore, mais, meme en Ethiopie, on connait les
regles de la discr6tion. Je suis, d'ailleurs, heureux
d'avoir pu vous parler de ce que nous essayons de
faire dans notre chore Ethiopie. Vous voyez qu'a tout
prendre, ce n'est pas un piitinement sterile. Et si
j'osais faire appel aux poetes en ce pays si terre a
terre, j'appellerais cela:
0 Le pi6tinement sourd des legions en marche! n
Mon confrere M. Bringer vous pr6sente ses respectueuses et cordiales salutations. Je me recommande
moi-m6me, ainsi que notre maison, a vos charitables
pribres, et je vous prie de me croire, Monsieur et
cher Confrbre, votre respectueusement et confraternellement d6vou6 serviteur en Notre-Seigneur et saint

Vincent.
MARSAY,
i. p. c. M.
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MADAGASCAR
Lettre de Seur THERESE, Fille de la Chariti,
a M. COSTE, Secrytaire general
Vohipino, le 17 ddcembre 1934.

MON PERE,
Ln grdce de Notre-Seigneur soit avec ncus pour jamais.'
Je profite du moment des vacances pour vous offrir
mes voeux de nouvel an, et aussi vous donner des
nouvelles de notre chore Mission, qui vous int6resse
toujours.
Avec la crise des Soeurs (nous pleurons toujours
pour avoir du renfort) et aussi avec la crise de I'argent, nous nous contentons d'assurer notre. travail
ordinaire, sans en entreprendre d'autre, fermant les
yeux et les oreilles pour ne pas voir ni entendre, bien
resolues de continuer; mais l'homme propose et Dieu
dispose. De leur c6te, les protestants, qui probablement ne sont pas touch6s comme nous par la crise,
multiplient leurs efforts dans les villages paiens de la
haute et basse Matatana; mais voili ce qui fait notre
itonnement: leur travail tourne an profit de la religion
catholique et c'est a nous que les paiens viennent
demander la lumiere.
Dimanche dernier, 16 d6cembre, quatre grands
chefs 6taient a la porte de 1'6glise, cherchant a voir le
Pere, afin de lui demander des cat6chistes pour les
instruire et des Soeurs pour les visiter et s'occuper des
femmes et des jeunes filles. Dernierement, ma sour
Marguerite, qui fait I'ouvroir de Vohilany, petit village de la basse Matatana, fut envahie par quatre-
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vingt-huit jeunes filles, demandant a faire partie de
l'ouvroir, qui deja compte soixante-dix personnes,
malgr le surcroit de travail, le bon cceur de la Sceur
ne put r6sister i une si belle occasion pour leur parler
de la religion catholique et du devoir de s'instruire.
Apres le premier de Ian, ii est probable que nous
commencerons la visite des villages d'Inato et peutktre aussi, si les santds sont bonnes, un ouvroir qui
facilite beaucoup le travail des Pares; toutes ces
pauvres femmes apprecient de plus en plus le travail
manuel; ce qui permet a la Soeur de mettre des conditions, par exemple, ne plus danser, 6tudier le cat&chisme pour le bapteme, remplacer le sikidy par la
medaille, assister a la messe du dimanche ou aux r6unions qui se font dans les villages 6loign6s, enin
accomplir les principaux devoirs d'un chr6tien.
Notre travail est grand et beau, les ouvrieres peu
nombreuses; aussi, comptons-nous beaucoup sur lesprieres, qui nous aideront A l'accomplir pour la plusgrande gloire de Dieu et des ames.
Je termine ma lettre en vous renouvelant toute ma
reconnaissance pour ce que vous avez fait pour moi;:
car plus je vais, plus j'apprecie la grAce et le bonheurde la vie de Mission.
Votre toute divou6e,
Sceur THERESE,
I. f. d. 1. c. s. d. p. m.

MONSEIGNEUR JACQUES CROUZET(suite)
Fort-Dauphin git par le 25z de latitude sud, au
point oi la c6te orientale de 'ile, jusque-lk rectiligne,.
commence & s'infl6chir, vers le sud-ouest, jusqu'au
cap Sainte-Marie, aride et jusque IA inconnu. Vers lenord, en remontant la ligne droite du rivage de-
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V'ockan, on rencontre, a une centaine de kilometres,
Manantenina, sur l'estuaire du Manampanitry; et,
d'Atape en 6tape, ce sont, i chaque embouchure de

fieuve, des tribus diff6rentes, mirant les humbles paillotes de leurs petits villages sur les eaux de l'Iavibolo, du Sandravinany, du Manambondro, de la
Mananara, de la Mauampatrana, de la Matitana.
Sur ces trois derniers fleuves, des peuplades actives
et nombreuses attiraient I'attention des missionnaires.
Dbji avant I'occupation de 1895, les protestants y
avaient biti leur temple, non loin des garnisons
hovas, mettant a profit la bienveillance du gouvernement de Tananarive pour tout ce qui etait huguenot
ou anglican. Comme

a Fort-Dauphin, A Manambon-

-dro, A Vangaindrano surtout, i Farafangana, a Vohip6no, les pasteurs norvegiens, qui recevaient des
Etats-Unis subsides et personnel, avaient jet6 des
bases d'installation qui semblaient d6courager toute
-concurrence.

Romeloko et Zanakampela en querelle pouvaient
,crier leur colkre, les clameurs de leurs disputes ne
4d4passaient pas la crete des monts qui ceinturent le
Manampanitry et ne troublaient point le repos inlassable que leurs voisins prenaient en cette saison de
J'et6 finissant, a l'ombre coutte de leurs cases.
Les muets appels des Antatsaka de Vangaindrano,
des Antefasy de Farafangana, des Antaimoro de
Vohipino 6taient plus puissants sur ie ccur des Missionnaires et plus attirants que les aigres palabres des
Romeloko.
'( Pourquoi restez-vous Il les mains pendantes?Personne ne nous a fait signe,ni ne nous a invites a
suivre. , Ainsi avaient repondu les ch6meurs au
Maitre de la vigne. Ainsi pouvaient r6pondre nos Malgaches du sud, assis depuis des siecles dans la crasse
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de leur indolente ignorance. N'etait-ce pas aux.missionnaires, conducteurs de ces travaux de I'intelligence qui minent droit a la connaissance de la v6rit6,
qu'il importait de dire tout de suite et a chaque heure
du jour oi ils dbbarquaient sur la plage mad6casse :
ct Venez done travailler avec nous ! n
Au cours de I'annie 1897, le gouvernement de la
colonie avait cre6 la province de Farafangana et mis
a sa tete un ancien officier d'artillerie, M. Cardeneau,
ahomme prudent et 6nergique i. Le nouvel administrateur vint un jour A Fort-Dauphin pour prendre
contact avec le capitaine Brulard. Occasion rare et si
opportune! Mgr Crouzet le consulta sur la possibilit6
et les moyens d'un ktablissement imm6diat de missionnaires i Farafangana. M. Cardeneau lui donna
pleine assurance que ses confreres francais recevraient
bon accueil de la population et qu'une case malgache
d'occasion pourrait loger sur I'heure leurs bagages et
leurs personnes.
Le depart fut aussit6t decid6.
M. Charles Lasne, dont le zlee d'6vang6lisation tres
vif n'attendait qu'un signe, 6tait, depuis longtemps,
pr&t B partir... Mais comment atteindre Farafangana?
Suivre la c6te durant 250 kilometres exigeait sept
journoes de marche. Ce cofiteux trajet ne paraissait ni
facile ni sir, alors que, sans courir d'autres risques
que ceux de la mer, quarante-huit heures de bateau
suffisaient pour prendre pied a Farafangana. Quand
done un navire remonterait-il vers ce port? MM. Lasne
et Blucheau attendirent. Enfin, le6 mai 1898, un petit
vapeur parut. Joyeux, Lasne et Blucheau s'embarquirent, et, le io, ils descendirent sur la terre de promission.
Rade foraine, Farafangana, comme Mananjary,
Mahanoro, Vatomandry, n'est pas un port. Les navires
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jettent I'ancre en avant des recifs et attendent patiemment I'arriv&e des chalands. Si l'oc6an est tranquille,
si la barre n'est pas haute, les embarcations vont et
viennent deux on trois fois par jour, car leurs rameurs
sont robustes et leur voile reqoit bien le vent. Le travail fini, les chalands, amarr6s sur la rive du fleuve,
sommeillent a l'abri des bourrasques. Farafangana
s'assoit done paisible sur les sables entre ses deux
fleuves, la Manampatrana et la Manaibato, celui-ci
resserr6 et profond, celui-la aussi large d'estuaire
qu'un lac. C'est sur les bords de la Manampatrana que
Farafangana a 6tabli ses magasins et attache ses chalands. La tribu des Antefasy, qui peuple la plaine, a
6tC de tout temps aussi laborieuse que ses voisines,
Zafisoro de Tangainony, Antaisaka de Vangaindrano,
Antaimoro de Vohip6no. Farafangana aurait eu peutetre moins d'importance que Vangaindrano,et surtout
que Vohip6no, si l'administration francaise n'y avait
6tabli les bureaux et la residence de la province.
Situ6e a peu pros au milieu de ces deux centres,
ayant Vohipeno au nord et Vangaindrano au sud,
chacune 4 une journ6e de marche, Farafangana a
b6nefici6 de leur importance et leur a impos6 ses
relations.
Sur la rive gauche de la Matitana, a deux lieues de
l'oc6an, Vohipeno s'61kve sur la croupe d'une colline,
Vatomasina, la pierre sacr6e. Au dix-septieme siecle,
un lazariste, compagnon de 1'ardent Nicolas Etienne
et aussi inlassable, vint par deux fois aux " Matatanes,
et y mourut. M. Mani6, en effet, apres avoir couru a
la recherche des restes de Nicolas lEtienne, son supirieur, empoisonne et massacre par Andrian Mananga
sur les bords du Mandras6 dans le haut Androy, avait
essayi de fonder une mission chez les Antaimoro.
C'6tait au temps oiu son ami Lacaze, le fameux entrai-
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neur d'hommes, partait de Ranomafana avec ses guerriers Antambalo, se faisait frbre de sang avec les chefs
Antaimoro, les menait a la guerre et aux razzias et,
en signe d'alliance, gravait son nom sur une pierre Vatomasina, - qui porte encore les trois premieres
lettres de son nom : L. A. C.
Les Antaimoro se disent descendants d'Arabes,
petits-fils de Mahomet, Zafiraminy, dont les debris
vinrent expirer aux seizieme et dix-septieme siecles a
Fanjahira dans l'Anosy. Des Arabes ils ont conserv6
quelques mceurs et I'ecriture sora-b6. Leurs villages,
bien peuples, animent les bords paisibles et larges de
cette Matitana ot les chalands de Mananjary et de
Farafangana entrent a pleine voile.
Laborieux, intelligents, plus instruits que leurs voisins, les Antaimoro ont exploit6 de tout temps, grace
A leurs traditions, la cr&dulite malgache, en vendant
dans toute 'ile leurs amulettes et leurs onguents. Ils
ont accapar6 si bien l'opinion que, aux extr6mitis de
'ile, a Diego aussi bien qu'I Majunga, tous les domestiques, tous les employds Antaisaka- et ils sont nombreux - sont appelbs Antaimoro.
Plus actifs, peut-etre, que les Antaimoro, en tout
cas plus vigoureux, les Antaisaka de Vangaindrano
m6ritent d'etre regard6s comme les plus aptes au travail et les plus tenaces a la peine.
Divis6s en deux tribus opposbes, les Rab6hara,
anciens maitres, et les Zafimananga, prolifiques, ils
vont chercher fortune, encore jeunes, dans les provinces plus riches, serviteurs, traineurs de poussepousse, porteurs de filanzane, se pliant a toute fonction; ils ne reviennent au pays des ancetres que la
ceinture bien garnie d'argent, ou poussant devant eux
ia plus convoit6e des richesses, des bceufs, qui iront
-grossir le troupeau paternel.
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Form6 d'une agglomeration de trois ou quatre villages sur la rive droite de la Mananara, A deux lieues'
de la mer, Vangaindrano est un centre populeux et
assez remuant, pres duquel le gouvernement hova
entretenait une garnison. Les protestants norvegiens
s'y etaient 6tablis comme en une forteresse, et leur
temple, dresse sur la colline principale, semblait
defier et narguer toute entreprise rivale.
Prenant son temps, mais n'en perdant pas une
minute, Charles Lasne, tout en s'etablissant fortement
dans Farafangana, oit le catholicisme, repr6sent6 par
trois ou quatre cr6oles, 6tait a peu prbs inconnu, allait
etudier et connaitre le pays, preparer le terrain et
faire signe bient6t a ses frires de venir prendre place
autour de lui, chez les Antaimoro entreprenants, et
chez les Antaisaka, plus solides et plus rudes.

, Voil le quatrieme poste d6finitivement fonde ,,
annongait all6grement a Paris, le 3o mai 1898,levicaire
apostolique, dont le cceur avait accompagn6 ses deux
jeunes missionnaires. Un peu de regret s'6tait m616
aux adieux : il aurait voulu descendre le premier sur
les sables de Farafangana et se rendre compte par
lui-meme des difficultis de l'entreprise. Mais ne seraitil pas bloqu6 durant plusieurs mois dans ce port forain,
aux communications incertaines? Aurait-il le temps de
rejoindre Fort-Dauphin, oi le gouverneur gen6ral
Gallieni avait annonc6 son arriv6e prochaine? Entre
autres, M. Danjou allait reprendre d'un jour a l'autre
lechemin d'Ampasimena, d'oii les Romloko venaient
journellement le supplier de revenir chez eux, protestant de leur bienveillance future et affirmant qu'ils
rnavaient manifesto leur humeur que contre les raili-
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ciens et leur chef, qui se melait trop vivement et trop
partialement de leurs affaires. Le 7 juin 6tait proche
et la Mission voulait feter de son mieux les vingt-cinq
ans d'ordination sacerdotale de son 6veque.
Un jour de rejouissance dans une r6gion qui r'en
offre jamais est une joie doublement appr6cide.
( Pour la circonstance, 1'eglise ou plut6t la grande
case du bon Dieu, ecrivait M. Danjou, a subi unegracieuse transformation int6rieure. Comment I'orner et
la parer dans un pays oiu 1'on ne peut trouver ni ornements, ni parures? i, Le cceur rend ing6nieux. Les
robes des premieres communiantes n'ont pas encore
6te taillbes, ]a piece entiire servirade tenture et recouvrira les sombres falafa des cloisons. Pour rompre
l'uniformit6 de cette couleur virginale, nos Sceurs
embellissent le chceur de grandes oriflammes, et, sous
leur parure exotique, de hautes palmes dissimulent la
rudimentaire architecture de l'eglise. ( Tout parait
pieux, solennel quand Monseigneur apparait pour offrir
le saint sacrifice. Son entr6e est salu6e A I'exterieur
par les sons entrainants de la fanfare, si bien form6e
en peu de temps par le bon M. Vervault. Sont-ils
heureux; ces chers petits Malgaches, de faire r6sonner
leurs instruments en l'honneur de celui qui est pour
chacun d'eux un phre tendre et plein de sollicitude!
Pour garder a ce beau jour le cachet de fete de famille,
aucune invitation n'avait Rt6 faite; mais les pr6paratifs
de I'Vglise ayant donn6 1'6veil, notre bon r6sident,
capitaine Brulard, ainsi que le chevalier et les officiers, avaient tenu a donner h Monseigneur le temoignage de leur haute et affectueuse v6neration. Sa
Grandeur est pour tous un conseiller, un ami, et leur
presence aux diverses cer6monies 6tait la meilleure
affirmation de la sinceriti de leurs sentiments.
Apres la messe, Monseigneur se rend chez nos
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Sceurs, escort6 des autorit6s, qui semnblent ne pas pouvoir le quitter en ce beau jour. D'ailleurs, notre resident e-t si heureux toutes les fois qu'une circonstance
le ramene au milieu des enfants de la Mission et qu'il
peut constater leurs progres ! Un chant bien interpr6t6
salue d'abord le pr&re, le pontife et le pere; puis,
trois petites filles se ditachent du groupe, portant
chacune une fleur. Le lis, la rose et I'immortelle
racontent tour a tour, dans leur po6tique langage, la
vie apostolique, le zele, le d6vouement et aussi les
souffrances de celui qui offrait a Dieu, pour la premiere fois, il y a vingt-cinq ans, avec l'auguste victime, sa vie, son repos et tout lui-meme. ,
Au long de sa vie, I'eveque de Fort-Dauphin subira

bien d'autres manifestations plus retentissantes,
aucune peut-6tre n'aura pour lui la fraicheur de la
gracieuse simplicit6 de ces premiersjours. Des fillettes
noires lui offrent des lis, en r6citant d'une bouche
tremblante d'6moi des mots qu'elles ne comprennent
pas; des musiciens, n6s d'hier, soufflent de toutes
leurs joues aussi bruyamment que des trombones de
foire; des officiers, tous ceux de la place, sourient et
applaudissent pour mater leur 6motion; -la foule
semble muette de ravissement. Journmes claires du
vingt-cinquieme anniversaire, puissiez-vous avoir de
nombreux lendemains!
Un vendredi des derniers jours de ce meme mois
de juin, le g6n&ral Gallieni arriva sur le navire de
guerre La Plrouse. a La rception rev6tit un caractere
de solennit6 qu'on n'avait jamais vu dans ces regions.
La foule des indighnes 6tait consid6rable; de toutes
les tribus, des chefs et des guerriers, debout, serres
les uns contre les autres, nus ou peu s'en faut. On eit
dit une longue muraille d'airain qui, du debarcadere, s'arretait a la r6sidence. Leur enthousiasme se
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traduisait par des hou! hou! prolong6s qu'ils lancaient an commandement. Pas de cris, pas de
r6flexions; seuls les yeux se communiquaient les
impressions.
Le dimanche, A quatre heures de l'apres-midi,
accompagn6 de M. Chaumeil, son vicaire general,
Mgr Crouzet fut reu ak bord par le capitaine de vaisseau Huguet et son 6tat-major. Une salve de coups de
canon salua son d6part. La mer avait grossi, la vague
6tait dure. A sept heures et demie, comme I'6veque
achevait la r6daction d'une note sur la chronologie
des divers gouverneurs des possessions franqaises a
Madagascar au dix-septieme sicle, que lui avait
demandee le g6n6ral, un coup de canon d'alarme
III
annonqait qne le La PNrouse 6tait en perdition.
pleuvait, le vent soufflait violemment, la mer, compltement d6montee, deferlait sur le rivage en gigantesques volutes. , Le navire avait rompu ses chaines
et, pouss6 par les vagues, s'6chouait. Au lever du
jour, un ( va-et-vient , fut 6tabli entre le bateau et
le rivage; I'6quipage fut ainsi dibarqu6.
Le La Prouse etait mort... comme 6tait mort Raosinta, roi des Antatsino, a Tamatave, loin de son
pays, dirent les indigenes.
Les cent quarante hommes d'6quipage et quatre
officiers recurent I'hospitalit6 a la Mission.
Le gendral Gallieni ne perdit point son temps
durant ce sbjour forc6 de deux semaines. II avait
d6ji visiti les classes et I'ecole professionnelle, distribuant lui-meme les r6compenses, f6licitant les
apprentis menuisiers qui iui offraient quelques
modestes ouvrages en bois du pays, bois rose et bois
d'&b6ne. a Il promit de soutenir effectivement les
oeuvres fond6es, qu'il jugea tres utiles au bien du
pays. Cette promesse fut tenue, et la Colonie a servi

- 696 pendant cinq ans une subvention de loooo francs, qui
permit de d6velopper ce qui commencait A naitre. x
En attendant un bateau de Tamatave, il lut les
livres anciens qui enrichissaient la bibliotheque de
Mgr Crouzet, s'entretint avec lui des questions qui les
interessaient tous deux, entre autres de l'hypoth6tique
creation de I'archeveche de Tananarive et de ses
deux suffragants dont parlaient les journaux, et
voulut visiter o Lansargues ). C'6tait le nom que
Mgr Crouzet avait donnw a loo hectares en friches,

en souvenir du pays lointain. Cette concession broussailleuse, sise a Manantantely, -

qui a du miel, -

appuyee A l'ouest du massif de Saint-Louis, paraissait
favorable aux plantations: des bois sur les flancs de
!a montagne, un ruisseau aux eaux fraiches, des cascades, quelques bas-fonds de terre ou patates et
manioc croissaient.
Le general rebut aussi une deputation des Rom6loko, qui pleuraient la perte de M. Danjou, leur pere
et mere, et suppliaient le g6n6ral de le leur renvoyer
an plus t6t et de rendre ainsi la vie a leur cceur.
Apres ces quinze jours de respectueuse camaraderie, le g6neral Gallieni garda pour l'6veque de FortDauphin un attachement affectueux. Devenu gouverneur militaire de Lyon, ou si6geant au Conseil sup6rieur de la guerre, il rencontra toujours Mgr Crouzet
avec la joie d'un vieil ami.
Puisque les Romeloko renouvelaient tous les jours
les affirmations d'etre tranquilles, pourquoi ne pas
prendre en consid6ration leurs promesses int6ress6es?
Ni le general, ni l'6vbque, ni Danjou ne s'illusionnaient sur la sinc6rit6 de leurs protestations de fid6lite. t Ray amand reny : Vous etes mon pere et ma

mere ,, est une formule de def6rence, mais non point
d'attachement.
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Le 24 aout, M. Danjou et le frere Vincent, remis
de leurs fievres et ayant suffisamment acquis cette
connaissance de l'homme, notre voisin, exp6rience
que rien ne remplace ni ne surpasse, reprenaient le
chemin d'Ampasimena. Mgr Crouzet, fanqu6 du frere
Pierre Renaudin, les accompagnait. Arriv6s sur la rive
du fleuve, ils ne trouverent qu'une pirogue et un seul
passeur. Le Manampanitry coulait ses remous sournois ehtre les rochers; le raidillon qui, i 20 metres
de la rive opposee, grimpait a la Mission, n'itait
animb que par la tilde reverberation du soleil. Pas
un bruit, pas un mouvement, pas meme un enfant
6piant, immobile, les arrivants. Oi etaient done les
habitants d'Ampasim6na? Penauds et intimid6s un
peu par la presence de l'6evque, les hommes s'approchent enfin, mais n'osent offrir et leurs compliments et
leurs services. Pourtant, le lendemain matin, ils am6nent le bceuf de la r6conciliation. Offrir un boeuf vaut
mieux que toutes les palabres, toutes les protestations
d'amiti6, tous les serments de fidelite. Le boeuf, c'est
I'eau i la bouche, c'est la joie bruyante devant la
marmite qui fume, c'est la panse garnie, c'est la digestion assur6e durant tout un apres-midi.
Le village vous offre un bceuf: vous faites cadeau
de deux autres; aussit6t, les chefs s'assoient et parlent et promettent, les feux s'allument, les jeunes gens
dipecent les betes et font les parts, la population est
en liesse. C'est d'un effet bceuf !
Digestion faite et faces souriantes, les hommes
convinrent de construire sur-le-champ une &cole plus
vaste et une autre grande case qui servirait de chapelle.
Les prix accept6s, les bfcherons partirent en foret.
Comme il l'avait r6solu, Mgr Crouzet se rendit a
Andasib6, a une douzaine de kilom&tres en amont,
chez les Zanakampela. Un poste militaire s'6levait
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-dsjh sur une colline dont les pentes adoucies baignent
-dans cet affluent du Manampanitry, la profonde
riviire du Mandr&er. II fit avec M. Danjou l'acquisition d'un petit terrain sur lequel les ZanakamplIa
s'engagerent a bitir, aux frais de la Mission, une
•rsidence et une ecole.
Andasib6 6tait un bond en avant,l'amorce de l'avangelisation de 1'Ambolo voisin.
Lesdeux missionnaires, dont l'6preuve avait resserrk
I'affection, s'embrassirent comme s'embrassent un fils
et an pere, avec une tendresse inavouie et le secret
-moi d'une separation definitive. Ils ne devaient plus
-se revoir.
En redescendant sur Ampasimina, Danjou saluait ses
enfants, revenus a lui; et Zanakampela et Romkloko,
qui debroussaillaient les champs de manioc ou piktinaient avec leurs baeufs la bourbe des rizibres, appuyds
sur leur beche, criaient leur joyeux (c Salama , leur
Pere retrouv6.
De son c6te, l'6veque, satisfait du r6sultat de sa
visite et songeant que, bient6t peut-4tre, la paix retablie, les deux tribus rivaliseraient de calme empressement & 6couter la voix apaisante du Pere, cherchait
des yeux, en remontant la vallee d'Ambolo, 1'agglomeration au milieu de laquelle il pourrait 6tablir une
seconde mission.
De nouveaux missionnaires, jeunes, vigoureux, s'an-

nonqaient. Is arriverent de Tamatave, oi les avait
dipos6s le courrier de Madagascar, le ix octobre, sur
un petit voilier pas plus long qu'une go6lette. C'etaient
MM. Cotta et Bertrand, et le frere Felix Busseron.
Ce dernier resterajusqu'aujourd'hui - trente-cinq ans
- a Fort-Dauphin, exerqant les professions de tailleur, de cordonnier, de jardinier, et, a l'occasion, de
maqonet de ravitailleur en 1Cgumes de bateaux... Ber-
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trand et Cotta s'initierent aussit6t a la langue malgache en faisant la classe. A 1'6cole, au milieu des
enfants, on s'acclimate, on itudie les caracteres, on
apprend les rudiments. More, mora
n Le Malgache
n'estpas press6 ! Morn mora:lentement, doucement, pas
trop vite. Rien ne sert de courir ! Les Malgaches comprendraientais6ment eta leur faqon la fable le Livre
et la Tortue, qu'ils traduiraient par 4cMouramour n !
Connaitre Farafangana, porter a ses missionnaires le
joyeux r&confort de sa presence, voilh ce que desire

en ce moment Mgr Crouzet; mais par quel chemin
se rendre la-bas? Si un bateau passait! Mora, mora
Attendons. Un bateau passe, le cap sur Tulear. L'occasion est trop rare pour ne pas la mettre a profit. Vite
A bord! et l'evEque peut ainsi embrasser ses chers
Castan et Rollero et son vieux frere Cazeau qui, dans
le jardin de Belemboky, commence a planter la vigne
au chant des psaumes et des cantiques.
Les maisons demontables d6barquies, le bateau
revient a Fort-Dauphin, mais ne s'arr&tera pas a
Farafangana.
Mora mora! Attendons... Tiens! par cette chaude
matin6e de dimanche de d6cembre, un minuscule voilier a entre solennellement dans la rade, jette I'ancre
et debarque M. Castan ,. Le Pacifique, c'est le nom

majestueux de ce c(rafiau ,, ira a Farafangana d6poser son chargement de sel et, dans une semaine, rambnera Castan a Tulear. Voyage rapide, si le vent est
bon. .lgr Crouzet est pret a monter a bord, a accrocher sa chaise au mit et 4 partir.
Mouriamour! Attendons, car le capitaine du Pacifique d6clare qu'il ne connait pas encore Farafangana
et qa'il n'a aucune carte de la c6te. Une, deux, trois
semaines passent. Enfin, le Pacifique revient avec des
avaries, sans avoir pu d6passer Sainte-Luce, qui n'est
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qu'a une dizaine de milles. 11 ramene son chargement
de sel a Tulkar. M. Castan le regarde tanguer sur les
flots, soupire et attend.
Le 27 janvier 1899, la Ville-de-Riposto, un vieux
( rafian , armi par une compagnie nouvelle, -comme
il y en eut tant a Madagascar durant ces premieres
annies de la conquete, - entre dans le port. Le commandant du cercle le capitaine Brulard, remplac6
par le capitaine Detries, part en cong6 en France
avec deux de ses officiers. A bord, il y a place pour
Mgr Crouzet, M. Castan et le frere Pierre Renaudin,
compagnon de voyage du vicaire apostolique, depuis
que le brave frere J. Collard, perclus d'infirmitis, ne
peut plus suivre.
Le samedi 28 janvier, au matin, toute la population
est sur la falaise pour saluer une derniere fois le resident regretti. Le petit canon de fete du Riposto
repond aux ronflements des cuivres et de la grosse
caisse de M. Vervault. Apres une nuit paisible, que
les voyageurs ont pass6e sur le pont, la mer calme, le
ciel bleu accompagnent les passagers jusqu'A Farafangana. Les toles des toits de la jeune ville brillent
an soleil levant. Le navire ralentit, avance lentement,
et, au moment oi I'officier du bord va mouiller
I'ancre, un choc sourd, un bruit de ferraille ind6finissable, puis des raclements, des craquements, des
secousses brutales, un sifflement, un jet de vapeur.
C'est fini: le Riposto ne bouge plus; eventrA par le
recif sournois, il est calk entre deux rochers. Deux heures apres, un chaland arrive enfin. Mouramour! D'autres viennent et debarquent le dernier
officier A deux heures de l'apres-midi. L'6pave du
Riposto, comme plus tard celle du Douro, comme tant
d'autres vaisseaux sur la c6te orientale, signalera
1'6cneil jusqu'au prochain cyclone.
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En quittant Tuliar, Joseph Castan avait dit a ses
amis et confreres null reviendrait dans trois semaines
au plus tard. Bien qu'ayant dbji experimente l'indifinissable Mora, mora, il ne se doutait guere que son
voyage, commence sur le Pacifique, finirait sur le
filanzane trois mois apres.
L'Androy qui sipare Fort-Dauphin de Tulear, terre
jusque-la inconnue et r6putee sauvage, n'6tait pas
franchissable. II fallait done passer par Farafangana
ou bien faire en bateau le tour de 'ile. Apres I'bchouage
du Riposto, il joignit son filanzane a ceux d'un administrateur et d'un officier de tirailleurs sknwgalais, et
traversa file par Ihosy et Ankazoabo. Ce voyage, qui,
en d'autres saisons, n'aurait demand6 que vingt-cinq
jours, en exigea quarante, sous les orages et les grosses
chaleurs. S'accrochant aux bras du filanzane, secoue,
ballott6 par ses porteurs qui traversaient tant6t un
mauvais pas dans la foret, tant6t un ruisseau d6bord6,
Joseph Castan dut leur crier souvent: Mora mora
Mouramour!

Derriere la dune ecras6e sur laquelle l'administration avait pose sa residence et ses bureaux, la ville
naissante de Farafangana commencait aLtaler ses
cases. Les magasins principaux voisinaient avec les
chalands sur les bords de la Manampatrana, mais peu
a pen les constructions nouvelles s'itendaient sur le
sable blanc de la plaire.
Apres avoir occupi avec M. Blucheau la case de
louage, Charles Lasne avait achet6 aux Domaines un
terrain situ6 au sud-ouest de la dune, s'inclinant vers
un maricage. Ce marais allait 6tre comble d'ann6e en
ann6e par des terrassements successifs, qui le transformeraient en jardin potager.
Si la Mission n'avait pas vue sur la mer, comme les
bureaux civils et quelques magasins priviligies, elle
.24
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itait un peu a l'abri de ses souffles trop violents, et,
situation pricieuse, elle allait bient6t se trouver au
centre del'agglomiration.Dansquelquesann6es, l'cole
officielle regionale oi se formaient les 6l1ves institateurs de la colonie, batie en bordure de la Mission,
lui procurerait un surcroit de vie et de rayonnement.
Durant les six semaines que Mgr Crouzet passa a
Farafangana, il put se rendre compte que Charles
Lasne avait bien travaille. Sur le terrain concede, il
construisait une maison d'habitation qui suffirait aax
besoins de 'heure : deux vastes cases serviraient
l'une de chapelle, l'autre de salle de reunion, pour
une centaine d'enfants qui fr6quentaient I'&cole oficielle. a Le centre indigene, form, autour de la ville
proprement dite, est des plus consid6rables, et les
environs offrent ume population des plus denses. Facilement, si nous avions des coadjuteurs, nous ouvririons des coles oa l'on compterait les 6lives par plusieurs centaines. 11 me tarde qu'il me soit possible
d'installer nos Sceurs. Elles s'occuperont de ces petites
filles qui pullulent et dont personae ne s'inquite- ,,
a J'en reviens a mon vieux, tres vieux refrain: Du
personnel! N 6crivait-il a La date du 6 fyvrier 1899 a
Farafangana meme.
Fort-Dauphin, Farafangana, deux pays diff&rents:
deux conceptions diffCrentes d'oeuvres et d'apostolat.
Fort-Dauphin, isole sur sa faiaise, toujours en quLte
d'ouvriers et de ravitaillement; Farafangana, entouri
de villages, A l'embouchure de deux fleuves par lesquels affluaient vivres et riz, dont la ville regorgeait.
L'ecole de Fort-Dauphin no urrissantses 616ves venus
de toutes les r6gions de la province; les portes des
ecoles officielles de Farafanganas'ouvrant sur l'entrke
de I'6glise, ou s'engouffraient les enfants i la sortie
de classe.
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Loin de contester cette diversiti et de dpplorer ces
diff&rences, I'esprit experimenti de Mgr Crouzet s'en
accommoda. Des enfants! des 6coles! vieux refrain;
euvre salutaire pour laquelle la contradiction ne le
rebuta jamais.
Des Antaimours, des Antaisaka, l'eveque en rencontrait journellement sur les sentiers sablonneux et
repondait i leurs saluts. L'habit des missionnaires ne
leur etait plus inconna: Charles Lasne avait dbj&
parcouru, au pas releve de ses porteurs, les rives de
la Matitana.
Sur la colline de Vatomasina, an milieu de manguiers antiques et de quelques rochers qui formaient
comme une prone de navire tourn&e vers le sud-est, ii
avait place une petite case qui pourrait servir de pieda-terre a un missionnaire. De lH-haut, comme d'ua mirador, le regard s'6tendait sur les villages qui bordaient
le fleuve et semblaient s'appuyer l'un contre I'autre.
LA-bas, parmi tant de voisins, sur sa petite colline
derritre laquelle s'abritaient les tombeaux des grandes
families Antaimours, Ivato. En face, Onjatsy, au nom
archaique, et, derriere lui, sur le dernier renflement
pros de la mer, Mainty. Plus pres, juche sur son belvedere, Vohitsindry, qui surveillait le bac. Et, an
milieu de la plaine, la large Matitana, refiftant les
nuages oh le soleil brillait comme un -clat de ciel.
En amont, d'autres villages plus espacis semblaient
veiller sur le fleuve nourricier jusqu'aux montagnes
lointaines.
VallCe plantureuse de la Matitana, Antaimours
attentifs, arriere-petits-fils de 1'Islam, quand done le
successeur de F. Mani6 viendra-t-il s'asseoir &Pombre
des vieux manguiers de Vatomasina et vous instruire
de Celui qui, plus grand que les prophetes, s'est
appeli le Fils du Dieu vivant?

-

704 -

Avec les premieres mangues mirissantes, sur les
terres rouges de Vohipino, le successeur de Manie
allait arriver.
Mgr Crouzet avait repris, au milieu du mois de mars,

le chemin de Fort-Dauphin avec son compagnon de
voyage, le vieux d'Abyssinie, le fidle frbre Pierre.
'
Charles Lasne leur montra la route jusqu' Vangaindrano. Comme Vohipeno, l'antique Vangaindrano itait
encercl6 de villages, ep amont, en aval de la Mananaza jusqu'a Benanorema, oij, jadis, les Hovas avaient
tenu garnison. Fier de sa supr6matie, jusqu'ici incontestee, le temple lutherien dominait Vangaindrano.
Apres un long regard, un pen attriste, sur tout ce
peuple, et apres avoir exprimb sa resolution a Charles
Lasne, I'6vaque continua sa route vers le sud. Au
passage, il salua Ampasimina, oit Aintoine Cotta 6tait
venu epauler FranCois Danjou. Entreprenant,linguiste
tres cultiv-, Antoine Cotta allait devenir un aide
puissant. Son compagnon Fernand Bertrand, Ardennais vigoureux, esprit reflechi, se preparait a FortDauphin a prendre, lui aussi, sa marche vers le nord,
jusqu'a Vohipeno.
En cette fin d'annie 1899, tout portait ; la joie
l'ime du vicaire apostolique. Travail bien ordonn6 et
bien compris. Jeunes, laborieux, ses missionnaires
livraient assaut a l'ignorance, aux craintes, aux
superstitions 'qui 6treignaient ce bon peuple gasy
depuis des millenaires. Lui-meme, appuy6 sur I'explrience de son vicaire general, Michel Chaumeil, suivait d'unoceil diligent les ceuvres entreprises et entrevoyait des jours heureux. Pres de lui, son cher Joseph
Collard.vieillissait dans la mkme joie du travail bien
fait. Tout d'un coup, sa sanat d6clina. Mgr Crouzet
en fut inquiet. Ce vigoureux travailleur allait-il
tomber avant 'l'heure? « Oh! qu'il avait travailli, ce
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bon frere! Dans toute sa vigueur, ii fut envoyi dans
notre Mission d'Abyssinie, et IA, pendant pres de
vingt-cinq ans, il exerqa un peu tous les metiers. II
fut bicheron; il vicut dans les forets, abattant des
arbres, les 6quarrissant. II fut surtout cultivateur;
place i la tete de l'exproitation de l'immense ferme
de Chiniara, 8oo hectares, il ne se considirait ni
comme intendant, ni comme surveillant; ilse regardait
comme le premier ouvrier et donnait 1'exemple er
tout; boa, simple, modeste, r6gulier, sans instructi .
sachaut i peine lire ; son sens droit et honnete •., .ait
un .prix inestimable t ses conseils. Dou6 d'uue force
extraordinaire, il-itait servi par un courage raisonn6;
impassible. La vie anecdotique du frere Joseph donnerait un volume des plus intiressants a lire, on y trouverait les aventures les plus 6mouvantes, les plus
invraisemblables et pourtant les plus vraies. II a soutenu des luttes homkriques contre les bites f&roces et
contre les r'deurs. II a couru les plus sirieux dangers,
et toujours la divine Providence I'a couvert de son
aile protectrice. Un fait'entre cent : le frere Joseph
m'accompagnait dans un de mes voyages de Massaouah
i Keren o& nous amenions deux Filles de la Charite
nouvellement arrivies. Camp6s dans le torrent de
Kenfer, la chaleur nous 6touffait. Frere Collard,
s'apercevant que mules et chameaux paissaient en
liberti et sans entraves, eut la pensee de les runair et
de les conduire pres des tentes. II s'avanga seul et
sous un soleil de fen, les bras ballants. A peine eut-il
p6netr6 dans la brousse a IOQ metres de nous, il se
trouva en face d'un lion, qui, a quelques pas de lui,
barrait le sentier. II s'arr&ta, fixa le fauve et ne
broncha pas; a ce moment, tous nos domestiques
poussirent des cris aigus. Le lion passa sa langue sur
ses levres, bAilla et s'enfonca dans le fourr6. Et
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quand je lui demandai son impression, il me repcndit
en riant : ( Je n'ktais pas i la noce, j'avais peur. que
a l'animal n'attaquit les Seurs. u I avait songe aux
autres, pas a lui. ,
a Morseigaeur, je crois bien que, cette fois, ray est,
je suis un homme fini ), disait-il un jour d'octobre,
apres une petite promenade qu'il avait faite pour , se
remettre en place *. a Vers la fan du mois d'octobre,
il s'alita et, d&s ce moment, il se pripara a la mort,
qu'il sentait prochaine; mais il s'y prepara bonnement;
il envisageait son depart pour l'autre monde, comme
il avait tout envisage, sans faiblesse ni sensiblerie.
Le 3r, a dix heures du soir, il rendit son ame a Dien
dans no signe de croix; il conserva sa connaissance
jusqu'au moment supreme et, quand il ferma les yeux,
on eit dit qu'il passait de la veille au sommeil. Nous
6tions nombreux aupr.s de sa couche et une profonde
tmotion s'empara de nous tons. n Comme il aimait
son bon fr&re Joseph, Collard ! Comme il aimait les
freres Cazeau et Renaudin, et tons les autres : parce
quils &taientsimples et vaillants!
.
Qui dira les mirites d'un bon frere coadjuteur de
Ia Mission? C'est l'appui pr6cieux, c'est le compl6ment in~galable des bras du missionnaire, c'est le
garide
corps de toute une maison. Le decis du
frere- Joseph tait le premier deuil dans le vicariat.
Un second, plus douloureux par sa soudainet6, allait
de nouveau serrer les cceurs.
Le 28 novembre, a sept heures .du matin, on homme
ext6nu6 par une marche forc6e, convert de sueur, tendait une lettre i Monseigneur. C'ktait on Romeloko

qui avait quitt, Ampasimena la veille et avait fait
0oo kilojetres en vingtq4uatre heures pour porter cc
billet de M. Cotta. M. Danjou s'etait noyd dans le
Manampanitry!

- ;

-

707 -

Le 14 d6cembre, Jacques Crouzet 6tait k Ampasimena. a Lorsque la pirogue dont je me servis pour
traverser le fleuve fut au-dessus du gouffre dans
lequel le corps avait Rt6 trouve, des larmes coulerent
de mes yeux; et lorsque je m'agenouillai sur la terre
encore fraiche qui recouvrait la dipouille mortelle,
j'adorai les jugements de Dieu. 1 I1apprit sur place
les d6tails de l'accident. Le 26 novembre, a la sortie
des classes, A six heures du soir, A la fin d'une journee 6touffante, M. Danjou sonna l'Angelus et prevint
son compagnon M. Cotta qu'il allait se baigner, 1l,
au-dessous de la maison, dans le Manampanitry.
Accompagn6 des deux surveillants des classes, il
traversa le fleuve. Sar la rive oppos6e, ii rencontra
des habitants d'Amboangy, village voisin, et s'entretint avec eux, car il avait repris ses v6tements. Au
moment du retour, quelques enfants jouaient sur la
rive gauche; ils virent le PNre se mettre A 1'eau, tenant
de la main gauche ses v6tements et nageant vers eux.

Tout A coup, ii disparut. Alertks, les jeunes gens da
village plongerent et replong&rent: ils ne trouverent
le corps du missionnaire qu'une longue demi-heure
apr.s. Excellent nageur, Francois Danjon avait succomb ALune crampe on a une congestion. Sur sa
tombe, creusee A l'ombre de la modeste eglise qu'il
avait deux fois reconstruite, les enfants recitbrent
longtemps les priires qu'il leur avait apprises. Tonjours respect6e, toujours entretenue, la croix de bois
qui 6tend ses bras dess6ch6s sur la tombe de Francois
Danjou, premier apotre des Romeloko, mort a trentesix ans, restera pendant plus de vingt ans le seul
signe de la religion du Christ dans cette valle, o4
fleuves, for&ts et gens paraissent inhospitaliers.
(A sxivre.)

]tienne CANITROT.

AMERIQUE
COLOMBIE
Extrait d'une lettre de sceur COURBIN,
Fille de la Chariti, a la TR~s HONOREE MERE
Cali, Maison Centrale, le

ii

ddcembre 1934.

MA TRES HONOR E MtRE,

La grace de Notre-Seigneursoit avec nous Pour jamais.'
J'aurais voulu vous crire au lendemain de nos fetes
du triduum, mais ce jour-lt meme commen<ait la
retraite avec cinquante-quatre Soeurs Servantes et je
n'ai pu avoir un instant. II me tarde cependant de vous
dire que notre sainte Mere a 6t6 bien chantee, bien
louee, bien f&t6e par toutes ses filles de Cali et de
la Province, puisque presque chacune des maisons
etait repr6sentie par la Soeur Servante.
La veille au soir, 24, binediction de sainte Louise,
statue de I m. 5o, sur un brancard orne de roses.
Suivant l'usage du pays, nous avions nomm6 des
a marraines n... plus de cent Dames de la Charitb, qui
toutes tenaient un ruban rose et faisaient une immense
couronne a notre Mire. Mgr Diaz, de Cali, et Mgr Rodriguez, d'lbaguA, ont b6ni solennellement la statue,
puis sermon et salut chante par les Soeurs du seminaire.
Le premier jour, messe de communion a la cath6drale, - celle-ci tout ornie de roses, en bouquets,
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en festons, en guirlandes, - il n'y avait que la fleur
de la charit&.
A sept heures, messe des enfants, - les n6tres, plus de cinq cents, et celles des autres ecoles, pris de
deux mille en tout, chantant a tue-t&te les louanges de
notre Mere et faisant la sainte Communion en son
honneur.
A neuf heures, messe pontificale, tres beau d6file
auquel prirent part Mgr Larquere et Mgr Merizalde.
(MNgr le Nonce, qui devait venir, a ktk emp&ch.) Le
s6minaire a chante la messe Royale, altern6e avec nos
enfants. Trbs beau pan6gyrique par Mgr I'6veque
d'Ibague. A midi, diner des prilats et des pretres de
la maison centrale, vingt-quatre converts; a deux
heures, distribution de vetements et un petit goiter
a cent de nos chers maitres. Les huit cents pauvres
de la u( Soupe a onr eu, chacun des trois jours, un
meilleur diner et une douceur en plus. A quatre heures, grande procession, avec d6fil et chants, pr6sidie
par Mgr I'ev&que d'Ibagu6. Beaucoup de monde.
Le deuxibme jour, a l'h6pital. Belle assistance 6galement a la messe pontificale, beau sermon. Salut
tres pieux, le soir, avec veneration des reliques.
Le troisimme'jour, a la maison centrale, oft nous
avons fete a la fois Notre-Dame de la Medaille et
notre sainte M&re, notre petite chapelle, plus que
pleine, debordait dans les couloirs. Ici aussi des
roses, rien que des roses, rappelant la charit6 de la
Servante des pauvres. Messe pontificale, panegyrique,
reunion des Dames, a trois heures, avec un beau discours d'un a Sefior : admirateur de la Communaut6,
puis vepres solennelles. Salut et veneration de ta
relique. Foule recueillie priant notre chore sainte.
Les Sceurs Servantes 6taient toutes si heureuses
d'etre Ia! Elles ont fait une retraite sainte et sancti-
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fiante, avec tres belles conferences de Mgr Larquere, le
matin; de M. Prades, le soir, avec tant de fruit, que j'ai
6et bien edifiCe de l'esprit de foi avec lequel les sacrifices qui ont suivi ont 6t6 accept6s.
VOYAGE DE S(EUR COURBIN
VISITATRICE DE COLOMBIE, A LA FRONTIEtE
POUR

LA FONDATION DE TROIS HOPITAUX MILITAIRES
16 janvier 1935.

Le grand depart s'effectue a six heures, nous avons
quitt6 la maison de Bogota, les six Soeurs des fondations, ma Scear directrice et moi, accompagnees par
ma sceur Eisenreich et ma soeur Mosquera; le ministxre a envoye deux autos avec le secretaire du Service
d'hygiene; nous en prenons une troisibme pour les
bagages, reduits au strict nicessaire, le poids ne pouvant depasser go kilos par personne, voyageur con.pris! En vingt minutes, nous sommes an a Techo ,,
le champ d'aviation; trois avions sont pr6ts a s'envoler. Le dernier, le n6tre, est un avion de guerre,
blind6, bimoteur, on dirait un gros hanneton gris
argent, avec d'immenses ailes superpos6es, reluisant
au beau soleil du matin. C'est mercredi, nous sommes
sous la protection de saint Joseph, on prend deux
vues, nous montons dans le bel oiseau et voyons s'envoler les deux avions qui nous pr&cedent. Is courent
tres vite sur le sol pendant quelques minutes, dicrivant one grande courbe, et peu A pen montent majestueusement dans les airs! Encore un adien a nos Scears
de Bogota. Et a notre tour! Un grand signe de croix,
une boule de ouate dans les oreilles et I'avion s'ebranle!
Nous n'avons point peur; la sainte Vierge garde ses
flles. Nous montons tres vite; en dix minutes, nous
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voila A 2 6oo metres et deja au-dessus de la Cordillere,
dont nous admirons, A travers les nuages, les pics, les
torrents, les pr6cipices. De temps en temps, on baisse
tres brusquement (trols d'air), puis on remonte sans
a-coup. Aucune Seur n'a le mal de mer; nous apercevons, le fleuve Magdalena, aux courbes gracieuses et
innombrables, des villages petits comme des chiteaax
de cartes. Les oreilles font trbs mal, on dirait qu'eiles
vont dclater... C'est le changement de pression, car
nous baissons rapidement et nous voilk atterrissant A
a Palanquero n, base militaire. Defense severe de photographier. Nous admirons les avions, les hydravions... plus de cinquante dans les grands hangars.
Le trimoteur a 621 n nous attend sur le Magdalena, il
fait tres chaud, 3o degr6s; et, ce matin, il y a quarante minates, nous avions i degres. Le changement
est rapide t Palanquero est a o8kilometres de Bogota.
Arrives A huit heures vingt, noas repartoaa. a neaf
heures vingt-cinq. L'hydravion compte 3o mtres d'envergure. Nous sommes huit Sceus, deux pilotes,
an capitaine allemand et an colombien et trois aides,
plus trois employes da ministere de ia Guerre. L'appareil roale sur 1'eau pendant cinq minutes, les trois
moteurs ronfiet plus fort, et l'avion s'i6fve graduellement, survolant le petit village aux toits de
zinc! It fait, 6touffant, mais nous montons et I'air se
rafraichit; nous sommes au-dessus de la vallie du
Magdalena, mais it faudra de nouveau survoler [a
deuxibme Cordillere et nous montons tres haut awdessus des nuages. La terre parait bien lin, loin; on
ne voit les .maisons que comme de petits points. Le
Magdalena, si large, parait un l 'd'argent. Quel
immense pays! Ici et la, on village, des.huttes, puis
des espaces imnuenses, sans autre chose que des arbres,
des montagnes arides et inhabit6es. Le ciel est-tres
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serein, il y a quelques nuages, mais tris peu et tres
legeri. C'est un temps a souhait. On n'a pas peur do
tout! Et cependa.t un rien peut nous jeter dans 1'kternith! Ce qui fatigue, c'est le bruit infernal des moteurs;

impossible de se dire un mot, il faut s'6crire.
Dix heures et demie. Nous survolons Girardot, port
mportant sur le Magdalena; nous distinguons le
superbe pont du chemin de fer; une heure apres,
Neiva, oui nous passames il y a huit jours en auto,
allant et venant de ct La Primavera ,. Nous survolons

Altamira, oh nous ffmes revues, pendant ce voyage-li,
par les Sceurs de la Presentation, Ie jour de Noel.
Nous survolons la Cordillre : 3 ooo, 3 8oo, puis
4 200 metres! Nous sommes dans d'6pais nuages. Je
demande si c'est dangereux; l'aide-pilote me dit
a non ,; cependant, I'avion fait de brusques sauts...
Sceur Gallego a le mal de mer. On ne voit plus que
des nuages, la terre a disparu! Quelle merveille, voler
ainsi en plein ciel, A plus de 4 kilom-tres de la terre.
Si nous pouvions, montant toujours, aller ainsi a
Dieu! Qui sait si nos ailes ne se briseront pas! Nous
sommes entre les mains du Maitre, et. qu'il est bon de
se confier en Lui seul! Cela fait impression, tout de
meme, de ne voir plus que des nuages, au-dessous,
au-dessus et autour de soil
Nous redescendons a 3 200 metres, toujours sur les
Andes et sur les nuages! Merci, mon Dieu, qui me
faites jouir de vos merveilles et r6alisez mon disir de
voler tres haut dans l'azur! Mais voici que nous redescendons toujours, et de nouveau apparaissent fleuves,
arbres, chemins sinueux, Florencia et l'16pital de t La
Primavera n oiu nos Saeurs doivent regarder notre
grand oiseau! J'agite notre mouchoir, mais nous
sommes. encore trop haut, 200oo mtres, pour qu'elles
puissent le distinguer. Nous voyons le confluent de
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I'Orteguaza et du Caqueta et nous volons sans arrtt;
Petits points noirs dans l'infini des cieux! Puis, nous
remontons de nouveau & 3 oo et cependant nous
voyons la plaine immense au-dessous de nous; c'est la
foret-vierge, la c< Selva n, arbres, rivibres, fleuves;
mais ni huttes, ni villages. C'est le desert. Si nous
tombions, meme sans nous tuer, nous mourrions de
faim on sous la dent des tigres! Mais nous ne tombons pas et suivons le sillage en plein ciel. Enfin, i
deux heures, notre grand oiseau descend peu A peu
et vient se poser, avec quelques soubresauts qui
effrayent nos Sceurs, sur le Caqueta, a Puerto-Boy,
groupe de sept a huit maisons en bois, base militaire,
dont is commandant vient nous recevoir. 11 faut accepter I'aide des soldats pour descendre, car l'6chelle de
fer des avions militaires n'est pas faite pour des
Sceurs! On nous sert a diner dans- un petit kiosque
bien am6nag6, un menu tres colombien et soldatesque;
puis nous allons voir deux soldats malades, le docteur,
et nous allons faire notre oraison et nos prieres au
bord du fleuve, large et calme. Un avion fait des
exercices, il s'elive sur le fieuve et plane sur nos
t&tes. 11 fait chaud, 3o degr6s, mais l'air est agr6able.
Souper a six heures; puis, . sept heures, nous
allons dans nos pikces, petite maison s6paree, avec
trois chambres sans portes; nous en occupons deuk,
trois jeunes filles de Ia Croix-Rouge qui vont A Leticia sont dans la troisibme. II n'y a que deux moustiquaires; aussi, le matin, la pauvre sceur Carvajal
trouve ses pieds baign6s de sang, un vampire l'a
piquie a deux endroits et les blessures ont couli. Le
docteur la soigne...
Apris les prieres et un sommaire d6jeuner, a sept
heures, les trois Soeurs destinies A La Tagua s'embarquent sur un trimoteur arriv6 hier avant le n6tre;
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clles descendent a Caucaya, pour suivre en auto jusqu'i I'h6pital.
Huit heures, nous d6collons A notre toar, le
temps est beaucoup plus nuageux qu'hier, nous montons vite et haut, on dirait que nous roulons sur un
grand tapis blanc; de temps a autre, une trouie nous
laisse voir le Caqueta et le grand tapis vert des arbres
de la Selva. Le soleil perce cependant les nuages, qui
s'6claircissent un peu; nous voyons mieux la terre,
mais des arbres, rien que des arbres! Nous roilons I
900 mttres; aujourd'hui, il n'y a pas de Cordillere a
traverser, c'est la plaine immense, sans chemins, la
brousse! Les soldats de Puerto-Boy nous racontent
qu'il y a quelques mois use patrooille de cinq soldats
se perdit dans cette immensiti; deux ne revinrent
jamais, les trois autres rentrrent apres six jours,
mais I'un d'eux completement fou!
Nous voici a 1 2o00 ntres, c'est singulier cette
impression de s&curitk que I'on a. J'ai moins peur que
sur les routes accidentees de la Cordillre, soit en
auto, soit a cheval, et cependant, le precipice actuel
est autrement profond!. Mais, ce matin, le capitaine
nous disait qu'il ne peut y avoir d'accident avec trois
moteurs; il y en a toujours un qui reste, si les deux
autres ont des avaries. Le feu! II y a des extincteurs
de tons les c6tes! Et surtout la main de notre C6ieste
Gardienne, qui conduit les cornettes a la frontihre
pour le bien des pauvres et des chers soldats.
Neuf heures, les nuages se sont soudes; le tapis
blanc ne laisse plus voir le vert! Et tout d'un coup
nous descendons tres vite, nous rasons presque les
arbres et, comme nous nous 6tonnous de voler si bas,
1'aide pilote nous dit : u Le capitaine a perdu la direction et ne la retrouve pas. - En effet, nous ne voyons
ni le Caqueta, nile Putumayo, qui donnent l'indication
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dif chemin A suivre. Nous sommes perdus dans les
airs! J'espere quenous retrouverons la direction avant
que l'essence soit ppuisbe; sinon, c'est la mort certaine qui nous attend dans la A Selva ,, car il est
impossible de sortir de ce desert de verdure quand on
est oblige d'y atterrir; mais nous irons i Dieu!... J'ai
confiance... Nous prions...
Enfin, apr6s deux heures de vol incertain, nous
apercevons le Putumayo, Ie fleuve sur lequel nous
devons rencontrer le bateau-h6pital; il est onze heures,
le capitaine w aquatize », car il ne se reconnait pas!
Et quelle stupefaction de tons, quand on demande
aux Indiennes accourues sur la rive si nous sommes
sm le Caqueta on le Putumayo, d'entendre que nbus
sommes en plein Perou, sur le Napo! Quelle aventore! Panvre capitaine! si str de lai au depart! Les
nuages, trop 6pais, lui ont fait perdre la route, et un
vent violent a pouss6 'avion vers le nord-est. Les
Indiennes viennent avec des enfants et nous apportent
des fruits do pays. II pleut. I1 y a des gouttieres. Nos
cornettes soot en bel etat! Le capitaine et ses hommes
descendent pour chercher on gite, car nous ne pourrons repartiraujourd'hai. L'avion portant radio, ils ont
fait savoir a Bogota que nous sommes sur le territoire
pkruvien; de Bogota, on a averti Lima; mais, comme
nous avoos on trimoteur de guerre, nous ne pouvons
repartir sans la permission du gouvernement.
SA cinq heures, d'sne o hacienda x situae a 3oomatres,
on nous envoie on petit repas et, un peu plus tard, Ie
capitaine nous ordonne de sortir de l'avion pour aller
passer la suit dans cette 4 hacienda ,; il faut .ob6ir
i abrupte, glissante,
e rive
et se resigner A grimper
toute de bone et de flaques d'eau. Nous arrivons
trempies, sous la pluie. Deux jeunes illes, tris biem
lcevtes, 'une an Sacre-Ceur de Quito, nous recoivent.

-- 716 L'hacienda est grande, mais avec seulement deux pieces
habitables. Nous passons la nuit dans l'une, avec les
jeunes filles et quatre ou cinq petites Indiennes; et
dans I'autre c6te, tous les hommes ont trouvi place
Le lendemain, a neuf heures, un avion p6ruvien
arrive. Le pilote, un capitaine, a l'ordre de nous conduire a la garnison de Pantoja. II s'envole et nous le
suivons. Demi-heure de vol. Tous les soldats peruviens de la garnison sont sur la rive pour admirer le
bel oiseau colombien. Aussit6f que nous touchons le
Napo, le commandant monte Abord, nous salue aimablement et donne a notre capitaine la permission de
repartir; ce qui est aussit6t fait. En une heure, nous
sohmes t Caucaya.. L'avion nous laisse IA, afin que
nous paissions aller la nuit a La Tagua, oi nos Sceurs
sont bien arrivees hier. La pauvre soeur Bernal s'est
foule le poignet en tombant de l'escalier raide et sans
rampe de I'hacienda du Pirou. C'est toute une affaire
pour elle de monter et de descendre de I'avion! Le
commandant de Caucaya nous revoit parfaitement; il
est une heure; il nous fait servir A diner et met son
auto a notre disposition pour aller a La Tagua. Une
heure sur une tres bonne route, oi nous ne rencontrons qu'un serpent a sonnettes, et, a trois heures, nous
surprenons nos trois Seurs, heureuses de cette visite
inattendue. L'hSpital est, commie celui de La Primavera, en bois et treillis m6tallique. Deux grandes salles
pour malades, deux petites cuisines, r6fectoires,
dipense, reserves,,salle d'operations; un petit pavilion s6par6 pour les Soeurs, un autre pour la petite chapelle, un autre pour le docteur; le tout sur la rive dw
Caqueta, au milieu de la foret vierge.
Le soir, M. Ortiz, frere d'un de nos Peres de
Bogota, arrive pour c6lbrer la messe le lendemaair
samedi. Quelle joie de pouvoir faire la sainte commu-
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nion! Nous en sommes privies depuis mercredi. Le
samedi, apris la messe, dejeuner rapide, pour repartir
a Caucaja, oi notre trimoteur vient nous prendre a
neuf heures. La pauvre seur Bernal, avec son bras en
6charpe, n'est guire leste, et sur l'6chelle, elle perd
un soulier qui s'eo va au fil de l'eau. Un petit soldat se
pr6cipite pour le rep&cher, le rapporte et s'en va content avec une piece blanche! Cette fois encore, nous
devons i aquatizer a deux fois sur le Putamayo a cause
de la tempete, pluie et vent, nous employons sept
heures et demie, au lieu de quatre heures, mais enin,
cette fois, nous arrivons au but: Tarapaca I
Notre grand oiseau se pose,'il pleut A verse. Les
deux docteurs de la ( Nave n, le commandant du port,
les soldats nous regoivent, nous aident A descendre et
nous remontons sur un petit bateau pour aller jusqu'au
bateau-h6pital. Celui-ci est tres bien am6nag6 : trois
ponts. Nos Soeirs ont leurs cabines, rnfectoire, chapelle, dortoir A l'itage superieur; bien s6paries de
tout le personnel. Trente malades environ. Rien ne
manque, salles bien tenues, chirurgie, pharmacie,
disinfection, tout est propre et agreable.Les employes,
les soldats malades, 6mus jusqu'aux larmes en voyant
les Soeurs venir de si loin pour les soigner, recoivent
avec joie la chere medaille et t6moignent leur reconnaissance.
Le lendemain dimanche, pas de messe. M. I'aum6nier est a Leticia. Comme je desire le voir pour lui
recommander nos Soeurs, le Capitaine m'offre de nous
emmener, car le trimoteur doit aller a Leticia et revenir
aussit6t. Nous partons et apres une heure de vol,
nous nous posons sur le plus grand fleuve du monde,
1'Amazone. A Leticia, il mesure pres de deux kilometres de large. Nous voyons aussit6t le bon Pare
Capucin, qui vient nous saluer; les officiers du port
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nous font visiter l'h6pital, pour lequel on disire aussi
des Sceurs pour un pen plus tard. Nous voyons les
quelques maisons, rues et ruelles de ce ceibbre point
de Colombie et nous pensions repartir quand nous
entendons le commandant ordonner &notre capitaine
de rester au port jusqu'au lendemain! Queue deception! Mais il faut se soumettre et passer le jour i
Leticia... et la nuit sur 1'Amazone dans le vaisseau
Mosquera, oi 'on a mis une cabine ~ notre disposition.
Enfin, le lundi, & huit heures, nous remontons en
avion pour ktre ATarapaca une heure apres. La, nous
n'avons le temps que d'embrasser nos Sceurs et de
prendre nos petites affaires pour repartir aussit6t. Le
capitaine a peur de la tempete et vent partir tres vite !
A dix heores, nous quittons Tarapaca et, sans accident cette fois, nous sommes a Puerto-Boy a deux
heures. Nous campons Ii comme A I'aller, et le mardi
matin, i sept heures, nous repartons pour Palanquero,
esperant &tre A midi & Bogota. Mais au moment de
traverser la Cordillire, un moteur perd I'huile; on
lIche toute 1'essence de ce c6t6 et on doit revenir &
Puerto-Boy r6parer 1'avarie. Enfn, & dix heures et
demie, on s'envole de nouveau et nous arrivons i Palanquero 5 trois heares. Nous quittons I'hydravion pour
remonter sur le Condor une heure apres; et enfin,
noos retraversons la Cordillere sans encombre pour
atterriran Techo Acinq heures et demie (nous n'avons
rien pris depuis le chocolat i l'eau du matin). Vite, une
auto et nous sommes chez nos Sceurs de Bogota, i
six heures, of notre cceur va dire un vibrant Magnifrcat
a Notre-Seigneur, A notre Mire Immaculie, qui nous
ont gardies an milieu de tant de perils! Que de fois
nous avons senti la protection divine, mais surtout sur
la « Selva nimmense, qui a failli devenir notre tombeau
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BRESIL

M. HENRI LACOSTE
Le 18 novembre 1934, s'eteignait doucement dans la

paix du Seigneur le grand missionnaire qu'avait 6te
M. Henri Lacoste. II succombait sous le poids de
I'Age et des fatigues de ses travaux aposteliques. II
6tait arrive au Brbsil en 1879, il y a cinquante-cinqg
ans, et ran dernier, au mois de mai 1933, iI prechait
encore la mission. Hilas! c'Atait la derniere. Apresl'Assembl4e provinciale, il dut renoncer a ses cheres
missions et garder Ia residence.
Les journaux de la localitt ont fait assaut d',loquence pour traduire les hommages de tout un peuple
d'amis et d'admirateurs.
Voici, entre autres, 'article de la Estrella Polar, de
Diamantina, oeuvre de Mgr Levy Pires d'Oliveira, a
qui nous envoyons 1'expression de notre admiration
et de notre reconnaissance pour cet hommage si tmu
et si

6mouvant rendu &notre regrett6 confrere :

c C'est avec un profond sentiment de tristesse que
nous transmettons A nos lecteurs la nouvelle de la
mort du R. P. Henri Lacoste, directeur depuis de
longues annces de la Mission lazariste dans 1'archidiocese de Diamantina.
< En la personne da c6l-bre missionnaire, la Congregation de la Mission perd et pleure un de ses fil
les plus illustres. 11 est vraimeat la gloire du bienfaisant Institut de Saint-Vincent-de-Paul, qu'il a su
honorer et exalter par une vie toute remplie de vertus
apostoliques et de trayaux incomparables, qui semblent
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a peine pouvoir contenir dans le court espace de
presque soixante ans.
a Sur son lit de mort, il pouvait dire, comme l'ap6tre
saint Paul, qu'il a si bien imit6 : Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi, in reliquo reposita est miki corona justitiae quam reddet mihi Dominus
in illa die justus judex... J-ai combattu le bon combat,
j'ai termin6 ma carribre, j'ai conserve la foi. A pr 6 sent, il me reste la couronne de justice.
a Ces belles paroles trouvaient naturellement leur
place sur les lIvres de ce pretre, qui a passi sa vie a
faire le bien, et dont une grande partie de son existence a &t6 la r6alisation de celle de l'Ap6tre des
nations, c'est-i-dire l'6vang6lisation du peuple de
Dieu : Evangelizare pauperibus misit me Dominus. De
fait, il a 6vangelis6 toutes les paroisses de I'archidiocese avec leurs chapelles filiales, et la plus grande
partie des paroisses des archev&ch6s et 6vaches de
Marianna, Bello Horizonte, Curityba, Jacar6zinho et
Campanha.
u Et combien fructueuses ces missions de l'intrepide et bon missionnaire!
c( Missions pleines des plus consolants r6sultats, au
temporel comme au spirituel. Pas un endroit de l'archevech6 o0 il n'ait laissi un souvenir ineffacable. Au
be6nfice spirituel d'innombrables conversions, de la
rTforme des meeurs, s'ajoutaient de s6rieuses ameliorations mat&rielles, des constructions d'6glises, de
chapelles, cimetieres (il en 6tait au cinq centieme), des
routes, des ponts, etc. Tout cela dui au prestige de sa
parole seduisante et dominatrice! Tout cela sons l'influence irr6sistible de sen action.
En ceux qui le voyaient de sa voix puissante diriE
ger les multitudes dans l'exkcution des travaux mat6riels, il 6veillait aussit6t l'idie d'un gen6ral, faisant
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d'un simple geste manoeuvrer ses nombreux bataillons
qu'il conduisait A ia victoire!
( Aveugle et sans restriction etait 1'obbissance que
lui pr&tait le peuple ; le Padre Mestre (le Phre Maitre)
avait commandi! Cela suffisait,et malheur A qui rechignait! les compagnons eux-memes se chargeaient de
lui faire emboiter le pas avec les autres et ainsi
concourir au bon r6sultat de l'ceuvre entreprise et an
progres de 1'endroit. Toujours et partout respectb,
ses travaux apostoliques n'ont jamais provoqu6 de
manques d'attention on de conflits; tellement prudente et habile etait sa maniere d'agir an cours des
missions, que celles-ci ne produisaient que des fruits
serieux, toujours accompagn6s des plus visibles b6n6-

dictions du Ciel.
, Sa pi6t C 4difiante, son esprit clair, ses vastes
connaissances ont fait de lui, i l'autel, dans la chaire,
en soci6et, I'homme de Dieu, I'ap6tre ardent dont la
parole convaincante savait attirer et entrainer les multitudes.
(( Tres estim6 du clerg6, il 6tait, de la part de tous
ses membres, i'objet d'une profonde v6enration et de
la plus confiante amiti ; ils voyaient st6reotypee en
lui la physionomie de son saint Fondateur et Pere,
sachant, comme lui, recevoir, traiter et aimer les
ministres de Dien avec ces entrailles de charit6 dont
parle 1'Ap6tre.
,t Sa mort est une grande perte pour l'archidiocese;
avec lui disparait un ami d6voui, un travailleur sans
6gal, un vrai bienfaiteur qui lui a tout prodiguk, n'a
epargnu ni sueurs, ni larmes, ni les exces d'un travail
qui ne s'est arr&et que lorsq ue l'ige a mis fin a ses forces.
(( A la nouvelle de sa mort, nombreux furent les
amis qui vinrentoffrir leurs condolbances aux confreres
du regrett6 d6funt.

-

722 -

a Lesobs&ques eurent lieu dans labasilique du Sacr6Caeur (6glise du s6minaire), en presence de Mgr l'archeveque Dom Seraphim Jardim, et de Sa Grandeur
Dom Carlos Vasconcellos. Apres 1'absoute, donnCe par
Monseigneur I'archeveque, se forma un long cortege,
compos6 du clerg6, des bleves da s6minaire, du co!lege des Filles de la Charit6, des associations religienses, des autorites civiles et militaires, des representants des ktablissements d'instruction, de toutes les
classes sociales en un mot; au chant des psaumes et
au murmure des prieres, ia longue procession gagna
le cimetiire, 6loign6.d'environ deux kilomitres.

La
U reposent les restes mortels du grand ami du
Bresil, de I'Ltat de Minas et particulierement de ce
diocese qui lui 6tait si cher et dont il a poursnivi Ie
bien spirituel au prix de ses forces, au prix m6me de
sa vie. 11 repose a l'ombre de la Croix du Sad, qa'il a
si soavent contemplie et invoqu6e au cours de ses
sermons de mission: O Crux, ave, spes unica !
u Dors, 6 ami inoubliable; repose, 6 ministre de
Dieu, ardent ap6tre et grand bienfaiteur; nos regrets,
nos prieres et nos larmes t'accompagnent jusqu'au

sein de Dieu, de la bienheureuse patrie, ofi tu reoois
la recompense de tes vertus et de tes travaux; avec
l'esp6rance que de 1• tu continueras a servir ce diocese de Diamantina, dipositaire ici-bas de ton souvenir ineffacable !
Notes
, M. Henri Lacoste est nk a Dax le 3o juin 1855, et
tout jeune encore (ie petit Henri, comme on I'appelait
alors), entra a I'cole apostolique du Berceau,oa.it
fat Ie premier dans i'ordre chronoiogique et assur6ment un des premiers sous le rapport de f'inteltigence
et du succes dans ses 6tudes comme dans son apostolat-
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a L'appel divi-l'inclinait vers la Congregation de
la Mission. En 1873, il fat admis au noviciat ou s6minaire de Saint-Lazare, et, apres de brillantes etudes
philosophiques et th6ologiques, ii recut la pr&trise le
8 juin 1879. 11 monta alors a l'autel pour s'offrir avec
la victime divine, en disant, comme saint Paul: Impendam et superimpendarpro animabbs vestris; je me sacrifierai pour le, salut des ames.
a II arriva at Brisil le 24 aout de la mnme annee et
fut plac6, comme professeur de philosophie, au seminaire du Caraca. En 1882, it accompagna a Marianna
ses el1ves, que Monseigneur l'evýque d6sirait plus
pros de lui. En 1883, il quitta l'enseignement et revint
au Caraqa pour r6aliser son ideal de missionnaire, en
la compagnie de M. Sipolis Michel, un des grands
missionnaires de Minas.
a De 1884 & 1886, il fut charg6 de I''cole apostolique fondee an Caraga. En 1886, il fut nomm directeur des Missions, en remplacement de M. Sipolis;
mais en 1888, sur sa demande, il redevenait simple
missionnaire et se plaqait sous la direction de M. Bellemer. Hilas! les kvenements devaient bient6t contrarier ses gouts. En 1891, il prenait le chemin de Diamantina; ii itait nomm6 professeur an seminaire, que
dirigeait M. Sipolis Michel. L, les classes, les jeunes
gens, le voisinage de la maison de la Mission, tout
servait pour stimuler son zile; aussi, en I892, nous le
rencontrons avec Ie non moins clebre missionnaire
M. Azemar Antoine. Mais a peine 6tait-il rentr6 de sa
premiere tourn6e de missions qu'il 6tait nomm6, en
novembre 1892, sup6rieur du s6minaire de Cuyabt, oit
il arriva avec ses cinq compagnons, le i" avril 1893,
et d'ou il fut rappeli en juillet 1894 pour alter
reprendre la direction des missions du Caraca jusqu'en
1899, epoque ois il fut nomm6 supfrieur du collbge,
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qu'il laissa en 19o3 pour aller a Diamantina, comme
supirieur du s6minaire (1903-1909). En 1909, on lui
ouvrit un vaste champ d'action, le Parano; il le parcourut et l'6vangelisa pendant quatre ans.
« En 19!3, pour la troisieme fois, nous le rencontrons sur la route de Diamantina avec le titre de Padre
Mestre, directeur des Missions.
C
C'est la que.a mort vint le surprenare, ou mieux,
vint lui apporter la couronne du triomphe, qu'il avait
bien gagnie par les seize ans consacres a l'enseignement et les trente-neuf donnes aux Missions. Extrait d'une lettre de S(EUR BLANCHOT,
Fille de la Chariti, a NOTRE TRts HONOREE MERE
Rio, Maison Centrale, le 29 dicembre 1934.
MA TRfs HONORCE MERE,

La grdre de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais .
Depuis le depart de notre chere soeur Petit, pour ne
pas trop me retarder dans les visites, j'ai di quitter
Rio pour faire celles de I'Etat de Minas, qui n'avaient
pu etre faites depuis pros de trois ans. Elles furent
consolantes, ma Mere. A S. Joao d'El Rey, les deux
maisons sont en pleine activiti, bien r6gulires et
unies entre elles. Les Sceurs ont bon esprit et sont
heureuses avec leurs bonnes Soeurs servantes. Le colIlge promet et donne de vraies et skrieuses vocations;
ce qui est le signe de sa prosp6rit6 spirituelle, par
I'6difcation que donnent les Soeurs a leurs grandes
1eeves.
Le college de Barbacena est aussi bien prospere, les
nombreuses 616ves suivent les classes avec entrain et
succfs, esp6rons que l• aussi le bon Dieu se choisira
quelques ames pour notre chire Communaut&. Dans
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notre grand Br6sil, que decoeurs attendent avec impatience qu'on leur apporte la parole de Dieu pour les
iclairer et les sauver! A Barbacena encore, ce qui
doit consoler le coeur de saint Vincent, c'est le bien
que font nos Sceurs aux pauvres alienis dans cette
ville. Ils sont 1l pres de mille trois cents des deux
sexes, dans des pavillons.bien distincts, et pour la
nature c'est une veritable horreur qu'un tel spectacle!
N'importe, les deux Seurs passent 1l comme de bienfaisantes apparitions pour la consolation de ces
malheureux, qui les aiment, les respectent avec un
esprit de foi admirable. A la mort d'une Soeur, survenue il y a quelques mois, c'etait une desolation gin&rale, chacun de ces malheureux criant, pleurant,
gemissant, apportant des fleurs, et priant i leur faqon
pour Soeur Louise, ne voulant pas qu'on l'enterre,
disant qu'il n'y avait qu'i. enterrer Dona X... a sa
place, aune inirmiere qui les maltraite n. Le spectacle
etait unique, parait-il, et le peuple bien 6difi6 de
constater l'amour de ces malheureux pour leurs
d6vouees c cornettes m.
A I'asile des Saints-Cceurs de Jesus et de Maric, a
Barbacena, on etait en pleine retraite d'Enfants de
Marie, nombreuses et recueillies; quelques-unes venant
de loin chaque matin, par une pluie diluvienne, pour
prendre part A ces exercices, pr&ches par an de nos
bons Missionnaires.
A la Santa Casa, il se fait beaucoup de bien aux
pauvres malades de la ville et de la region, pour la
plupart indigents; aussi,nos Sceurs y sont appricises
par les docteurs et administratears.
A Juiz de Fora, qui se trouve k trois heures de Barbacena, je me suis arratte en passant, nori pour la
visite, diji faite au debut de l'anne, mais pour jouir
un moment, avec nos chires Sceurs, des dl6icieuses
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consolations qu'elles trouvent aupris de leurs mendiants et incurables de toutes espices. C'est un spectacle unique, d'une simplicit6 charmante et d'une
grandeur 6vang6lique. Pour ces pauvres, nos Sceurs
sont des saintes, et pour nos Soeurs, leurs pauvres
aussi soat des saints, tant sont admirables leur resignation etleurconiance einDieu, la joie avec laquelle
ils s'en vont ý Lui. II est vrai qu'ils sont entouris
comme de vrais u Maitres et Seigneurs ), ces dibris
humains dont il faut chercher l'me a travers one
enveloppe hideuse. C'est ainsi que j'ai 6t6 bien 6difike
i la vue d'une panvre nagresse qui venait de rendre
I'ame. Aidbes par la Sceur, deux jeunes postulantes
I'avaient habill6e d'une longue robe blanche, nouie a
la taille par une ceinture de papier bleu. Son visage
noir, tout encadr6 par an voile blanc, cercl6 par une
couronne de fleurs blanches, faisait une pieuse impression sur ses pauvres compagnes, qui redoublaient
leurs prieres aupres d'elle.
C'est ainsi que, semant l'esprit de foi, nos Sours en
sont entourbes et 6clairies. C'est tout juste si elles ne
font pas de miracles. L'eau du fleuve arrivait ce
jour-li jusqu'i la maison et menacait d'envahir le
sous-sol. La bande des vieux et des vieilles r6cite une
dizaine de chapelet; on invoque a Marie conaue sans
peche * et on jette une Medaille miraculeuse dans le
fleuve, qui, aussit6t, commence i ralentir sa course
effrbnke et i se retirer pen a peu. Aussi, quelle veneration on a pour les Sceurs! Ces pauvres gens entreat
i l'asile sans connaitre Dieu. c Dieu, disait une nouvelle venue, qu'est-ce que cette flear-lU? Je ne coanais
pas. ) On lui explique, elle r6pkte ses pritres avec les
autres, et, i quatre-vingts ans et plus, se prepare a la
premiire communion avec la ferveur d'une neophyte.
Je vous remercie, ma Tres Honoree Mere, de votre
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dernirre lettre, nous apportant votre maternel interit;
celle que je vous icris n'a pu partir par la poste, a
cause de la grave des P. T. T., qui dure depuis huit
jours; il y a d6jl quatre-vingt mille sacs postaux qui
attendent A la Poste centrale. Les vapeurs nationaux
sont aussi en greve, si bien que je n'ai pu encore d6cider la date de mon depart pour !e nord du Brisil. Ce
sera vraisemblablement vers le 20 de ce mois, car on
nous presse surtout poor Blem du Para, oi les missionnaires out deji loue une maison, pour donner la
leur aux Seurs. Maintenant,c'est le president du Para
qui vient d'aller trouver 1'archeveque, afin d'avoir
aussi trois Soeurs pour la Cr&che des enfants lIpreux,
et le directeur do port du Para qui voudrait deux
Filles de la Charit6 pour le poste m6dical de 1'Arsenal. Nous avons choisi de bonnes Sceurs pour commencer les ceuvres, et la Soeur servante, d6ja avertie
de sa nouvelle destination, en est ravie,ayant toujours
disir6e
la Mission ». Eile connait ces contr6es et
sait ce qui en est de I'iguorance religieuse. Nos missionnaires hollandais vent avoir sur le Tocantins
<( fleuve du Para n trois paroisses, qui s'e- ndent sur
400 kilometres et oii il y a encore bien des Indiens A
catechiser. Ils sont toujours amateurs de chair
humaine et, dit-on, a plus on est aim6, mieux on en
est mange ,.
Les Soeurs seraient ravies de suivre les missionnaires, mais il faut aller prudemment et doucement.
C'est deja une bien grande joie,.mna Tris Honor6e
Mere, de pouvoir donner des mares aux pauvres du
Para et d'eclairer et sauver ces Ames, qui nous sauveront A leur tour. Aussi, nous vous remercions d'avoir
autoris6 cette fondation et celle de Maccio, exclusivement destinies A P•vangilisation des pauvres, et qui,
pour cela, nous n'en doutons pas, attireront sur nos
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Smeurs et sur leurs oeuvres les plus abondantes ben&dictions du Ciel.
Pardonnez-moi, ma Mire, cette longue causerie,
mais, sachant combien vous vous intiressez a notre
apostolat au Bresil,j'ai pensi que vous seriez consolee
de constater que le regne de Dieu s'ftend de plus en
plus dans cette chbre province.
Croyez-moi, ma Tres Honorie Mire, en Jesus et
Marie Immaculee, votre tres humble et tres obbissante
fille,
Soeur BLANCHOT,
i. f. d. 1. C. . d. p. m.

ACTES DU SAINT-SIEGE
Le Saint-Siege approuve la mesure prise au sujet
du changement de costume des Soeurs qui resident
en Turquie :
Lettre de S. E. le cardinal PACELLI
a

M. SCOGNAMILLO
Del Vaticano, 3t Marzo 1935.

REV.MO SIGNORE,

Esprimo alla S. V. Rev.ma, e per Suo mezzo alle Superiori
Autoriti del Suo Istituto, l'augusto compiacimento della
Santita Sua per la provvida decisione ultimamente presa nei
riguardi delle Figlie della Caritk dimoranti in Turchia,
invitandole ad adattarsi alla legge del nuovo Stato circa
l'abito da indossare.
I1 sacrificio non leggiero, chiesto alle Religiose in nome
della Caritk a cui servono, e da esse, in omaggio alia Carith,
generosamente e prontamente accettato, e una nuova luminosa conferma dell'alto spirito cristiano a gui Superiori e
sudditi gelosamente informano la loro attivith al disopra di
qualsiasi vantaggio o considerazione, che non sia-pm la
maggior gloria di Dio e per il maggior bene delle asime.
Particolarmente lieto di prendere atto di questo nobilissimo essempio, dato dalle Figlie di San Vincenzo de Paoli,
e della nuova tqstimonianza della loro assoluta dedizione ai
principi del Vangelo, 1'Augusto Pontefice vuole che giunga
ad esse - a tutte e a ciascuna - la Sua calda parola di
approvazione e di conforto; e mentre e sicuro che il loro
spirito sari tanto pit alieno dal mondo quanto meno ii loro
distacco sarI manifestato dall'abito, invoca su di esse la

speciale assistcnza del Signore e invia, come pegno di paterna
benevolenza, 1'Apostolica Benedizione.
Con sensi di distinta e sincera stima mi professo,
Della S. V. Rev.ma Aff.mo nel Signore,
E. Card. PACELLI.
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ANNONCE
DE LA BIENHEUREUSE
DANS

-

DE LA FETE
CATHERINE LABOCRt

LE MARTYROLOGE

ROMAIN

Die 28 novembris
(PIuMo LOCO) Beatae Catharinae Labour6, Virginis, e Societate Puellarum Caritatis, cujus dies natalis pridie Kalendas Januarii recensetur.
Die 3J decembris
(SECUNDO LOCO) Lutetiae Parisiorum, natalis beatae Catharinae Labour*, Virginis, e Societate Puellarum Caritatis,
quae a Deipara Immaculata pluribus gratiis et manifestatione sacri Numismatis donata fuisse perhibetur, et a Pio
Papa undecima
in beatarum Virginum numerum relata est.
Ipsius autem Festum quarto Kalendas decembris celebratur.

BIBLIOGRAPHIE

REVUE DES REVUES

The Downside Review. - Janvier 1935. Vincent de Paul, par Dom Dunstan Pontifex.
Caritas. H. Auer.

Mars 1934. -

Saint

Louise de Marillac, par

Le Recratement sacerdotal. - Mai-jain 1935. La contention daes les voies de la piite d'apres saint
Vincent de Paul.
Revue d'Histoire des Missions. - Mars 1935. - La
Mission Lazariste en Perse (suite), par A. Chitelet. Le chanoine Paulmier de Courtonne et ses rives apostoliques zvers les Terres australes. Documents et note
par F. Combaluzier.
Divus Thomas. - Mars-avril 1935. - De Groseologia a los. Zamboi ptrolata (suite), par A. Rossi. La dottrina dell'oltre tomba nel Veccdio Testameuto,
par G.-M. Perrella.
Ephemerides Liturgicae. - Janv.-f6v. 1935. - II
movimento liturgico in Italia, par L. Paladini. - II
primo Congressb nazionale italiano di liutrgia, par
L. Paladini.
Bulletin de l'Archiconfr6rie de la Sainte-Agonie de
N.-S. Jsnus Christ. - Mars-Avril 1935.- La tuvaineretraite et la fete de l'archiconfririe. - Origise, appro-

-

732 -

bation, diffusion merveilleuse de 'CEuvre de la SainteAgonie, par Antoine Nicolle. - Let buts de FAchkiconfrrie et 1'actualiti.
Mai-juin. - Loardes et la Ridemption. -Encore les
fins de l'archiconfrdrie et l'actualitd. - Compte rendu
de la fite de la Sainte-Agonie en divers lieux.
Les Rayons. - Mars 1935. - Plaisirsqui tuent et
joies qui sauvent, par le chanoine Pasteau.
Avril. - Plaisirsqui tuent et joies qui sauvent, par
le chanoine Pasteau. - Apris Ie triduum de Paris.
L'cho de la Maison-Mere des Filles de la Charit6
La
Fevrier 1935. de Saint-Vincent-de Paul. lecture spirituelle, par la T. H. Mere. - La Fille de
la Charitd dans la vie commune (suite) : maintien
digne, religieux. - Un triduum e Saint-Lazare : le Bienkeureux Pierre-Reni Rogue. - Les tout petits : ricompenses et punitions. - Le service de nos vieillards.
Mars. - Les douceurs de la vie, par E. Cazot. La Fille-de la Charitidans La vie commune (suite): bon
ordre, propreti. - Le tout petit: l'veil du sentiment
religieux.
Avril. - La cliture du jubili, par N. T. H. Pere
Souvay. - La Fille de la Chariti dans ses relations
avec les superieurs majeurs. - Le triduum de sainte
Louise (-I-3 mars x935).
Mai. - La ricriation, par la T. H. Mere. - La
Fille de la Charitidans ses relations avec les Supirieurs
majeurs (visites des Supirieurs, visites rigulires,visites
canoniques). - Au service de nos chers Maitres. - A
propos d'iducationphysique.
Juin. - Le Tkabor et le Calvaire, par C. Cazot. Communications avec les supirieurs majeurs, par la
T. H. Mire. - Les ivenements de Turquie.

-

733 -

Les Missions des Lazaristes et des Filles de la Charit6 des Provinces de France. - F6vrier 1935. - A
travers la Ripubliqueu Cileste ,, par la Mere Lebrun.
- Le Noir et la vie surnaturelle, par J. P. Esser. Nombre et ~lite, par un missionnai-e du vicariat de
P6kin.
Mars. - L'itat actuel des Missions de Chine. - Sur
les rives de la Matatana,par une Fille de la Charit6. Mort de M. Paul Ryckman de Bets, par A. Jourdan.
- La Mission d'frebu au Congo, par J. Esser.
Avril. - Sur les rives de la Matatana, par une Fille
de la Charit6 (suite). - Les idles religieuses de PamaBakutu au Congo, par A. Windels.
Mai. - Des sous... on des sapkques, par V. Fan. Les bbeis abandonsis, par sceur Dassonville. Un
(< Vokatra , a Tuliar, par A. Engelvin. Sainte
Louise de Marillac dans les Missions, par L. Tiran. Commencement de I'cuvre des a Louise de Marillac ,
i Tihiran. - A pas feutris, par la Mere Lebrun.
Anales de la Congregaci6n de la Misi6n y de las
Hijas de la Caridad. - i" f6vrier 1935. - Les Confirences des mardis, par E. Gonzilez. - Oviedo : siminaristes vivants et morts, par B. Saiz. - Soeur Jeanne
Martin Lunas, supgrieure t Lumbier. - Missions dans
les archipritrisd'Avila et d'Abadia de Burgohondo, par
P. Garcia. - Notre voyage aux Indes (suite): de Bombay e Surada; visite 4 la Mission, par H. Orzanco.
I", mars. - Sainte Louise de Marillac, par E. Gonzilez. - Chronique des Canaries. - Puerto de la Luz,
par E. Fuente. - Excursion spirituelle 4 Rio de Oro,
par J.-M. Marino. - Missions d'Avila, par E. Alduan.
- M. Amile Martinez, par V. Pardo. - Notre voyage
aux Indes (suite) : la maison de Surada, par H. Orzanco.
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ir"avril. - Les confirences des mardis (suite), par
E. Gonzilez. -- Nouvelle euvre saceidotale. - Sta'•
Les Ordres monastiques
Josiphine Belda Bellat. d'aujourd'hui dans l'Inde, par V. Giiemes. - Notes
biographiques sur les anciens membres de la Congregation de la Mission en Espagne (suite), par B. Paradela.
I"' mai. - Les confirences des mardis (suite), par
E. Gonzilez. - Notre voyage aux Philippines, par
H. Orzanco. - Sceur Maria Pampliega Penia. - N.-D.
de Cormoto (Venezuela). - Une semaine de pklerinage
national. - La Mission de Cuttack, par M. Giiemes.
- Notes biographiques sur les anciens membres de la
Congrigation de la Mission en Espagne (suite), par
B. Paradela.
1" juin. - Les Conferences des mardis (suite), par
E. Gonzilez. - Voyage du Pkre Souvay aux AtatsUnis. Notre voyage aux Philippines (suite), par
H. Orzanco. - Le grand siminaire de Lipa : lefons de
catickisme, par G. Rodriguez. - Lettre de Venance
Marcos, missionnaire aux Indes (suite). - Les ordres
monastiques modernes de l'Inde (suite), par V. Giiemes.
- Notes biographiques sur les anciens membres de la
Congrigation de la Mission en Espagne (suite), par
B. Paradela.
Annali della Missione. - D6cembre 1934. - Fetes
en l'honneur de sainte Louise au Calvario de Turin et
at Catane. - Bapteme de deux adultes au consortium
des kdpitaux reunisde Bari. - M. Claude-Antoine Massucco.
Fivrier 1935. - Fetes en l'honneur de sainle Louise
de Marillac a Florence, Aricia, Bologne, Cafaggiolo,
Empoli, Lucques. - Le Bienkeureux Rogue et la Madone
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de la Midaille miraculeusesolennellement filts a Turin.
- M. Jean Fazio. - Note sur la capturede M. Anselmo,
par E. Barbato. - Une Mission dans le besoin : la
Perse, par P. Franssen.Missioni Estere Vincenziane. - i" f6vrier 1935. L'aube des temps nouveaux pour les Missions de Chine.
- La fite de saint Gaetan 4 Kian. - Apisodes de la
vie missionnaireti Kian, par E. Barbato. - Les euvres
des Filles de la Charitia Guatimala,par sceur Saronni.
l"e mars. - De Kian & Wanan, par V. Tardiola. La fete de sainte Louise & Shanghai, par soeur Azzerboni. - Le clerc Anedda Josto (r9S5-rp34) (suite).

1" avril. - De plus en plus incertains sur le sort de
nos prisonniers. - La visite de la Mkre Lebrun aux
maisons de seurs de Ckine. - L'icole fiminine menace
de fermer, par G. Giacone. - Lq communion pascale
dans les cabanes de Farafangana, par seur Grasso. -.
La lproserie de Farafangana, par soeur Capparozzo.
- Le Ramadan en Palestine, par sceur Corsi. - Le clerc
Anedda Josto (z'5-zp3g)
(suite).

1" mai. -

De Changsku & I-chun, par F. Fraccaro.
- Pour Vorphelinat de Tsin Kiang, par R. de Jenlis.
- Aperfu giniral sur les Missions des Lasaristes en
Chine. - L'hdpital de Wenchow, par scear Marcillari.
- Les cauvres commencent a prendre vie, par sceur
Chetry. - La vie missionnaire & Tuliar, par sceur
Ciorfito. - Mime au Pirou abondante est la moisson,
par soeur Finello. - Le clerc Anedda Josio, (suite).

IIVenerabile Giustino de Jacobis. -

2o

janvier 1935.

- En Ethiopie:petits travaux en attendant les grands,
par A. Marsay.
20 fevrier. -

Notre Mission d'Albanie : nouvelle
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residence. La jeunesse catholique italienne i la
maison de Vergini.
20 avril. - La Mission d'Abyssinie d'apt~s la correspondance de Mgr de Jacobis : lettre du 21 juin z843.
- Notre Mission d'Albanie.
20 mai.' -

Notre Mission d'Albanie.

Le Bulletin catholique de P6kin. -

Une figure de Missionnaire:M.

Mars. (suite).

F6vrier 1935.

nmile Dkhus.

Une figure de Missionnaire: M. Emile Dikus

Avril.- Une figure de Missionnaire:M. Amile Dikus
(suite). - La population catholique de Chine. - Le
pelerinage de Tonglu. - Mort du doyen des pritres
chinois, M. Zi Matkias. - Au debut des Missions de
Scheut en Mongolie.
Mai. - Les pelerinages a la sainte Vierge en Chine.
- Chengling-fu: Trois quarts de siecle d'apostolat en
Chine. - Tientsin: La participationdes catholiques a la
Semaine des religions, par J. de Vienne. - Yukiang :
Le sacre de S. Exc. Mgr P. Misner. - Kiukiang: En
I'honneur de sainte Louise de Marillac.

Le Petit Messager de Ning-Po. -

Nov.-dkc. 1934.

Mgr Paul-Marie Reynaud (suite).

Janv.-fiv. 1935. - Mgr Paul-Marie Reynaud (suite).
- Statisliques des Missions de Chine pour 1933-1934.
- Au pays des cascades : la cascade de oio Jchang,
par L. Marques. - Une triste nuit de Noel.
Mars-avril. - Mgr Paul-Marie Reynaud (suite). Triduum & Ningpo en l'honneur de sainte Louise de
Marillac. - A Ningpo, pour le premier de I'an chinois.
- M. MathiasZi.
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LIVRES

Pierre COSTE, traduit par Joseph LEONARD. The Life
and Works of St. Vincent de Paul. T. II. London, Burns
Oates and Washbourne, 1935. In-8 de x-5oo pages.
M. Leonard poursuit infatigablement son grand travail. Pour ne pas
nous repiter. contentons-nous de dire que les qualites du tome I se
retrouvent dans ce tome II.

H. KNOBLOCH. Saint Vincent de Paul. Meitingen,
Augsbourg, 1934. 5o pages.
Vie en allemand dans une collection pour enfants. L'auteur, sans
doute pour augmenter Iintiret de son petit livre, a melN le roman i
l'histoire.

Anne MUELEN. Saint Vincent de Paul. Kevelaer,
impr. Butzon et Bercker, 1935. 48 pages.
Tres bon abregi, en allemand, de la vie de saint Vincent de Paul.

Colette YVER. La Vie secrkte de Catherine Labour&.
Paris, id.

Spes, 1935. In-8 de 250 pages.

Colette Yver est connue dans le monde littEraire; la Revue des Deux
Mondes elle-meme, si difficile dans le choix de ses collaborateurs, lui
a ourert ses portes. Ceux qui voudront passer une heure agreable
seront charm6s par la lecture de son ouvrage, que recommandent et
1'6elgance de la forme et l'interet du rxcit.

Hector BECHIS. Armando de Melun. Roma, 1935.
vi-278 pages.
La collection Carilas, que dirige avec tent de competence notre
confrLre M. Marina, nous presente son dixibme volume: c'est la vie du
vicomte de Melun, ami d'Ozanam, le meilleur des biographes de 6Saur
Rosalie, grand chr6tien, grand iconomiste et grand ami des pauvres.
Nous connaissions cet homme eminent par ses memoires, sa corres.
pondance, un ouvrage de Mgr Baunard, quelques articles de revues et
de journaux et divers ouvrages; M. Bechis augmentera notre admiration
pour lui.

Castor ORDOFEZ. Educational Biology. Pid. aut.,
Chicago. In-4 de 171 pages.
M. Ordoleez professe la biologic
l' Universit6 de Paul, & Chicago.
Ce livre montre l'1tendue et la solidit6 de sa science biologique, et
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aussi de sea connaissances en botanique, zoologie, anatomie humaine,
physiologie et psychologic. II eat impossible de s'adonner & une science
sans conuaitre aussi les sciences voisines, car leus ramification
s'dtendlent au dela de la matibre qui constitue strictement leur objet.

Joseph LEONARD. Thoughts from St Vincent de Paul.
London, Burns Oates, 1935. In-32 de i33 pages.
Une sentence par jour avec riference. Bon choix.

Joachim V. BENSON. The Judgments of FalherJudge.
New-York, Kenedy and Sons, 1934. In-8 de 128 pages.
M. Judge, notre confrere, a fondi les Missionnaires servants de Ia
Tres-Sainte-Trinit6 et les Missionnaires servantes de la Trbs-Bienhenreuse-Trinit6. C'etait un homme de Dieu, plein de zele el de pi6te. Un
de ses enfants, M. Benson, a recueilli et publik quelques-unes de aes
pens6es pour nous permettre de lea savourer et de nous en nourrir.

Three Days of 1934. Emmitsburg, Impr. des Soeurs,
1934. In-8 de 122 pages.
Recit du triduum c6lcbr6 i Emmitsburg en I'honneur desainte Louise
de Marillac.

Joseph

BAETEMAN.

Pour bien prier (nature, difficult6s, pratique de la
priere).
Nos confessions (pourquoi si peu de fruit, de tant de
confessions ?)
La Mortification chritienne (sa necessit6, sa pratique).
Risolutions (comment
tenir).

les prendre, comment les

Ma Messe (la comprendre, la suivre, la vivre).
Marie (soyons enfants avec Elle, Elle sera Mere
avec nous).
Brochures de propagande de 24 a 32 pages in-8,
6dities en 1934 ou 1935, a Evreux, chez G. Poussin.

-

739 -

Alphonse HUBRECHT. Les Origines du clergi indigene
en Chine. 21 pages
M. Hubrecht montre sans peine que, de tout temps, l'Eglise et les
missionnaires ont compris la nicessite d'un clerge indigene. u Nous
croyons 6tre asaez pr&s de la vdtit6, kcrit-il, en estimant & trois cents le
total des pretres chinois ordonnes avant 185o. i Aujourd'hui, il serait
difficile de les compter.

Alphonse HUBRECHT. Confucius et la Chine moderne.
8 pages.
Les savants sont loin d'&tre d'accord sur la nature do culte rendu &
Confucius, n4 en 551, dans le marquisat de Lou, d'un officier militaire
qui le laissa orphelin a trois ans. K Ce culte, ecrit le P. Wieger, ne
s'adresse qu'l son nom et a sa memoire, que cet hommage doit glorifier et perpetuer. x D'autres voient en lui un Dieu, qu'il est bon
d'implorer pour avoir fortune, talent et dignit.

Manual de las Hijas de Maria Inmaculada para uso
de las Asociaciones erigidas en la Republica Mexicana.
2" 6dition. Mexico, 1934. In-12 de 748 pages.
Le livre premier de la premiere partie traite de la vie intirieure de
I'Association : zglements, pratiques; le second, de la vie spirituelle :
vocation, direction, reglement de vie, meditation. Une seconde partie
met sons les yeux des Enfants de Marie des formules de prieres.

Manual de las Hijas de Maria Inmaculada establecidas en las casas de las Hijas de la Caridad. Madrid,
Luz et Vida, 1932. In-12 de vi-597-87 pages.
Ici encore, les Enfants de Marie trouveront tons les renseignements
utiles sur 1'Association, des conseils pour avancer dans la perfection et
un choix de prieres et de m6ditations et m&me de cantiques.

Eugenio ESCRIBANO.

La canci6n del Orzdn. 1921. 205 pages.
Castilla. 1922. 140 pages.

El peregrino, lUgende pratique. 1925. 232 pages.
Cancionero espiritual. 1923. 79 pages.
Ces poemes placent M. Escribano an rang des bons pontes de la
peninsule ib6rique. Us ont eu le Eucc s mirit6.
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Almanlque de la Caridad. La Havane, 1935. In-8 de
255 pages.
On sail en quoi consiste un almanach : quelques illustrations, le
calendrier, beaucoup d'annonces, des contes, des bons mots, des poeiies
et des renseignements utiles. Nous avons ici Ie a directoire de 1'Eglise
catholique de Cuba w.

Cuestiones de interis para un catdlico del siglo XX,
par E. Gancedo. Madrid, 1935. 174 pages.
Cet ouvrage a dji &t6 publi6 en articles dans La Inmacalada de la
dafdalla Milagrosa. Qui es-tu ? D'oh viens-tu ? Oh vas-tu? Par oh
vas-tu ? Avec qui vas-tu ? Ce sont lk quelques-unes des questions que
pose M. Gancedo. Elles l'am~nent i parle de la criation de I'homme,
de sa conservation, de la R6demption et des autres graves sujets traitis
dans le cat6chisme.

Andr6 CHU. Rituel (en chinois). Nouv. id. Ningpo,
1935.
Cantique h sainte Louise de Marillac sur un choral
de BACH, paroles de P. ROQUE. Unisson en trois voix
6gales.
On peut se procurer ce cantique & I'Economat de la rue du Bac.

Joseph BAETEMAN. Les Deux Saurs Maurice. Evreux,
Poussin, 1935. In-8 de 309 pages.
D'aboid, une partie commune : En]ance el jeunesse des deux Sawrs
Maurice. Dans le milieu familial, oh elles vecurent ensemble, comment
les s6parer i'une de l'autre? La deuxibme partie nous montre la Mire
£milie, chargce d'ecole, puis soeur servante i Saint-Germain-en-Laye,
assistante et visitatrice k Naples, sOeu setvante i Sainte-Marthe de
Rome, enfin superieure de toute la Communaute.
De la scour ain6e nous passons, dans une troisieme partie, a la smcur
cadette. La voie que celle-ci suivit ne diff&re pas sensiblement. C'est
I'6conomat de la rue du Bac qui la retint au debut de sa vocation. La
Visitat(ice de Turin 'obtint comme secrttaire en 1883. De secr6taire,
elle devint visitatrice. Les qualites qu'elle deploya dans ce poste
important firent qu'on jeta les yeux sur elle, & la mort de la Mere
Mauche, pour lui donner la succession. Son double triennat s'ecoula
rapidement et les deux soeurs permuterent : I'aine, alors A SainteMarthe, vint a la Maison-M&re, laissant sa place i la cadette.
Deux vies, certes, bien remplies et bien edifantes. M. Baeteman
s'etend sur les vertus, et il a raison, car'c'est lk surtout ce qui compte
dans une bonne fille
de saint Vincent de Paul.
%
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Armand PRAVIEL. Monsieur Vincent ches les Turcs.
(Collection : La Grande Aventure.) Paris, Bloud et
Gay, 1935. In-8 de 189 pages.
Ce sujet a et6 bien des fois traite, jamais aussi abondamment. L'au.
teur ne pretend pas nous donner du nouveau; il vent simplement nous
interesser et y russit pleinement

Les Enfants de Marie Immaculie. (RBglement.) Paris,
1935. In-18 de 47 pages.
Rien n'indiquera mieux le contenu de ct opuscule qu'un coup d'ceil
sur la table des matieres.
Conditions d'existence de 1'Association, statuts, esprit, organisation
(direction gnrdrale, direction locale ou conseil, obligations particulieres
des conseillires, zelatrices, avertissements et exclusions), membres
(aspirantes, cadettes, associes, distinction entre, Enfants de Marie et
patronage), r6unions (reunion de pitek, reunion mariale et amicale),
pieux usages, ciremonial de reception, les Enfants de Marie maries,
les Rayons.
Cet utile opuscule a tdCcertainement tir6 & des milliers d'exemplaires, car, comme Vade-mecum, les Enfants de Marie ne sauraient
trouver mieux.

C6lint LHOTTE et ]lisabeth DUPEYRAT. Cornette et
Barricades. (Collection : La GrandeAventure.) Paris,
Bloud et Gay, 1935. In-8 de 191 pages.
C'est la vie de sour Rosalie qui nous est racontee sous ce titre
quelque pen dramatique. Cette admirable heroine de la charite continue de retenir 'attention des historiens. A vrai dire, en se planant au
point de vue historique, une seule vie compte: celle dont le vicomte
de Melun est 1'auteur. Les autres biographes la repktent en variant la
forme du r6cit. Le livre de Celine Lhotte et d'•lisabeth Dupeyrat se
lit avec un interft soutenu.

Lucien MISERMONT. Le plus grand des Missionnaires
de Saint Vincent de Paul. Jean Le Vacher. Paris,
Lecoffre, 1935. Grand in-8 de 476 pages.
L'infatigable M. Misermont vient de reprendre la plume pour nous
donner la vie du a plus grand des premiers missionnaires de saint
Vincent de Paul w, Jean Le Vacher, qui fut consul de France & Tunis
et a Alger.
Ce sujet a d6jk ete traite, et fort bien, par le regrett6 M. Gleizes
dans un volume trbs documente,
apris de longues et minutieuses
recherches dans les bibliothiques et les archives de France, de Rome,
d'Alg6rie et de Tunisie. C'est lui qui a d6couvert la a Relation de
1'esclavage des sieurs de Fercourt et R6gnard 9, ainsi que les Actes
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consulaires du dix-huitieme siicle. Que de journes n'sat-il pas passees,
la plume a la main, au palais de Ia Propagande de Rome, k la Chambre
de commerce de Marseille, an ministtre des Affaires 6trangires de
Paris, la Residence de France & Tunis! Que de documents n'a-t-il
pas copis ! On pent dire qu'il a cree son sujet et a laisse peu i decou.
vrir i ceux qui tenteraient apres lui la biographic du grand missionnaise de Barbarie. M. Misermont a craint, toutefois, que du livre de
M. Gleizes ne se degageAt pas assz lumineusement la.verite du martyle
et il s'est propose de combler cette lacune en rue de la beatification
de l'illustre fils de saint Vincent de Paul.
Sous l'impulsion de M. Verdier, supezieur gentral, le proces informatif s'ouviit en 1921; et, aujourd'hui, les dossiers de Paris et d'Alger
sont k Rome. II appartient i la C'bmmission historique d'eclairer la
S. C. des Rites apris etude et & celle-ci de se prononcer sur le fait et
la Cause du martyre.
Les preuves alIlguces en faveur du martyre sont nombreuses et, en
gineral, tris fortes. Quelques-unes laissent & d6irer. Par exemple, au
sujet de la colonne de feu sortie de la mer, dit-on, k I'endroit oh tomba
le corps de M. Le Vacher, on peut repondre que le temoignage tardif
et unique de M. Poissant, mort en 179g, est insuffisant pour contrebalancer Ie silence des contemporains et que, d'ailleurs, le fait peut
s'expliquer naturellement par la nature des matieres inflammables inherentes au macabre projectile.
Heureusement, M. Misermont n'a pas besoin, pour nous convaincre,
de cette mauvaise preuve. Si quelque lecteur venait k se plaindre de
la complaisance avec laquelle il developpe ses arguments, on pourrait
lui repondre : c'est Ie but du livre qui le reclame.
L'auteur a cru devoir s'arreter longuement sur deux autres points
controverses: le jour do martyre et 'identite du canon homicide et de la
Consulaire de Brest.
Sur le premier, M. Misermont tient pour le 28 juiilet, alors que
d'autres pr6efrent Ie 26, Ie 27 on le g9. Chacun a sea t6moignages et,
somme toute, I'esprit reste hesitant.
En lisant Ia seconde thhse, on eat plutat porte i croire que la Consulaire de Brest est innocente de la mort de M. Le Vacher.
Notons en passant que a la vue et perspective d'Alger %,reproduite
i la in du volume, est de 1684, non de i683.
On ne peut que filiciter M. Misermont de son inlassable activite
pour arriver i ce que les plus illustres parmi les ils et le filles de
saint Vincent de Paul soient mieux connus et glorifies par P'kglise.

Sainte Louise de Marillac. Paris, i935. In-12 de
62 pages.
L'auteur de cette brochure nest pas un historien; on s'en aperCoit
sans peiae; ii n'a pas etudiE son sujet et accumule les inexactitudes
avec une facilite surprenante. Son excuse est qu'il s'est propose, par
cette publication, non de rechercher la vCrite historique, mais de
recueillir les fonds pour bitir dans 1'eglise paroissiale _Saint-Denys de
la Chapelle une chapelle h sainte Louise. Nous souhaitons de tout
coeur que son dessein aboutisse. Sainte Louise y gagnera, sinon d'etre
mieux connue, du moins d'etre plus honoree.
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Vincent FRANCO. La COne. Esquisse dramatique en
un acte. Madrid, 1935. In-8, 67 pages.
Ce drame, 6crit sp6cialement pour les cercles de la jenesse catholique, aura, on plut6t a eu, le succas qu'il mtrite. C'est vibrant, kmouvant, image, d'un art littEraire impeccable. Voilk une piece qui mirite
de prendre place dans toute bibliothique catholique espagnole pour
theatre.

Antoine ZDESAR. L'Apdtre de la charitd. Saint Vincent

de Paul. Gorizia, 1934. In-8 de 158 pages.
Ce lire s'adresse aux lecteurs de langue slovene. II leur apprendra
1'etendue de la prodigicuse charit6 de saint Vincent de Paul.

Henri WATTHE. La Maison du Missionnaire. Compte
rendu de 193.4-935. Vichy, 1935. In-8 de 1og pages.
Apres avoir fonde I~ Maison du Missionnaire, M. Watth6 continue
de la soutenir malgre sa sant6 defaillante et des difficults qui abattraient plus d'un courage. C'est un obstini qui meritait le succs et l'a
obtenu. Son oeuvre cat admir6e; elle a et maintes fois ricompens6e;
des missionnaires de toutes lea Congrdgations, des eveques, des vicaires
apostoliques ont, par leur prdsence, montr6 en quelle estime ils la
tenaient. M. Watthe pent tse satisfait du bien realise et des t6moignages recueillis.

Joseph B. CODE. Letters of Mother Seton to Mrs Julianna Scott. Impr. d'Emmitsburg, 1935. In-8 de 463
pages.
Le recueil contient t42 lettres, ecrites entre lea annbes 1798 et 182o.
La Mere Seton y montre son coeur, sa pitie et son esprit pratique.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
21. Buchhorn (Francois), pr6tre, 15 mars, a Tarnow;
70 ans d'age, 5o de vocation.
22. Flood (Arthur), pretre, 5 avril, Niagara; 76, 24.
23. Lerga (Francois), pretre, 20 avril, a Gijon; 64, 48.
24. Santamaria (Nicolas), coadjuteur, 29 avril, a
Madrid; 65, 41.
25. Marti (Joseph), coadjuteur, I" mai, a Madrid;
56, 29.
26. Molinari (Jacques), pretre, 4 mai, a Rome; 62, 88.
27. Vidal (Eugene), pretre, o mai, Montolieu; 71, 52.
28. Vaysse (Joseph), pr&tre, 12 mai, a Guat6mala;
94, 65.
29. Uriz (Joseph), pretre, 27 mai, A Pampelune; 69, 52.
30. Vidal (ClIment), pretre, 3o mai, A Montpellier;
70, 5 .
31. Alonso (Jean), pr6tre, 31 mai, a La Havane; 70, 51.
32. Daniels (Henri), coadjuteur, 31 mai, a Susteren;
44, 22.
33. Osrs (Faustin), pretre, 31 mai, a Surada; 3o, 14.
34. Skehill (Jean), coadjuteur, 28 mai, a Sydney; 68,44.
NOS CHERES S(EURS
Anne Chanaud, 4 Bordeaux; 92ans d'aige, 68 ans de vocation.
Marie Caillol, I Montpellier; 85, 63.
Claudine Bilbeaud, a El Biar; 74, 49.
Ida Spiegl, A Pinkafeld; 58, 38.
Aloisia Wagner, a Lankowik; 69, 47.
Jeanue Gorniak, a Tarnopol; 27, 7.
Marianne Smyjewska, a Varsovie; 84, 63.
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Thirbse Birinyi, A Sumuleu Ciuc; 21, 2.
Marie Berkowics, a Veszprem ; 61, 43.
Maria Robaldo, a Turin; 64, 43.
Rose Starke, A Emmitsburg; 47, 25.
Mary Horigan, a Washington ; 75, 57.
Victoire Lomeli, A San Salvador; 92, 71.
Bridget Whelan, a Warley; 49, i8.
Maria Bustelo, A Valdemoro; 29, 7.
Anastasia Pelegrin, A Zamora; 67, 44.
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LA CAUSE DE MGR JUSTIN DE JACOBIS
DECRET SUR L'HtROICITE DES VERTUS

DECRET
CAUSE

ABYSSINE

de beatification et de canonisation du veinrable serviteur de
Dieu, Justin de Jacobis, 6veque de Nilopolis et premier

vicaire apostolique d'Abyssinie, membre de la Congregation
de la Mission, fondee par saint Vincent de Paul.

Sur le doute: Dans le cas dont il s'agit et pour le
but ici poursuivi, conste-t-il des vertus thiologales: foi,
esplrance et chariti, tant a I'igard de Dieu que du prochain; conste-t-il, en outre, des vertus cardinales:prudence, justice, ,,mpirance, force, et de leurs annexes?
Jamais l'Eglise n'a cess6 de travailler de son mieux
a l'entier accomplissement du commandement que lui
laissa J6sus ressuscit6 et sur le point de retourner ;
son Pere: Allez, enseignes toutes les nations. Aussi,
parmi les plus beaux titres de gloire de 1'lglise, il
convient d'exalter cet esprit d'apostolat qui, au cours
des ages, et malgr6 des difficult6s de tout genre,
s'est efforc6 et d'annoncer l'Evangile a touite cr6ature, et de dilater, a la mesure de l'univers entier, le
royaume pacifique du Christ. Cet ceuvre immense,
Saint-Pere, votre glorieux pr6edcesseur Benoit XV,
apres les ruines d'une guerre d6vastatrice, s'est
efforc6 de l'animer d'une nouvelle ardeur, et de le
clairement poser comme une preuve actuelle et un
t6moignage bien visible de l'iglise a jamais immortelle. Et vous-meme, Pere Saint, saisissant d'une
main puissante le gouvernail de 'lglise,vous luiavez
26
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aussi donn6 une telle impulsion que vraiment votre foi
intrepide a pleinement ob6i au Christ commandant:
Au large! en pleine mer!

C'est pourquoi, pour rechauffer davantage encore
ce zele missionnaire, il nous est aujourd'hui agr6able
et tout ensemble opportun d'exalter les vertus de cet
homme apostolique, dont la louange est dans t''vangile. En effet, le venerable serviteur de Dieu, Justin
de Jacobis, 6veque de Nilopolis, vicaire apostolique
d'Abyssinie, gloire remarquable de la famille vincentienne, travailla hardiment, au cours du dix-neuvieme
siecle, a 6vang6liser la nation 6thiopienne, r6alisant
devant nos yeux le remarquable type de l'inconfusible
ouvrier evangýlique: ambassadeur du Christ, totale-.
ment oublieux de lui-m&me, ne pensant qu'a J6susChrist, desireux de gagner les ames au Christ, au
prix m&me du plus dur des ministires; portant vraiment a un heroique degr6 ce laborieux apostolat, cet
optimisme joyeux, cette perseverance obstinue au
milieu des plus 6puisantes difficultes.
Le 9 octobre i8oo, a San Fele, diocese de Muro
Lucano, naissait Justin, le septieme des quaforze enfants de Jean-Baptiste de Jacobis et de Josepha
Muccia, ses honnates et pieux parents. La mere gardait pour Dieu une telle devotion qu'elle accoutuma
bient6t le jeune enfant i la precoce miditation des
v6 ritis de la foi, durant une demi-heure quotidienne.
La sainte Eucharistie, la passion du Sauveur, la
bienheureuse Marie, la compassion pour les ames
d6tenues dans le feu du purgatoire, animbrent bient6t
la tendre piit6 du garconnet. Vinrent s'y ajouter un
special amour pour les pauvres, et une pieuse cooperation a cette oeuvre de la propagation de la foi; priant
surtout pour obtenir de Dieu la conversion des infidbles.
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En 1809, la reception des sacrements d'Eucharistie
et de Confirmation amenirent encore un accroissement
dans son amour de Dieu. Mais voici que, vers 1812,
des difficult6s de famille contraignirent providentiellement la famille des Jacobis a s'6tablir a Naples
Dans cette vaste cit6, Justin r6alisa encore de nouveaux succes dans la pi&t6 et dans l'6tude des belleslettres. La vertu de l'adolescent se manifesta clairement lorsque, un jour, malgr6 son innocence, chiti6
par son pere emport6: Bien, avoua-t-il humblement,
ces ckdtiments paternels sont encore des preuves de son

affection.
Le pere, 6tonni, concut d&s lors pour son fils une
vive admiration. Enfin, a 1'Age de dix-huit ans, ob6issant A l'appel de Dieu, Justin sollicite son admission
dans la Congregation de la Mission. Ses d6sirs sont
exauc6s, il entre au seminaire interne; et a 1'6cole
de saint Vincent, il commence des lors ces progres

dans la perfection que devaient, plus tard, porter si
haut les oeuvres de sa vie entifre. A pleins traits, il
s'incorpora l'esprit du bienheureux fondateur de la
Mission et comme lui, 6galement remarquable par son
humilit6 et sa charit6, chercha toujours de pr6ference
les plus abandonnes. Justin prononce ses voeux et,
avant meme la r6ception des ordres sacres, s'adonne
avec succhs a la pr6dication durant quelques missions:
la nature et la grace manifesterent aussit6t combien
il 6tait predispos6 & un tel genre de d6vouement.
Le 12 juin 1824, Justin fut ordonn6 pretre A Brin-

disi, et pour le salut des ames redoubla desormais de
zele.
Puissant en oeuvre et en parole, il attire, principalement dans les Pouilles, I'attention g6n6rale. Directeur du siminaire, puis superieur de la maison provinciale de Naples, il remplit exemplairement ces
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diverses fonctions. Mais l'avenir lui r6servait de plus
nobles emplois. En 1838, le cardinal Franzoni, pr6fet
de la Propagande, demandait A Justin de Jacobis
4'or-aniser

a nouveau la Mission d'Ethiopie. En mai
, nomm6 pr6fet apostolique, et reconfort6 par la
I
liction de Gr6goire XVI, Justin, avec quelques
iborateurs, s'embarquait enfin pour la terre africaine.
PNnible, certes, le champ qui lui 6tait confi : la pers6cution l'avait ruin6 deux siecles auparavant, et, a
plusieurs reprises, les g6nereux efforts pour le reoccuper etaient obstinement demeur6s inutiles.
Justin, confiant en la grace divine et s'appuyant
sur l'autorit6 du Pape, qui 1'envoyait, placa en eux
toutela force de son apostolat. Enbon ouvrier apostolique, Justin s'efforqa tout d'abord d'unir 6troitement
au centre de 1'Uniti cette nation a lui confie : travaillant a greffer en quelque sorte ce sarment a la
Vigne pour faire A nouveau fructifier et pour revivifier cette foi depuis longtemps reque.
Sur ces entrefaites, Justin saisit I'occasion d'une
ambassade au Caire. Devant les instances royales, il
en faisait partie, avec nombre d'illustres chefs abyssins. Par une d6cision hardie et courageuse, Mgr de
Jacobis en conduisit quelques-uns jusqu'. Rome, les
presenta a une tres bienveillante audience de Gregoire XVI; la bont6 et tout ensemble la majest6 du
Souverain Pontife les toucherent, les 6murent, A tel
point qu'ils remportirent chez eux un vif et aimable
souvenir de l'ýglise catholique : c'6tait le germe
fortune de conversions futures.
De tels debuts d'heureux apostolat furent cependant
suivis de durs labeurs et d'apres combats. Dieu avait
gratifiL son humble serviteur de nombreux dons naturels: catactere energique, eloquence persuasive, ame
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intr6pide, 6tonnante douceur de relations, ardeur
infatigable dans I'expedition des affaires; tout cela
vivifiL, soutenu par la grace divine, ne lui fut pas
d'une m6diocre utilite. La viritable force de son
apostolat, la vertu sp6cialement efficace de sa predication, ce fut le temoignage de sa tres sainte vie, suivant d'ailleurs 1'enseignement du Christ: Que I'on voie
la bonti de vos euvres et qu'elles glorifient votte Pere
celeste.

Les tendresses indicibles de sa charit6 entouraient
le peuple qui lui itait confii. Pour le mieux gagner
au Christ, Justin s'adapte entierement et soigneusement aux coutumes des indigenes, a leur maniire de
vivre, triomphant de toutes les resistances par la bont6,
la patience et la douceur de sa conduite. Son ang6lique pi&t6, que d6celait son attitude ext&rieure, sa
demarche, son ardeur i la priere, la pieuse c6~1bration de la sainte messe, tout, chez lui, contribuait i lui
m6nager la v6neration, tant des chefs que de leur
peuple. Aussi, au v6ritable profit et au plus grand
honneur de la religion, il devint I'arbitre dans les dissentiments quotidiens. Mais, helas! ces heureux progrbs de la Mission renaissante d'Ethiopie ne manquirent pas d'exciter la cruelle persecution de l'abouna
schismatique, qui longtemps et inhumainement sivit
contre les catholiques et s'attaqua specialement i
leur pasteur, Justin de Jacobis.
Entre temps, parmi ces violences exacerbies, Justin,
malgr6 ses humbles risistances, 6tait enfin, en 1849,
sacr6 6veque de Nilopolis. Guillaume Massaia. vicaire
apostolique des Gallas, se trouvait alors providentiellement i Massaouah. Sur mandat du Saint-Siege, il
conferait a Justin de Jacobis la dignite 6piscopale et
I'etablissait premier vicaire apostolique de l'Abyssinie.
Toutefois, devant la recrudescence des difficult6s, la
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flamme de I'apostolique charit6 du serviteur de Dieu
parut s'animer davantage encore. Pour s'en convaincre,
il est doux de citer simplement ces fortes paroles de
l'illustre cardinal Massaia: c(Justin de Jacobis, crit-il,
c'est le fondateur de la Mission 6thiopienne, I'intripide ap6tre de l'Afrique orientale; mon Maitre, qui, par
son enseignement et ses exemples, m'a montr6 comment le missionnaire doit se comporter; ange de
l'Iglise d'1thiopie, modele des missionnaires;
exemple de cette force et de cette abnigation partout
nicessaires pour la progression des Missions (I miei
trentacinque anni, vol. V, c. xri, § 5).
Le labeur apostolique de Justin fut digne de ces
klogieuses appreciations du grand cardinal capucin,
perspicace t6moin. Mais les travaux, les epreuves de
Mgr de Jacobis, peuvent aussi recevoir la louange
emprunt6e au style sublime de saint Paul : En toutes
choses, Justin se montra vrai serviteur de Dieu, dans
une grande constance, dans les tribulations, dans les
necessitis, dans les ditresses, sous les coups, dans les
prisons, au travers des imeutes, dans les travaux, les
veilles, les je2nes, par la puretd, par la science, par la
longanimitd, par la bontt, par l'esprit saint (deuxieme
aux Corinthiens, ch. VI, versets 4-6). Rien d'etonnant,
des lors, qu'un tel ouvrier, soigneusement laborieux
dans le champ du Seigneur, ait entass6, suivant la
divine promesse, quantit6 de bons fruits, par la
patience.
A son actif, il faut signaler la conversion d'a pen prbs
12 ooo h6r6tiques, la fondation de plusieurs postes de
Missions, l'ordination de vingt pretres indigenes, dont
plusieurs ontnoblement confess6 le Christ dans les tourments et dont un, le bienheureux Ghebr6 Michael, fleur
empourprbe dela Mission, termina sa vie par le martyre.
Vingt ans et plus, Justin endure les pires souffrances,
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et poursuit, malgr6 tout, son ceuvre apostolique. Mais
voici que, couronnement de cette sainte vie, la mort,
6galement sainte, approche. De Massaouah, en compagnie de quelques pr&tres abyssins et siminaristes,
le serviteur de Dieu monte vers Halai. On 6tait parvenu dans une 6troite vallee, qu'enserraient les parois
abruptes des rochers, dans le lit du torrent Alighede.
Sous les 6treintes de l'6touffante chaleur et de la
maladie, i bout de forces, Justin est contraint de
s'arr&ter, annongant sa mort dans les trois heures.
Apres avoir recommand6 a ses enfants une mutuelle
charite, 1'obbissance au Souverain Pontife, voici qu'il
leur demande humblement pardon. II se confesse, et,
r6confort6 par l'Extr&me-Onction, il suggere qu'on le
laisse seul quelque temps. Se mettant a genoux, il
prie, puis en forme de croix joignant ses bras sur la
poitrine, appuyant sa tete sur une pierre, il se couche.
Apr:s le repit qu'il avait d6sir6 : Dieu vient, dit-il;
sur ses livres montent ensuite quelques mots de sa
langue maternelle, son visage s'illumine, et dans une
supr&me absolution, entourb de ses fils, il rend a Dieu
son Ame tres pure.
C'6tait le 31 juillet 1860; onpouvait alors voir pleinement r6alis6e la mort souhait6e par saint Vincent
a son enfant, qui, 6puise, tombe victime de son zEle.
Si un passant venait alors lui demander : Qui donc,
pauvre pretre, t'a r6duit & une telle extremite? quel
bonheur de lui pouvoir r6pondre: C'est la charit4 !
A la mort de Justin de Jacobis, 1'Ethiopie entiire
pleura : non seulement les catholiques, mais les
ht6trodoxes, les mahom6tans eux-m8mes regretthrent
vivement la disparition d'un tel Pere.
Au cours des ann6es 1891 & 1894, les procks de
l'ordinaire furent poursuivis, tant a Naples et Lecce,
que dans le vicariat apostolique d'Abyssinie.
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LA furent sp6cialement remarquables cinq depositions : paroles de t6moins oculaires et compagnons
jadis de souffrances du serviteur de Dieu; ce bienheureux disciple et martyr Gh6br6 Michael et cet Abba
T6cla Aymanot qui, outre ses souffrances pour la foi
et la noblesse de sa doctrine et de sa piet6, nous a
laiss la vie du v6enrable Justin de Jacobis. Le proces
expeditif, que l'on nomme pr6cisement de diligence,
fut vivement mene, et, d&s le i" mai 19o2, un decret
favorable fut promulgue. Le 13 juillet 1904, Pie X,
de sainte m6moire, signa de sa propre main la
commission d'introduction de la Cause; et le 28 juin
1905, parut le decret sur le non-culte constat6e l'endroit
dudit serviteur de Dieu. Les proces apostoliques
furent rapidement acheves, et, d&s le dicembre 1915,
en cette Sacr&e Congregation des Rites, on traita et
I'on r6solut favorablement la valeur juridique des susdits proces. Aussi, toutes les formalites obligatoires
etant fidelementobservyes, le 2 juin 1931, en presence
du R6verendissime cardinal Alexis-Henri Lepicier,
ponent ou rapporteur de la Cause, fut r6unie la Congregation antipriparatoire,que suivit, le g avril 1935,
la preparatoire.Enfin, le 16 juillet de cette annee, la
Congregation gindrale se tint en presence du SaintP&re; et la, le meme R6evrendissime cardinal Lepicier
proposa la discussion du doute suivant : Dans le cas
dont il s'agit et pour le but ici poursuivi, coaste-t-il des
vertus thAologales: foi, espranceet chariti, tant ea Fgard
de Dieu que du prockain; conste-t-il aussi des vertus
cardinales: prudence, justice, temptrance, force, et de
leurs annexes?
A cette question r6pondirent les Reverendissimes
cardinaux, les officiers, les pr6lats, et les Peres
consulteurs. Mais le Souverain Pontife ayant binignement requ ces avis, diff6ra lui-meme de donner son
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jugement, d6sirant encore demander a Dieu de plus
amples lumieres. Le 28juillet 1935, septieme dimanche
apres la Pentec6te, fut choisi pour donner officiellement I'avis papal. C'est pourquoi le Saint-Pire convoqua les R6v6rendissimes cardinaux Camille Laurenti,
prefet de cette Sacr6e Congregation des Rites; AlexisHenri LUpicier, ponent on rapporteur de cette Cause;
il manda aussi le R6v6rend PNre Salvator Natucci,
promoteur g6neral de la Foi, et moi secretaire soussign6; et apres la pieuse c6l6bration du saint sacrifice,
le Souverain Pontife ddcrita : Dans le cas dont il s'agit
et pour le but ici poursuivi, il conste vraiment que le
venerable Justin de Jacobis a pratiquid un degre Ahroique
les vertus thkologales de foi, esptrance et ckaritd, taut a
l'igard de Dieu que du prockain. La meme constatation
s'impose igalement pour les vertus cardinales:prudence,
justice, temperance, force, et leurs annexes.
Le Pape ordonna, en outre, de promulguer ce d6cret
et de l'ins6rer aux Actes de cette Sacrie Congregation
des Rites.
Donn6 b Rome, le 28 juillet 1935.
CAMILLE, Cardinal LAURENTI,
Prlfet de la Sacrie Congrigation des Rites.
Alphonse CARINCI,

Secritairede la Sacrde Congrigationdes Rites.

(Traduction de M. Fernand COMBALUZIER.)

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. CHAPITRE XXXII. SOMMAIRE. -

De 1874 a 1918

M. BoRa, superieur gineral (suite)

M. Fiat, assistant de la Maison-Mere pendant

le gindralat de M. Bore. Son portrait intellectuel et moral.
Comparaison avec le P. Etienne et le P. Bore.
La derniire conf6rence que nous possidions de
M. Fiat, assistant de la Maison-Mere, a pour objet la
f£te de Noel.
L'exorde commente brievement le texte : Parvulus
natus est nobis et filis datus est nobis. Au milieu du
silence de la nuit, lorsque tout reposait dans la nature,
le Verbe de Dieu est descendu du Ciel; il est adore
par les bergers et les anges.
Le premier point de la conf6rence rappelle quel est
ce petit enfant, ce fils qui nous est ne. Les sens nous
montrent en lui un etre faible, vagissant, envelopp6
de langes, emmailloti, pleurant. M. Fiat applique a
Notre-Seigneur le fameux texte de la Sagesse (VI) :
Sum quidem et ego mortalis homo... in ventre matris
figuratussum caro... ego natus accepi communem aerem...
primam vocem emisi plorans... in involumentis nutritus
sum. Mais la foi nous dcouvre en cet enfant la Sagesse
6ternelle et pour nous le faire mieux connaitre, M. Fiat
lui applique et, d6veloppe magnifiquement les titres
que le prophete Isaie lui a donnes, plusieurs siecles
avant sa naissance.
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Factus est principatussuper humerum ejus. - II sera
prince, roi, par droit de naissance et par droit de
conquate. Son sceptre, c'est la croix qu'il porte sur ses
6paules. Avant d'etre couronn6 de gloire dans le ciel,
il devra etre couronn6 d'6pines sur la terre; avant de
s'asseoir a la droite de son Pere, il devra etre crucifi6
entre deux voleurs. M. Fiat 6tablit une belle comparaison entre la principaut6 de Jesus et celle de Satan.
Le premier est le roi des humbles, le second est le
roi des superbes. J6sus forme son royaume par les
attraits de sa personne, I'efficace de sa parole, I'onction de sa grace. II dompte les caracteres, il calme les
passions par sa douceur.
SAdmirabilis vocabitur. - II sera appel: admirable,
et ce nom correspond a la r6alit ; car Dieu donne a
chaque chose son nom v6ritable, comme Adam, dans
son 6tat d'innocence, a fait pour les animaux. Nous
autres, nous donnons souvent des noms qui n'expriment pas la nature des etres; nous jugeons suivant les
apparences, et souvent nous appelons mal ce qui est
bien et bien ce qui est mal. Jesus est done v6ritablement admirable, puisqu'il est appel, ainsi par l'Esprit
Saint. M. Fiat justifiecette expression par trois preuves:
admirable en sa naissance, admirable en sa vie, admirable dans les recompenses qu'il nous r6serve. Saint
Bernard 1'aide a prouver le premier, saint Paul le
troisieme. II y a un magnifique contraste entre les.
grandeurs du Dieu et les petitesses de l'homme, qui
produit un effet saisissant. Vraiment J6sus est admirable; mais, toutes proportions gard6es, M. Fiat l'est
aussi dans l'exposi qu'il fait de cette merveille incomparable qu'est le Verbe fait chair.
Consilialius. -. Notre-Seigneur nous pr&che la
sagesse, mais il le fait avec tant de suavit' qu'il semble
plut6t un ami qui conseille qu'un maitre qui commande.
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11 ne veut pas nous intimider; il veut nous persuader.
Ce paragraphe est vraiment touchant. Le precedent
s'adressait plus & l'esprit, celui-ci plus au coeur. C'est
par ces variet6s que l'Nloquence de M. Fiat exerce
une grande emprise. La fin de cette explication nous
met en garde contre un autre conseiller, mais celui-li,
perfide, notre ennemi, celui qui a s6duit notre mere.
N'6coutons pas ce dernier; veillons i ce qu'il ne
vienne pas enlever la bonne semence de J6sus; que le
jardin de notre ame soit inaccessible a tout autre qu'au
celeste jardinier; attention a l'ivraie I Une belle priere
a Notre-Seigneur complete l'explication: O divin
conseiller, ravissez nos coeurs par le charme de votre
douceur; que la lumiere de votre parole 6claire toujours nos pas; que vos maximes nous servent de rýgle
de conduite; que le sel de votre sagesse assaisonne
toujours nos discours, etc.
Deus. - Remarquons, avant de rappeler les explications de M. Fiat sur ce mot Deus, comment il enchaine
parfaitement les diverses parties de son discours. Cela
est assez difficile dans le cas present; mais M. Fiat
sait trouver, comme saint Thomas, une certaine logique
qui n'est peut-etre pas dans la proph6tie elle-m&me,
mais qui aide a lier et A retenir les paroles qu'il commente. Apres une belle profession de foi sur la divinite de J6sus-Christ, M. Fiat, si doux dans le paragraphe pr4ecdent, proteste dans celui-ci avec indignation contre les blasphemes de Renan: a Anatheme
a l'impie qui a os6 relever parmi nous le drapeau tout
souill de l'infame Anus! Anatheme A cette tourbe
d'insens6s qui se font les propagateurs de sa revol-

tante doctrine et qui s'efforcent de nous ravir la foi
de nos pires Ils ne voient pas, dans leur folie, que,
tout en outrageant Notre-Seigneur, ils 6tent a l'huma-

nit6 son plus beau titre de gloire, etc., etc. n Suit une
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nouvelle profession de foi a la diviniti de NotreSeigneur: ( Notre Dieu a nous, c'est cet enfant qui vieut
de naitre; nous l'aimerons, nous l'exalterons, etc. n
Et le paragraphe se termine par un double sentiment:
a Dans l'indignation que doit nous inspirer un pareil
blaspheme, nous disons : Anatheme au crime audacieux de l'apostat; mais, songeant que Notre-Seigneur
veut le salut de tous,nous demandons grace de conversion pour le malheureux. ) Nous ne pouvons nous
arreter plus longtemps a ce paragraphe, c'est dommage, car l'expression Deus est si bien presentSe sous
toutes ses faces que cela meriterait qu'on insistit
davantage; mais alors, il faudrait tout citer.
Paterfuturi seculi. - Ce siecle futur n'est pas celui
que revaient les juifs charnels, et M. Fiat ivoque devant
ses auditeurs les perspectives incomparables de ce
siecle futur, le royaume des cieux, le royaume d'icibas, oii sont m6lang6s bons et mechants, le royaume
6ternel avec l'immense multitude des elus qui doit le
peupler; ici-bas, c'est le commencement, initium creaturae; mais le dernier 6panouissement de cette cr6ature ne se fera que sons 'action du soleil de la gloire,
dans l'6ternit oh J6sus r6gnera comme un pare. Un
critique a dit : t Laissons-nous aller de bonne foi aux
choses qui nous prennent par les entrailles et ne cherchons point de raisonnement pour nous empecher
d'avoir de la joie. » Ici, nous n'avons pas besoin de
cet avertissement, car les magnifques horizons que
nous devoile M. Fiat n'offrent aucun nuage, aucune
ombre qui soit de nature a giter le plaisir qu'on ressent a les contempler.
Princeps pacis. - Aprbs avoir dit que toutes nos
esp6rances sont pour le siecle futur, M. Fiat amine,
par une heureuse transition, I'explication du titre
qu'il va commenter. " Est-ce a dire que cet enfant ne
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nous apporte aucune consolation pour le temps de la
vie prisente Non, certes, car sa presence seule au
milieu de nous nous annonce que la misericorde et la
justice se sont rencontrees, que Dieu vent se rapprocher de l'homme, et que l'homme pourra desormais
approcher avec confiance du tr6ne de la mis6ricorde ;
c'est la paix promise aux hommes de bonne volont6;
J6sus est le prlice de la paix. ) M. Fiat envisage la
paix par rapport & Dieu, par rapport aux hommes et
par rapport a nous-m&mes, vis-a-vis de nos passions,
et ainsi se termine d'une facon solide et interessante
le premier point de ce beau discours.
Le second point tire la conclusion: il faut etre
enfant comme Notre-Seigneur. M. Fiat donne quelques raisons : i° Notre condition par rapport au bien
surnaturel. Notre impuissance est complrte, plus
grande que celle d'un petit enfant dans l'ordre naturel; 2° Dieu aime ceux qui sont simples et humbles
comme les petits enfants; il se revele a eux, se cache
aux superbes ; 3" Notre-Seigneur nous fait un precepte
rigoureux d'etre comme des enfants. Nisi efficiamini
sicut pavmuli. Cette parole de Jesus-Christ est tres bien
commentee par M. Fiat. II choisit dans l'Evangile un
certain nombre de propositions et il montre que l'humilit6 d'un enfant est la meilleure disposition pour
les embrasser.
Le troisibme point s'etend longuement sur la nature
de 1'enfance spirituelle. C'est la partie la plus davelopp6e. M. Fiat s'y complait parce qu'il nage dans

son 6elment. Cette ame d'enfant prend plaisir a analyser l'ime d'un enfant spirituel. Evidemment, tout
n'est pas imitable dans un enfant. Sans aller jusqu'a

dire avec La Bruyire que a les enfants sont hautains,
dedaigneux, coleres, envieux, curieux, interessis,
paresseux, volages, timides, intemp6rants, menteurs,
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dissimulis... qu'ils ne veulent point souffrir de mal et
qu'ils aiment a en faire, etc. n, M. Fiat reconnait en
eux deux dpfauts qu'il ne faut pas imiter : i° Defaut
de jugement : ils se conduisent d'aprbs les sens, ils vont
d'instinct a ce qui brille, a ce qui flatte le gout, a ce
qui les r6cr6e, ils agissent par impressions et non par
principes et avec discernement; 20 D6faut de force
qui les rend incapables d'accomplir une foule de
choses qu'ils feront quand ils seront grands. Aprbs cet
expose n6gatif (ce que nous ne devons pas imiter
dans l'enfant), M. Fiat aborde la partie positive on
constructive. En quoi devons-nous etre des enfants?
i* Par l'absence ou par la repression de toute
malice. Cette qualite est prouvie par la Sainte Vcriture et par les Pires. Voici les principales id6es de ce
passage : l'enfant est simple, candide; il s'abandonne
a la conduite de son pere sans defiance; il recourt a sa
mere pour toutes ses n6cessites; il oublie les injures;
il ne se venge pas; il n'a pas le d6sir des richesses,
ne se trouble pas de leur perte; il ne se glorifie pas de
sa naissance; il aime les enfants pauvres comme les
riches; il ne ment pas; il croit ce qu'on lui dit, etc.
M. Fiat transporte dans l'ordre surnaturel les qualites
naturelles du petit enfant et nous fait un tableau d6licieux (son portrait a lui-meme) de ce que doit etre le
missionnaire qui veut r6aliser la parole de Notre-Seigneur. Indiquonsles principaux lineaments de ce portrait; chacun de ceux qui ont connu M. Fiat les lui
appliquera sans effort. Pikt6 filiale envers Dieu notre
P re; confiance et abandon en l'Eglise notre Mere;
absence de suffisance et de pr6tention; detachement
complet des richesses et des honneurs; pardon g6n6reux des injures; foi aveugle a la parole de Dieu, etc.
20 Une autre qualit6 des enfants est une sainte aviditA pour le lait de leur mere. M. Fiat developpe-lon-
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guement et avec une sainte ardeur I'avidite que nous
devons avoir pour la doctrine de l'iglise. Lac concupiscite, c'est une nourriture sine dolo que nous devons
rechercher, non pas un lait alter6 par le venin de l'hiresie. Il-fustige la libert6 effrenee de la presse qui a
obscurci l'atmosphere de notte societ6; il defend le
Pape contre ses adversaires : on dit que le Souverain
Pontife ne comprend pas les besoins de l'6poque,
qu'il devrait se montrer moins hostile aux conquites
de 89, etc. M. Fiat compare ces personnes au l6vite
Oza, qui voulut soutenir I'arche d'alliance de ses
mains infirmes; il fait 1'6loge de Pie IX. On dirait
qu'il vise certaines personnes. Du reste, il s'arr&te un
moment et il met dans la bouche de ses auditeurs cette
interrogation : a Mais a quelle fin dites-vous cela? »
La reponse qu'il donne n'est peut-&tre pas toute la
manifestation de sa pens6e; on dirait qu'il craint de
manquer a la prudence; il a l'air de s'6chapper :
(' Vous me demandez pourquoi je parle ainsi; mais
c'est pour le plaisir que j'6prouve a parler sur ce
sujet. '
C'est la v6rit6, mais ce n'est peut-etre pas toute la
v6rite, que, du reste, il n'etait pas expedient de dire;
et alors M. Fiat s'ilive dans de belles considerations
theoriques et universelles sur le respect que nous
devons avoir par rapport an Saint-Siege. 11 faut rappeler qu'i cette 6poque Pie IX avait fait un appel aux
catholiques pour qu'ils intervinssent aupres de leurs
gouvernements, afin qu'on lui rendit ses 1tats et que
cet appel avait suscit6 de grandes controverses, parce
que plusieurs voulaient lancer la France dans une
guerre contre 1'Italie; ce qui menacait, par suite de
l'intervention assur6e de I'Allemagne, de ramener une
nouvelle guerre de 1870-1871. Les ennemis de l'iglise
agitaient le spectre de la guerre et montraient le Pape,
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les 6veques, les catholiques comme voulant la guerre,
et cette menace, exploit6e contre la religion, detournait beaucoup de Francais do respect vis-a-vis du
Saint-Siege. Beaucoup de personnages eccl6siastiques
croyaient qu'il n'6tait pas opportun pour le moment
de soulever cette question. Ii y er avait peut-&tre
parmi les auditeurs de M. Fiat et il n'est pas tme'raire de penser que I'assistant de la Maison-Mere les
avait peut-etre en vue sans le dire carrement. ]£videmment, tous aimaient et v6nbraient le Souverain Pontife, l'immortel Pie IX; aucun ne sacrifiait les principes; tous reconnaissaient que le Pape avait besoin
de son ind6pendance; la question 6tait de savoir s'il
6tait sage de r6clamer une intervention arm-e de la
France contre I'Italie a-propos des Etats pontificaux,
si ce n'etait pas s'exposer a une nouvelle amputation
de la France par 1'Allemagne, sans aboutir a am6liorer
en rien le sort du Pape.
Quoi qu'il en soit, M. Fiat fait de tres belles consid6rations thioriques sur le Pape : aprbs avoir rappel6 I'invitation faite par Pie IX aux 6veques de faire respecter
les droits du Saint-Siege, il developpe les considerations suivantes : le spectacle que Pie IX donne au
monde par ses vertus, ce qui doit d6velopper notre
sympathie compatissante pour ce vieillard malheureux; I'histoire nous montre que les peuples qui n'ont
pas recu les enseignements du Saint-Siege sont tombes dans de grands malheurs. M. Fiat aborde ensuite
les raisons traditionnelles de s'attacher a la doctrine
du Souverain Pontife; il cite en particulier les actes
des conciles provinciaux tenus en France sous le
second Empire; il d6veloppe longuement ce qui s'est
toujours fait dans la Congr6gation en faveur du Pape,
il parle de saint Vincent, des assemblbes g6nerales,
des sup6rieurs generaux, des missionnaires. Il cite en
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particulier le livre des circulaires aux Visiteurs, p. 234.
Nous n'avons pu savoir ce que dit cette page 234, car le
livre en question n'existe plus. Voici ce que M. Fiat

dit de M. Bonnet : c L'un des plus remarquables de
aos superieurs ginrraux par sa science, sa vertu et
les travaux d'un long g6enralat; il a resum6 les travaux de ses pred6cesseurs sur ce point en deux pages
magnifiques d'une circulaire vraiment admirable. n
M. Fiat parle ensuite de la conduite de M. Bonnet
par rapport aux professeurs des seminaires qui donnaient opiniatrement dans le jansenisme. Toutes ces
considerations sont tres justes; le seul reproche qu'on
pourrait leur faire, c'est qu'elles ont d6velopp6 dimesurement un des traits de l'enfance chritienne au
detriment des autres; 1'excuse qu'on pent alleguer,
c'est que ce trait 6tait extremement important et qu'il
6tait necessaire de le faire ressortir plus que tout
autre a cette 6poque. M. Fiat I'a fait avec toute sa
fougue; quelques-uns de ses auditeurs ont pu croireque
c'etait une manifestation de la furia francese; chez lui,
c'Atait zelus domus Dei; a cette epoque, le Pape Pie IX
faisait des proph6ties sur ce qui allait arriver;il annoncait une intervention de Dieu; il parlait aux pelerins
qui venaient le voir un langage apocalyptique; ces
discours ravissaient M. Fiat; son Ame, comme celle d'un
enfant, s'enthousiasmait A ces paroles de Pie IX et,
quand il parlait lui-m6me a la salle d'oraison de SaintLazare, ii parlait un peu comme le Pape Pie IX dans
la salle du consistoire du Vatican. Le discours que
nous venons d'analyser est un petit 6cho du SaintLazare de cette 6poque; il est une fidNle manifestation
de l'etat d'Ame de M. Fiat et, puisque nous allons le
quitter pour un temps, c'est l'occasion de r6 sumer A
grands traits ce qu'il a Wt6 comme assistant de la
Maison-Mere et de comparer sa physionomie intellec-
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tuelle et morale avec les PP. Etienne et BorC, sous
lesquels il a -tA assistant avant de leur succeder
comme superieur general.
M. Fiat a veille avec soin A l'observance des regles,
tant communes que spiciales; il les posskdait parfaitement jusque dans les moindres details; meme celles
concernant le cuisinier, le portier, I'infirmier, le tailleur, et, tous les ans, il faisait un examen de conscience
sur ces regles, soit en particulier, soit au conseil
domestique, pour veiller a leur observance.
II tenait beaucoup A l'ordre domestique; il voulait
que les exercices fussent annoncis comme ils doivent
l'etre; il savait, sur ce point, les moindres particularites des divers Coutumiers; il rappelait qu'il y a une
cloche dite des morts, avec laquelle on sonne les exercices depuis la mort d'un confrere jusqu'k ses fun6railles.
On a beaucoup vant6, A juste titre, la fidClit6 de
M. Forestier Leon pour le Coutumier de la MaisonMere ; je crois que, sur ce point, M. Fiat ne le c6dait
en rien A celui qui devait etre son bras droit de 1897
i 1914 et que meme il le depassait, en ce sens qu'il
connaissait mieux que M. Forestier le Coutumier de
l'ancien Saint-Lazare.
M. Fiat aimait les choses bien reglees et, comme
dans cette grande maison de Saint-Lazare, il y avait
alors beaucoup plus de rouages qu'aujourd'hui, par
suite de la presence de toutes les categories, il etait
n6cessaire de veiller au bon fonctionnement de la
machine, d'6viter les conflits d'autorit6, qui sont inevitables dans les questions mixtes; M. Fiat etait
comme I'huile qui empeche les pieces de grincer; il
prevenait les dificult6s par son humilit6, sa douceur
et aussi par des rgglements minutieux, bien 6tudi6s.
Nous avons eu occasion de parler de ses rapports avec
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M. Chinchon, qui itait pour lors directeur du s6minaire interne. Des heurts auraient pu se produire a
l'occasion des faits et gestes des s6minaristes dont
les pretres auraient eu i se plaindre. M. Fiat avait
toujours soin de traiter ces questions de vive voix avec
M. Chinchon et il le faisait toujours avec cette veneration que nous lui avons vu garder pour son ancien
directeur, meme en I889-189o; M. Fiat veillait aussi
& ce que les conflits fussent tranch6s par le supbrieur
general et que la solution en fit consignee dans un
livre special, et nous avons entendu nous-meme, longtemps apres, M. Chinchon lire a l'ob6issance des passages de ce cahier et rappeler que ces riglements
venaient de Monsieur le G6neral et dataient de
1'4poque oi celui-ci 6tait assistant de la Maison-Mere.
M. Fiat, assistant, fut toujours l'homme du Sup6rieur general pour la Maison-Mere, que celui-ci fit
M. Etienne ou M. Bore. Cependant, il y avait une
nuance. L'esprit de foi que 1'on doit avoir pour les
sup6rieurs n'empeche pas que I'on constate entre eux
des diff6rences marquees, tant au point de vue intellectuel qu'au point de vue moral. Or, M. Fiat a eu trois
sup6rieurs pendant qu'il 6tait assistant :le P. Etienne,
M. Mellier, le P. Bore. Ne parlons pas de M. Mellier,
pour lequel il ne semble pas que M. Fiat ait &tA dou6
d'une vive sympathie naturelle; il y avait, en effet,
entre les deux une opposition presque totale au point
de vue des idees ; M. Mellier, presque tout neuf dans
la Congregation et a la Maison-Mere, dont il ne connaissait ni les rouages ni les personnes; M. Fiat, 5
1'extr&me oppose. Cette diversit6 d'idees et ce manque
de sympathie n'empecbaient pas les relations d'etre ce

qu'elles devaient 8tre; mais certainement, si M. Mellier avait te' 6lu sup6rieur g6n6ral, M. Fiat n'aurait
pas pu rester, malgr6 toute sa bonne volont6; il y a
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quelquefois des separations qui s'imposent, meme
entre saints, et les deux 6taient saints, comme saint
Paul et saint Barnab6.
Ne parlons donc que du P. Etienne et du P. Bore pour
lesquels la sympathie existait, mais avec des variantes,
car il y avait aussi une difference 6norme entre les
deux sup6rieurs generaux. L'un, le P. Etienne, 6tait
pour ainsi dire l'incarnation vivante de saint Vincent;
c'etait le restaurateur de la Compagnie; il avait pleinement l'esprit du Fondateur ; il poss6dait a la perfection les ecrits de son Pere et il savait les mettre en
pratique dans le gouvernement de la Compagnie.
L'autre, le P. Bore, 6tait entr6 tard dans la Congr6gation; le pape Gr6goire XVI ne voulait pas qu'il se fit
lazariste; le Souverain Pontife 6tait d'avis que sa vocation 6tait d'&tre un parfait chritien dans le monde et
il semble bien que le pape avait raison; surtout
M. Bor6 n'etait pas fait pour etre sup6rieur; il n'avait
pas reussi comme visiteur; il n'avait pas reussi comme
secr6taire g6neral; il lui manquait peut-etre le doigte,
ia d6licatesse, qui ne s'acqui6rent pas dans le contact
avec les livres. M. Bore 6tait surtout un savant; il
parlait plusieurs langues; il s'6tait fait un nom dans
les academies; il vivait au milieu des livres; les livres
n'ont pas d'amour-propre; on peut les traiter comme
on vent; mais les hommes en ont et on ne peut pas, et
on ne doit pas les traiter comme on veut ou suivant
une ligne droite inflexible; il faut tenir compte du
caractbre, de I'Age, du temperament, des pr&ecdents.
Le P. Etienne 4tait tout autre : il avait la science
pratique de l'administration, ie sens des nuances, le
respect des personnes. Le P. Bor6 allait droit et tout
de suite; il ne savait pas, au moins pratiquement, que
le temps arrange bien des affaires. Le P. Etienne, lui,
savait que les oeuvres de Dieu se font par la patience ;
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que chaque chose a son heure; qu'il ne faut pas tout
reformer tout d'un coup; qu'il faut imiter la Providence, qui procedesuaviier.M. Fiat, assistant des deux,
remarquait tout cela, sentait les differences, comparait, jugeait, il formait peu a pen sa mentalit-; la
Providence l'avait mis a bonne &cole; elle le pr6parait. Quand il sera nommi sup6rieur general, il ne
sera pas novice un seul jour; il sera tout de suite
profes, comme on I'a dit de Benoit XV.
M. Fiat sera plut6t de l'ecole du P. Etienne que
de celle du P. Bore. II prendra un peu dans les deux;
mais il prendra surtout dans le premier. Nous 1'avons
entendu souvent discourir des deux, surtout dans les
voyages faits en sa compagnie. Ce n'est pas a dire
qu'il ait reproduit fiddlement son modele, le P. ]tienne.
M. Fiat resta toujours un peu minutieux, aimant a
s'occuper des moindres d6tails. II remarquait tout,
surtout les petites choses: si les souliers 6taient
propres, si la tonsure itait faite; il constatait que le
procureur aurait di faire cette chose, que le prefet
d'6glise n'avait pas fait cela. II voyait tout. On aurait
pu lui appliquer ce que l'Apocalypse dit des quatre
animaux mysterieux, qu'ils 6taient pleins d'yeux : in
circuitu et intus plena sunt oculis. Le P. Etienne, dans
son grand bon sens, comprenait qu'il faut quelquefois
fermer les yeux et les oreilles et la bouche. De minimis non curat praetor, disait souvent le P. Verdier,
qui avait une grande admiration pour le P. Etienne.
Mais ce que M. Fiat a imite dans le P. Etienne, c'est
incontestablement son grand amour pour saint Vincent
et sa tendresse pour les confreres.
L'assistant de la Maison-MWre n'est pas tout a fait
comme les assistants des autres maisons. Ceux-ci ont
moins de pouvoir, parce que le superieur local peut
exercer la sup6riorite de la maison d'une maniere plus
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immediate que le sup6rieur general par rapport a la
Maison-Mere. Ce dernier est pris par la sollicitude de
toutes les maisons; aussi, se d&charge-t-il beaucoup
plus sur I'assistant de Saint-Lazare que les autres
sup6rieurs ne le font sur leurs assistants. En particulier, a cette 6poque, toutes les permissions de sortir,
meme pour les 6tudiants, les s6minaristes, 6taient du
ressort de M. Fiat. Cela lui permettait de voir souvent
les confreres et freres et il en profitait pour les
exhorter, les encourager, les r6primander, les consoler, les relever.
Si M. Fiat, assistant de la Maison-Mere, avait plus
d'autorit6 qu'un assistant d'une maison ordinaire,
cela ne le d6tournait pas de conf6rer souvent avec le
P. Bor6 et le P. Etienne, de leur parler de l'6tat de la
maison, des occupations et de la sant6 des confreres,
surtout des travaux des fr&res coadjuteurs.
On lui portait le courrier de la maison, sauf de
ceux qui ont la correspondance libre; il lisait les
lettres. Nous nous sommes demand6 souvent s'il ne
portait pas lui-meme les lettres, et cela i cause d'un
fait banal dont il nous a entretenu. II nous a racont6
qu'il avait trouv6 un jour les lettres ouvertes, laissees
par migarde en an lieu que nous ne d6signerons pas
plus explicitement. Les-reflexions qu'il nous faisait en
racontant cette histoire semblaient faire croire que
lui-meme, ttant assistant, n'aurait pas confi6 les lettres
A un autre. II 6tait d'avis que porter les lettres 6tait
un moyen de voir les chambres et les confreres et les
offices des freres; mais, d'autre part aussi, le temps
de l'assistant est compt6 et cette tourn6e est bien
p6mnble, surtout a un certain age; on peut dire qu'il
est impossible que l'assistant s'astreigne i toutes ces
per6grinations; il lui faudrait un chemin de fer de
ceanture ou un metro; voila pourquoi nous doutons
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que M. Fiat I'ait fait. Peut-etre les r6flexions qu'il
nous a faites avaient seulement pour but de rappeler
combien il faut etre dblicat en ces matirres et bien
veiller a ce que le secret des lettres ne soit pas expos6
a etre divulgu6. Nous avons essaye de nous renseigner aupres des anciens qui avaient vtcu, comme
pretres, sous M. Fiat assistant; nous n'avons abouti a
rien de certain.
Relativement a la pauvrete des chambres, il n'avait
pas les mCmes id6es que le P. Etienne et le P. -Bor.
Ses deux pr6d6cesseurs tenaient a la sainte pauvret6,
comme tous les superieurs g6neraux, et donnaient
eux-memes l'exemple dans leur ameublement, leur
v6tement, leur nourriture, itant, sur ces diff&rents
points, trait6s comme les autres confreres. Cependant,
les deux avaient laiss6 tomber quelques petits points
nicessaires au dix-septieme et au dix-huitieme sikcle.
M. Fiat, grand lecteur des vieux coutumiers, des
vieux cahiers, voulait faire revivre les vieux usages;
il tenait plus a la lettre; ses pred6cesseurs tenaient
plus a l'esprit; le P. Bor6 fut meme plus large sur
ce point que le P. ftienne. Hatons-nous de dire que,
si M. Fiat n'avait pas les memes idies, et s'il essaya de
les faire aboutir pendant qu'ilbtait assistant des deux,
cependant, en bon fils de saint Vincent et en fidele
assistant, il se soumit, il plia sous la volont6 formelle de ses sup&rieurs, mais disons aussi qu'il ne
fit que plier et que, lorsque lui-meme devint sup6rieur g.neral, il reprit ses id6es et essaya de les faire
regner. Nous devons A la v6rit6 de dire que les 6vinements furent plus forts que lui.
Une autre caracteristique de son esprit etait sa
propension pour les choses merveilleuses. Son Ame,
comme celle d'un enfant, ne s'6tonnait pas des visions
des frires ou autres, des apparitions qu'on lui racon-
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tait, des l6gendes qui se colportaient. M. Fiat, tout
impr6gnk

de surnaturel, le trouvait tout naturel,

si l'on peut parler ainsi. Le P. Etienne 6tait plus
rassis et l'on sait la prudence, la r6serve qu'il
garda en de telles occurrences. Le P. Bor6e tait
peut-4tre plus severe encore. M. Fiat, en quelques
circonstances, a peut-etre

pris trop

A la

lettre,

comme parole d'Evangile, des paroles de voyants
qui, tout le monde le sait, ne sont pas de foi et peuvent m6me contenir des faussetis. On sait combien

l'iglise est prudente sur ce point. Elle examine
attentivement les 6crits, ricits d'apparitions des
voyants de Notre-Seigneur, de la sainte Vierge on
d'autres, et ele 6limine impitoyablement ce qui est

contre l'enseignement de la foi. On a souvent racont6
(nous ignorons si la chose est fond6e) que les 6crits
d'une c6l6bre voyante canonisee disaient que NotreSeigneur lui aurait rev61 que sa Mere n'avait pas 6t6
concue Immacul6e (la voyante suivait la spiritualit6
dominicaine). Evidemment, cette apparition etait
fausse; la voyante avait cru voir et entendre; son
imagination seule lui avait fait croire ces pr6tendues
paroles de Notre-Seigneur. I1 faut done etre tres
prudent, meme avec les voyants canonisks ou b6atifi6s, et se rappeler, comme 1'enseigne la theologie,
qu'il peut se glisser du personnel, da subjectif.
Or, M. Fiat fut assistant apres la guerre de 1870;
toutes les guerres tournent et 6chauffent un certain
nombre de tetes. On s'entretenait beaucoup, A SaintLazare, des prophlties du cur6 d'Ars faites au frere
Gaben et A d'autres. On commentait les moindres
paroles. On discutait. Les uns appliquaient toute la
proph6tie A la guerre de 1870 et Ala Commune. D'autres pensaient qu'il devait y avoir une seconde guerre.
a Celle-ci ne devait pas &tre longue. On croira que

-

774 -

tout est perdu et le bon Dieu sauvera tout. Ce sera
un signe du jugement dernier. Paris sera change et
aussi deux ou trois autres villes. On voudra me canoniser, mais on n'en aura pas le temps. ) Un autre
texte disait: , La grosse affaire n'est pas passee.
Paris sera dimoli et bril6 tout de bon, pas tout entier
cependant. Mais ii y aura de plus terribles choses
que celles que vous avez dji. vues. Les ennemis laisseront bien brCiler Paris et ils en seront bien contents. » Des brochures paraissaient et d6veloppaient
les textes. t Les Prussiens devaient revenir; mais ils
seraient 6crases pres de Poitiers. Les revolutionnaires devaient se rendre maitres dans le Nord et
le Sud-Ouest. Mais Dieu devait sauver la France
par le retour du Grand Roi. 3 Cela s'imprimait
en 1875.
Chacun interpretait les textes A sa facon, a peu prbs
comme cela se fit de nouveau en 1914-1918. Le P. Yves
de la Briere, S. J., a fait paraitre, en ig95, dans les
Atudes des Peres Jssuites, un article tres int6ressant
sur les deformations que l'imagination des exalt6s
faisait subir an texte du bon frire Gaben. II donne
toutes les sources, imprimbes et manuscrites, et il en
conclut que. le problme n'est pas d'une clart6 parfaite, que les donnies en sont un peu complexes.
Pareille confusion existait, en 1874-1878, a SaintLazare, au sujet des propheties du bon frdre Gaben
qui, ennuy6 des versions divergentes de la prophitie
des futurs malheurs et des futures revanches, ecoutait souvent sans mot dire, sans protester, et finissait
par rbpondre: Si vous voulez. M. Fiat prenait part a
ces discussions toujours courtoises. II penchait pour
l'authenticit6. Evidemment, certaines paroles lui
paraissaient myst&rieuses, 6tranges; maisellesvenaient
souvent de ce que l'on voulait faire dire au frere ce
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que l'on souhaitait, de ce que l'on interpritait mal ses
paroles.

II n'y avait pas que les proph6ties du cure d'Ars
qui difrayaient les conversations de Saint-Lazare. On
s'entretenait autant de celles de la bienheureuse
Catherine que de celles de saint Vianney. L'heureuse
voyantede i83o venait de rendre sa belle ame a Dieu,
le 31 d6cembre 1876, et tout le monde &taitdans l'admiration des faits merveilleux dont elle avait 6tI le
t6moin. On montrait comment s'etaient parfaitement
r6alis6es les prophlties faites a la petite seur du
seminaire. On le publiait partout. Malheureusement,
on ajoutait aussi; on lui faisait dire ce qu'elle n'avait
pas dit ou bien on interpr6tait mal ce qu'elle avait
dit. On parlait surtout des fameux ( quarante ans,
puis dix, puis la paix , et on attendait fiUvreusement
pour I880 la fin des maux de la France. Les historiens modernes de la bienheureuse ont tres bien expliqu6 ces faits, et its en ont justement conclu qu'il faut
etre trbs prudent en pareille matiire; qu'il faut
d'abord 6tablir le texte exact, voir si la fantaisie des
hommes n'y a rien ajout, et n'en tirer que les conclusions strictement renferm6es dans la source. Actuellement, grace a ces travaux de critique textuelle, on
n'est plus expose a faire dire tout ce que l'on faisait
dire en 1877-1878, a Saint-Lazare et ailleurs. Ces travaux consciencieux ont merveilleusement grandi la
figure de l'humble voyante et, plus onl'itudiera, plus
on la trouvera belle et incomparable. On a dit de
1'Iglise qu'elle n'a pas peur de la v6rit6; on peut dire
la meme chose des saints, et en particulier de la bienheureuse Catherine Labour6.
, On commencait, cette 6poque, t publier les papiers
qu'elle avait laiss6s; on ne les publiait pas tous.
M. Fiat avait la d6votion de les lire tous; il les consi-
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dirait comme des reliques, des trbsors qu'on ne doit
pas laisser enfouis dans le sol ou sous le boisseau.
Quelques-uns etaient mysterieux: l'un parlait d'une
croix qui serait appelee la croix de la victoire, qui
serait en veneration de toute la France et de 1'etranger; les uns y viendraient par devotion, les autres en
pelerinage, d'autres par curiosit6. Sur le pied de la
croix serait repr6sentee toute la revolution. Le pied
de la croix m'a paru avoir de 1o a 12 pieds carres et
la croix de i5 a 20 pieds de hauteur. Sous cette croix,
il y reposera une partie des morts. ,
Une autre parole de la Bienheureuse parlait d'un
tresor cache dans la maison de Reuilly: <t Apres avoir
creusi I m. 5o, on devait trouver une pierre plate
comme une pierre tombale; la soeur Duf6s devait aller
chercher un pretre pour la diplacer, et la on trouverait
de quoi faire bitir une 6glise. )
Toutes ces paroles, tous ces papiers faisaient travailler les esprits. Des fouilles avaient &t6faites, sous
le P. Etienne, par les freres de Saint-Lazare; on en
faisait a cette epoque sur l'ordre du P. Bore. Plus
tard, M. Fiat, devenu sup6rieur general, fera
reprendre les fouilles. La soeur Dufes h6sitera. Nous
avons d'elle une belle lettre a ce sujet. Elle avouait
que: elle itait perplexe sur l'issue des recherches.
Finalement, on laissa tout en suspens et les chosesen
sont demeurees l.
SM. Fiat avait peut-6tre oublie que, dans les paroles
des voyants, il en est qui doivent etre prises a la
lettre, d'autres dans le sens mystique, spirituel
qu'elles renferment. II y a souvent des verites profondes qui se cachent sous des paroles en apparence
simples. C'est dommage que le P. Fiat n'ait pas
exerc6 sa sagacit:
mystique a decouvrir et A nous
exposer les lecons cach6es sous ces symboles. Que de
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belles choses il aurait dites sur l'humilit6, trisor cache
de la Compagnie des Filles de la Charit6 qui doit
I'aider a Clever un bel edifice dans l'tglise; sur la
charitA des seurs allant jusqu'au sacrifice, veritable
Croix de la victoire qui sera v6n6r&e en France et
partout.
Le bon P. Fiat, qui a tant travaill & la gloire de
Sceur Catherine, aurait ajout6 ainsi quelques fleurons
de plus a sa couronne; mais ne lui jetons pas la
pierre; ce qu'il a fait pour la bienheureuse est admirable; il n'a pas tout fait; ses successeurs continueront et acheveront la glorification de l'une des plus
grandes voyantes de Notre-Seigneur et de la Sainte
Vierge.
Quelqu'un a dit queM. Fiat avait eu surtout la thiologie du cceur; il a eu aussi celle de I'esprit, nous le
verrons plus tard, quand nous arilyserons les conf6rences qu'il a prononc6es 6tant superieur g6neral.
Ajoutons qu'i cette 6poque de sa vie (1874-1878), il
cultivait sp6cialement le Droit canon; il faut cependant
noter une particularit6 que nous avons d6ej signalee
et que nous retrouverons toute sa vie.
II connaissait bien les canons (autant qu'on pouvait
les connaitre a cette 6poque, avant la codification de
1918); mais il voulait nous les appliquer, meme ceux
dont nous 6tions dispenses par nos privileges ou par
notre situation sp6ciale. II etait de ceux dont parlait
l'6minent professeur de droit canon a l'Apollinaire,
Lombardi, qui, ayant eu a 6tudier les Bulles, indults
qui nous concernaient, et voyant que nous en profitions
si peu, disait que les Lazaristes, ou Seigneurs, ou
Messieurs de la Mission, sont de braves gens qui
lisent plus souvent leurs regles communes que leurs
privileges.
Nous ne pouvons nous eterniser sur le portrait de
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M. Fiat, assistant de la Maison-Mere; il nous faut
cependant ajouter un dernier trait, ie plus bean, nous
voulons dire son humilit6. Saint Vincent dit quelque
part qu'il a voyage avec des religieux sans savoir lequel
d'entre eux Ltait le superieur. M. Fiat a cherch6 a
r6aliser cette parole du saint Fondateur. En dehors du
rifectoire, de la salle d'oraison et de la chapelle, oi
les d6crets lui assignaient une place speciale, il voulait 6tre comme les autres confreres, il n'acceptait
aucune marque speciale d'honneur;il a mime protest6
publiquement qu'on ne devait offrir d'eau binite a
personne a la salle d'oraison; M. Fiat voulait passer
inaperqu autant que possible; il appliquait a la lettre
le recumbe in novissimo loco; aussi, ses confreres ne l'en
estimaient que plus et bient6t ils lui diront a l'assemblee g6nerale de 1878 : ascende superius.
Cependant, pour etre v6ridique, nousnoterons qu'il .
a toujours trouve qu'il itait regrettable que i'assistant
de la Maison-Mere ne fAt pas ou procureur provincial,
ou visiteur, pour 6chapper a l'epreuve a laquelle
I'expose le fait qu'il ne va pas de droit a 1'assembiee
provinciale (sans ces titres), qu'il doit etre l6u par ses
confreres pour pouvoir y aller et qu'on ne sait jamais
ce qui sort de l'urne. Cor kominis inscrutabile. Do reste,
on le nomma visiteur de France peu avant son election
comme Sup6rieur general. Aussi, quand il fut luim6me promu a la premiere charge de la Congregation,
des qu'il le put, il nomma visiteur M. Chinchon, alors
assistant de la Maison-Mere, et a la mort de ce dernier
il choisit M. Forestier, qui 6tait deja assistant de la
Congregation, ce qui supprimait la difficulte.
M. Fiat a 6et un assistant modele; il a bien com-

pris sonr6!e; il est reste a sa place; il a bien navigu6
sur cet ocean de la Maison-Mere oii il y a des 6cueils;

il s'est attire i'estime et I'affection du Superieur gene-
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ral, des assistants de la Congregation; il n'a pas eu
de difficultis avec le Secretariat, ou ii allait fr6quemment pour consulter les archives, ni avec la Procure
de la Congr6gation; il a vicu en bonne harmonie avec
le visiteur de la province, qui fut M. Denis jusqu'en
1877. Voila pour ceux qui 6taient au-dessus de
M. Fiat dans la hierarchie de la Congregation;
quant h ceux qui etaient au-dessous, qui d6pendaient
de lui, pretres, consulteurs, 6tudiants, coadjuteurs,
il a &t6 ce qu'il devait &tre, c'est-a-dire bon et
tenant a la Regle. Une regle de l'Assistant lui
recommande d'avoir soin des malades et de ceux qui
ont la sainte habitude de ne rien demander. Comme
M. Fiat a Rt6 bon pourles malades! Nous ne pouvons
pas affirmer qu'il soit alle les voir tous les jours;
nous ne pouvons pas le nier non plus; ce qui est certain, c'est qu'il allait fr6quemment leur porter la
parole de consolation, de r&confort qui fait tant de
bien & ceux qui souffrent; il 6tait vraiment pere et
mere a ce point de vue. Pour les autres, il ne voulait
pas d'immortification, mais il voulait cependant tous
les petits adoucissements qui sont n6cessaires, surtout
aux anciens, souvent arret6s par les infirmit6s et les
miseres de la vieillesse, il se montrait tr&s large pour
dispenser ces derniers de quelques exerciccs qui
peuvent leur etre trbs p6nibles et il rappelait souvent
aux jeunes qu'il ne faut pas se scandaliser si tel on
tel ne peut pas assister a tons les exercices communs,
mais qu'il faut etre fort idifib de voir que, malgr&
leur age, ils assistent, cependant, a un certain nombre
d'exercices. Plus tard, il louera souvent le v6n6rable
M. Brioude.
II veillait A ce qu'il y et des plats suppl6mentaires
pour les anciens et il rappelait aux jeunes que la difficult6 de dig6rer nicessite ces exceptions pour les
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vieillards. II suivaitlarecommandation de saint Paul:
Seniorem ne increpaveris, sed obsecra ut patrem.
Avec les 6tudiants, c'itait une effusion de tendresse
qui lui gagnait tous les coeurs. S'il tait comme un fils
pour les anciens, il 6tait comme un pere pour les jeunes,
un pere qui est ferme, mais qui condescend, qui se
fait tout a tous, qui entre dans les pensees et les sentiments de ses enfants, qui se fait quelquefois enfant
comme eux; un pere qui demande beaucoup, parce
qu'il aime et donne beaucoup.

Iedouard ROBERT.
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LAURENT BOUCHET
AMI ET DISCIPLE DE SAINT VINCENT DE PAUL

V. -

(suite)

Le confirencier des Mardis

Nous voici an cceur de notre 6tude sur Laurent
Bouchet : ses rapports avec la Compagnie des ecclesiastiques de la Conf6rence des Mardis'. Ici, les renseignements originaux abondent. Aucun 6crivain du
temps, Abelly except6, ne nous a laisse une pareille
mine de documents de premiere main sur cette question. Si on n'a pas encore retrouv6 les registres contenant les proc•s-verbaux des stances de la Compagnie, les manuscrits de Bouchet nous fournissent les
notes qu'il y a lues sur les sujets fixes d'avance, dont
il nous transcrit les termes avec une scrupuleuse exactitude.
A parcourir ces sujets de conf6rences, on croirait
entendre Vincent de Paul les proposer a 1'assembl6e.
Tous sont divises selon sa a petite m6thode ,. Bouchet, qui se laisse quelquefois emporter jusqu'I faire
des sermons de cinq, six et meme neuf points, bride
son imagination et modere son style dbs qu'il touche
aux sujets de la Conference des Mardis. Non seulement
il ne s'6carte pas de la division, mais il r6pond aux

questions proposkes aved une simplicit6 --t une exactitude remarquables. Ici, plus que partout ailleurs, ii
se montre disciple fidele. Nous comprenons qu'il ait
et6 gofit6, du fondateur de la Mission et de ses successeurs, et qu'il ait &t6 lui-meme, pendant plusieurs
i. Nous zenvoyons l lecteur i 1'etude originale et fouillee faite par
M. Coste, dans son ouvrage Monsieur Vincent, t. II, chap. xxvili, sur
a Les Conf6rences des Mardis u.
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annies, membre du bureau, c officier ) comme on
disait alors, et meme pr6fet de la Compagnie.
Nous avons pu 6tablir une liste chronologique de
quarante conferences avec leur division, donnees par
M. Bouchet aux assemblies tenues soit a Saint-Lazare,
soit au College des Bons-Enfants 1. Nous ne pouvons
douter que M. Bouchet n'aitassisti a bien d'autres r6unions ni qu'i! y ait pris la parole, bien qu'il ne 1'ait
pas note dans ses manuscrits.
Ses conferences ecrites se trouvent dans trois de ses
principaux ouvrages :
I* Dans le Sacra farrago, Ml6anges Sacr6s, termine et d6dicac6 en i651, ou nous en comptons huit.
20 Dans son Recueil des Sermons, tome VIII, qui
contient la fin de ses predications sur les dimanches
de 1'annee liturgique. t Les Dimanches de Bouchet ,,
c'est le titre imprim6 sur la reliure.
A la suite, Bouchet a fait relier quinze conf6rences
des Mardis, donnees pour la plupart pendant les
annees 1656-1657.
3* Enfin, dans son dernier et plus grand ouvrage,
qu'il a appel Explications sur les Lettres, compos6 de
dix-huit volumes, oi il a mal6, selon 1'ordre alphab&.tique, des d6finitions de mots, des fiches de predication, d'histoire naturelle, de geographie, de biographie, avec de nombreux sujets de sermons et de conf6rences spirituelles. Nous avons pu y relever dix-sept
sujets trait6s aux Conferences de Saint-Lazare ou des
Bons-Enfants autour de i665 ou de 1674.
Bouchet commence par nous faire connaitre une
liste des membres de la Compagnie, liste bien incomplete sans doute, mais oh, A c6t6 de noms illustres, il
nous r&vele d'autres noms moins connus.
i.

On trouvera cette liste

& lAppendice

no z.
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Voici son texte, tel qu'il se trouve au tome VIII de
ses sermons :
c Ce qui suit est un supplement compos6 de plusieurs
sujets d6taches qui, pour la plupart, ont Wt6 traitis en
la Compagnie des ecclesiasliques qui se tient a S antLazare, tous les mardis de chaque semaine, dans la
maison des Pretres de la Mission, fondbe en France
par M. Vincent de Paul, premier g6enral et instituteur de cette Congregation.
( Comme j'avais l'honneur d'etre un des membres
et meme un des officiers de cette sainte Compagnie,
avant que Dieu m'eut appelM k la direction d'une
paroisse, en ce temps-1a se trouvaient dans cette Compagnie et conference illustre plusieurs personnes de
qualite et de m6rite, dont le ciel en a retire une
partie A soi.
c Voici les noms de ceux qui s'y trouvaient ordinairement :
Mgr l'eveque du Puy, maintenant 6vrque d'Evreux1;
Mgr 1'6veque de ChAlons 2 ;
Mgr 1'Aveque de Soissons3;
Monsieur Vincent, supkrieur et fondateur des Missionnaires en France, mort;
M. F6ret, grand vicaire de Mgr 1'archev&que de
Paris;
M. Charton, grand penitencier de Paris, mort;
M. l'abbe de Chandenier, mort*;
M. l'abb6 de Sery, mort 5 ;
M. I'abb6 de C6sy 6 ;
M. l'abbe G6douin 7 ;
s. Henri de Maupas du Tour. - 2. Felix Vialart.
3. Simon Le Gras. - 4. Abb6 de Tournus, retire i Saint-Lazare.
5. Visiteur des Carmnlites.
6. Directeur de Ia Compagnie du Saint-Sacrement, a Paris, en 1646.
7. Aumonies de I'H6tel-Dieu, attache & la paroisse Saint-Eustache,
grand missionnaie de la Compagnie des Mardis.
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1'abbe Ribier ;
l'abb- de Blam pignon, mort 2 ;
Abelly, mainte nant &veque de Rodez;
Peigni, docteu r, mort ;
du May, doctelur 4 ;
Gambart, docteeur, mort 5;
Portier;
Le Pratre; mor t';
de Caux 7 ;
de Perceval;
Rouill6 I;
Bonot;
Favier';
de la Ferrure;

M. Gruot. n

Dans un autre endroit de ce volume, il ajoute les
noms de :
M. 1'abbe de Poussemothe0 ;
1. Denu Ribier, pritres, ont 6t6 en relations d'amiti6 avec saint
Vincent. II s'agit probablement ici de Ribier Abraham, abb6 de
Saint-Laon de Thouars, d&cddd Ie 29 juillet 1679 sur la paroisse de
Saint-Siverin, & Paris.
2. Confesseur de la Visitation, membre tres influent de la Compagnie
du Saint-Sacrement, i Paris.
3. Cure de Saint-Germain-le-Vieil.
4. Louis du Metz, docteur de Sorbonne, membre de la Compagnie
du Saint-Sacrement, principal et grand maitre du college du CardinalLemoine.
5. Confesseur de la Visitation, grand divot de saint Frangois de Sales,
auteur de nombreux ouvrages, membre tris actif de la Compagnie du
SSaint-Sacrement de Paris.
6. Ami de saint Vincent, as-ista i sa mort, fut directeur de la Compagnie du Saint-Sacrement de Paris.
7. Prttre libre, non attachi k une paroisse, homie de bien.
8. Pr6tre de la paroisse Saint-Merry, fondateur de la Confririe du
Bon-Pasteur.
9. Sans doute le pricepteur de Rancd.
io. Cure de Saint-Martin, directeur de la Compagnie du Saint-Sacrement, a Paris.
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M. Courtin';
M. Le Gouteux 2 .
Et ailleurs encore :
M. Brisacier 3;
M. de Matta 4 ;
M. Renar".
Dans ses conf6rences, L. Bouchet nous instruit sur
bien des points concerriant I'histoire de la Compagnie
et sur les obligations de ses membres. Nous donnons
a dessein de larges extraits, qui auront i la fois une
valeur historique et morale.
D'abord, il nous trace un tableau trbs exact de son
origine, tableau 6crit des 1656, huit ans avant Abelly,
qui a, le premier, dans la Vie de saint Vincent de Paul,
fait le r6cit des commencements de l'assembl6e des
Mardis.
« Ily a environ vingt et un on vingt-deux ans, ce
fut I'an 1634 ou 1635 , que plusieurs personnes charitables, au sortir de leur retraite de Saint-Lazare, et
apres leur ordination, se sentirent pouss6esdu d6sir de

conserver ce feu, ce zele et cette ferveur qu'ils avaient
ressentis, tant dans la retraite que l'ordination, leur
ayant &t6fortement repr6sent ai quel point de saintet6
et de perfection les eccl6siastiques 6taient oblig6s.
i. Prctre de la paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, ancien conseiller
Coar.
2. San doute le frire de Mine Turgis, n6e Elisabeth Le Gouteux,
une des premieres filles de la Chariti.
3. Laurent, aum6nier du Roi, precepteur de Louis XIV, chef de la
Mission au pays de Gex, lui ausside la Compagnie du Saint-Sacrement.
4. Prctre tres charitable et i la parole de leu. Directeur de la Compagnie du Saint-Sacrement, a Paris.
5. Directeur des Filles de Saint-Thomas, disciple et ami de
M. Vincent.
6. M. Coste fixe P'annCe 1633, avec Abelly et Collet.

k la
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De concert et de commun consentement, ils furent
trouver M. Vincent et lui proposerent leur dessein et
leur grand disir qu'ils avaient de vivre en bons pretres,
et pour cela de conf6rer de temps en temps sur les
matibres eccl6siastiques, pour emp&chLr que ce feu
vint a se ralentir et a se changer en fumie. M. Vincent
approuva trbs fort leur dessein, et leur offrant la maison de Saint-Lazare pour faire les susdites conferences, on s'y accorda et on le pria d'en 6tre le directeur. On commenca done a s'assembler le jour de
saint BarnabW et l'on se trouva douze pour lors, autant
qu'il y a d'ap6tres, et on fit resolution de s'assembler
( an nom de Notre-Seigneur Jesus-Christ, pour honoa rer son sacerdoce, sa sainte famille, I'amour qu'il a
« eupour les pauvres' ,, et pour travailler a sa propre
perfection. II 6tait dit que la conference se feraitd'une
maniere simple, humble, devote, utile, courte.
Simple; que 1'on retrancherait tout le style de la
Cour, tous les ornements de la rh6torique, tout langage figur6 et qui sent plus la chaire d'un predicateur
que la simpliciti d'un homme qui confere; parce que
la conference est un discours populaire; comme d'un
frere a son frere, d'un pire a son enfant; d'un ami a
son ami. Non in sublimitate sermonir sed in ostensione
virtutis

2

.

U Humble; que celui qui parlerait se donnerait bien
de garde de parler en maitre et d'un ton 6lev6, mais
d'une faqon fort modeste, et pour cela, on reclerait
tout geste de bras et toute action de harangueur.
( Devote; que l'on travaillerait plus a enflammer le
coeur dans I'amour de Dieu qu'a 6clairer l'esprit; le
Sauveur de nos ames 6tant venu principalement pour
I. Ces mots sont tirts du texte du Rhglement.
a I Cor., 21, 1.
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mettre le feu dans le monde. Ignem veni mittere in
terram, el quid volo nisi ul ardeat1.
(C Utile; qu'on n'y parlerait que de choses avantageuses a la gloire de Dieu et A notre ministere, laissant
i d'autres a travailler des points de 1'cole et les matieres de theologie.
" Courte; qu'on ne serait pas plus d'un quart d'heure,
qu'on prendrait le suc et la moelle d'une verite et
qu'on laisserait le son et la-paille, parce que, si nous
savons s6parer le vil du pr6cieux, nous serons comme
la bouche de Dieu, qui ne dit jamais rien de superflu
et d'inutile. Si separaveris pretiosum a vili, quasi os
meum eris2 . )

Bouchet nous declare, des 165i, que les Conferences
de Saint-Lazare, qui, a cette date, avaient eu beaucoup d'imitatrices, sent les premieres de Paris.
a Apres tout, nos Conferences sont les premieres
qui aient ete, entre les Conferences spirituelles siculibres. C'est pourquoi, toutes celles qui se font maintenant a Paris sont les effets de celle-ci 3. )
II y a en et ii y a de grands personnages, des ames
sap6rieures, qui ont parle puissamment dans ces assemblies, et dont les paroles ont mf les coeurs. Avec quelle
allegresse Bouchet rappelle les souvenirs des premiers
jours de son entree! II est touchant et pathetique
quand il parle des anciens et surtout de M. Vincent.
(c Dieu Phonore (la conference) de sa presence, et

certainement il s'y dit beaucoup de choses tres bonnes
et tres instructives. On y dit quelquefois des paroles
qui portent non seulement la lumiere, mais le feu.
Apres cela, il faut se rendre'.
c II s'en trouve qui parlent de Dieu si path6tique1. Luc., xuI,

49.

2. Ms. 453, t. VIII, fol. 378; Jerem., xv, 19.
5
3. Ms. 4 7,p. S5. - 4. Ms.457, p. z5..
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ment et avec tant de force et d'energie, qu'au sortir
de ce lieu on se sent tout embrase des flammes de
l'amour de Dieu. Nous avons vu ici des gens de bien
si zels que, qnand ils parlaient, ils enflammaient toute
la Compagnie : M. Renar, M. de Matta, M. I'abb6 de
Chandenier, M. l'abbw de Siry, M. le pinitencier
Cbarton, M. Gambart et surtout M. Vincent. Ces
Messieurs, quand ils parlaient, coxticuere omnes intentique ora tesebatt'. Et, en''en retournant, on se disait
les uns les autres : Nonne cor nostrum ardens erat in
nobis dum loquerentur'? En effet, comme des chandeliers de cristal s'entredonnent de la lumiere dans une
salle les uns les autres, et comme des charbons, dans
une fournaise, s'entredonnent les uns les autres de la
chaleur et de i'ardeur, de m&me ici, a force de parler
de Dieu, nous nous ichauffons les uns les autres dans
son amour. C'est ici, Messieurs, oiu nous nous nourrissons de la moelle des livres et ou Dieu nous repait
abondamment de l'aliment de sa divine parole. Escam
dedit timentibus se 3 .
" LA, se trouvent des instructions pour toutes sortes
d'occupations et d'emplois ecclbsiastiques : pour des
chanoines, pour desconfesseurs, pour des abbes, pour
des directeurs de conscience. Aussi, avons-nous vu
sortir de cette Compagnie de grands missionnaires, de
grands directeurs de conscience, de grands pasteurs,
des ev&ques illustres. On pent dire que cette Compagnie est comme un c6nacle d'oi sont sortis plusieurs
hommes apostoliques qui ont et la lumiere du monde
et le sel de la terre'.
( Dans ces assembl6es, on s'instruit les uns 2es autres,
on 6claircit les difficult-s, on resout les doutes, on se
z. Virgile, Eneide, II, z.
2. Luc, xxIV, 32.

3. Ps. xno, 5. -

4. Ms. 586; t. Ill, fol. 263.
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persuade des verites chr6tiennes, on se fortifie dans

ses bonnes r6solutions, on apprend le moyen de bien
faire sa charge, de se sauver dans son 6tat; on apprend
comme il faut corriger les errants, instruire les ignorants, consoler les afflig6s, convertir les infi4dles,
parler aux p6cieurs; comme il faut faire l'aum6ne,
comme il faut faire l'oraison, comme il faut rksister
aux tentations, comme il faut recevoir les inspirations,
comme il faut se mortifier, comme il faut se d6barrasser
et d6soccuper des creatures. Enfin, plus vident oculi
quam oculus. II est bien difficile de demeurer dans
les t6nibres apres toutes ces lumi&res qu'on peut recevoir dans une conf6rence spirituelle'. ,
Cette Compagnie entretient dans les ames sacerdotales l'esprit de Jesus-Christ, qui est un esprit de charite et de d6vouement pour I'accomplissement des
charges reques des sup6rieurs eccl6siastiques.
ccSi nous sommes dans la premiere maniere de conferer que la Compagnie a tenue jusqu'A present, il est
probablement A esperer que nous serons anim6s du
meme esprit, embras6s d' meme zele et dans la participation des memes benidictions qui se sont trouvees
au berceau et a la naissance de la Compagnie.
( En effet, cette maniere de conf6rer a allum6 taat
de feu de charitA dans les coeurs de ceux qui I'ont
premierement compos6e qu'on peut dire de ces premiers sujets de la Compagnie ce qui est dit, dans les
Actes des Apdtres, des premiers chr6tiens, que ce n'Wtait
qu'un cceur et qu'une Ame : Credentium erat car .uum
et anima una'. *

a Ce feu ne s'6tant pas tenu restreint dans Paris, a
passe bien plus loin, jusques & enflammer et porter .
x. Ms. 457, p. 277.
2. Act., iv,

x3.
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Dieu des provinces tres iloignies et des plus iloignies
du royaume.
a Je n'ai pas eu assez de bonheur pour me trouver
present & la naissance de cette Compagnie, mon age
ne me le permettant pas, parce que j'6tais trop jeune;
mais ayant eu l'honneur de conf6rer, de vivre et de
demeurer avec des plus illustres de cette Compagnie,
et voyant leur ceuvre si admirable, leur conduite si
sainte et leur maniere d'agir accompagn6e de tant de
bons succes, je disais en moi-meme que si, de cette
machine artificieuse dont on se servit pour prendre
Troie, il en 6tait sorti tant de heros et tant de grands
guerriers, de cette Compagnie ilen etait sorti quantitA
de grands saints et d'illustres eveques, archeveques et
cardinaux qui ont embaumrtoute l'Iglise du parfum
de leur saintet6.
( Vit-on, verra-t-on des pretres qui s'acquittent plus
dignement de leur devoir que Messeigneurs d'Alet et
de Pamiers, qui sont sur les frontieres du royaume et
dans les monts pyrineens? Oi verra-t-on des pasteurs
comme ceux-l, aller chercher leurs ouailles dispersees jusque dans les lieux que la nature a non seulement rendus affreux, presque inaccessibles, jusque sur
le sommet des montagnes qui occupent la seconde
region de 1'air, et qui sont toujours blanches de neige
et bordies de precipices; et y aller a pied, sans pompe,
sans 6quipage, sans aucune marque de grandeur; au
reste, tellement attaches A leur diocese que, sans de
grandes et importantes raisons, ils n'en sortent point;
qui ne demandent point de nouveaux benefices ou des
pensions sur des b6nefices; qui ne cherchent point a
troquer leur 6vkchM pour s'approcher un peu pres de
Paris ou de la Cour, sachant bien que la Cour est un
lieu contagieux pour les 6evques, et que leur seule
ombre dans leur diocese est capable d'y faire des
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miracles, comme celle de saint Pierre, ayant toujours
en esprit ces parcles des Actes: Attendite vobis et
universo gergi 1 . Au reste, si d6tach6s et d6gag6s du
monde que, dans leur table et dans leurs appartements,
dans leur suite et dans leur 6quipage, on n'y voit rien
qui ressente l'esprit du monde et la vanit6 du siecle.
Aussi, n'ont-ils ni pages, ni laquais, ni carrosses, ni
tapisseries, ni vaisselle d'argent, donnant tout ce qu'ils
ont aux pauvres, la liberalit6 chritienne ayant cela
qu'elle appauvrit les riches et enrichit les pauvres.
u Et d'oi ces Messieurs ont-ils pris ce z~le, cette
ferveur, ce degagement si admirable, ce d6sint6ressement, sinon de la Compagnie ou, du moins, une bonne
partie 2? ,
a La Compagnie entretient dans le cceur de ses

membres la flamme du zele, 1'esprit d'apostolat pour
partir dans les pays les plus lointains.
c Un des moyens d'accroitre la Compagnie, c'est

d'aller pr&cher la foi et annoncer l'Jvangile aux infideles. Helas! il y a de grands royaumes et de grandes
provinces entieres qui n'ont pas tant de pretres qu'une
seule ville de France, voire meme qu'une seule paroisse
de Paris. Ainsi, les uns ont tout, les autres n'ont rien.
Alius quidem esurit, alius autem ebrius est 3 .
a Allons done, traversons les mers, passons l'oc6an,

allons prodiguer nos sueurs, notre sang, notre vie
pour Jesus-Christ en prechant son saint nom. Allons
A Madagascar, oi pour quatre cent mille ames, il n'y
a qu'un prktre. Allons au Cap Vert, allons Ala r6gion
des Amazones ou se trouvent cinq cent mille sauvagessans aucune connaissance du vrai Dieu. Parvulipetierunt panem et non erat qui frangeret eis'. Helas! il y a.
r.'Act., xx, 28.

a. Ms., 453, t.VIII, p. 378.
3. I Cor., xi,

2a. -

4. Thess.,xv , 4.
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des marchands qui exposent tous les jours leurs biens
et leur vie sur la met pour aller chercher au bout du
monde de l'or et des pierreries. Pourquoi done n'en
voudrions-nous pas faire autant pour des ames rachetees par Jesus-Christ'? n

La Compagnie des ecclisiastiques de 1'Assembl6e
des Mardis a 6tC institute pour entretenir la piet& et
la ferveur du zile dans l'ime des pr&tres qui en faisaient partie. II suffit de jeter un coup d'ceil sur les
sujets de conferences que Bouchet nous en a conserves
pour constater qu'elle ne se laisse jamais entrainer A

des questions purement spiculatives, et qu'elle reste
fiddle a 1'esprit pratique de son fondateur. On y 6tudie

successivement la vie interieure, les euvres de pi&t,
les vertus sacerdotales, comme la mortification, la
penitence, la cordialit6, se faire tout A tous, 1'aum6ne
spirituelle, l'union entre eccl6siastiques, la Vierge
Sainte, etc.
11 se dit, dans ce cenacle, des choses fort 6difiantes
dont Bouchet nous relive quelques coins du voile qui
les avait cach6es jusqu'ici. Pour p6n6trer plus avant
dans le mystere de cette sainte Compagnie, donnons
les plus belles pages de Bouchet. Comme on 1'aura
remarque dejA, il ne peut pas fournir un conseil A ses
confreres sans qu'aussitot son souvenir se porte sur
les exemples des saints personnages du pass6 qu'il a
connus.
Pour porter ses auditeurs A la pratique de la cordialitA et de la douceur, il leur dit :
c Ah! Messieurs, qu'il faut prendre des formes et

jouer de personnages pour gagner des Ames a Dieu!
Mais-quoi! C'est 1H l'emploi et l'occupation essentiels des eccl6siastiques. Car enfin, les ecclesiasi. Is. 457, p. S5.
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tiques qui succddent au sacerdoce des ap6tres ne
peuvent rien faire de plus agr6able k Dieu que de
consommer leur vie dans ce divin emploi. Quel a 6t6
I'exercice des ap6tres? C'6tait de s'occuper aux exercices dela charit6 chr6tienne envers le prochain. Ipse
Salvator apostolos suos mundi voluit esse salvanores, dit
saint J6r6me, 6crivant sur le prophete Abdias 1 .
, Si nous voulons qu'on nous aime et qu'on nous
coute, il faut aimer, et la cordialit6 sert a faire connaitre et a mettre a jour cet amour et cette affection.
Sans elle, la chariti demeure comme kteinte, comme
essouffl6e, comme 6touff6e, comme ensevelie. Certes,
I'ambre attire la paille, I'aimant le fer, la chrysocolle
'or, un rameau vert attire une brebis; mais la cordialit6 attire les rcurs, car c'est comme une communication qui se fait d'esprit i esprit, de coeur a coeur.
Cordialitasquasi cordis qualitas. Je sais une personae

qui, pour-avoir Wte fort gourmand6e et rudement maltrait6e d'un confesseur, sortit du confessionnal et lai
dit : a Ah! mon PNre, je crois que si je m'&tais cona fessee d'un pech6.mortel, vous m'auriez tu6e. n
( Pourquoi est-ce que, de notre temps, le saint
6vaque de Geneve et Monsieur Vincent de Paul oat
tant fait de conquetes et tant gagn6 d'Imes A Dieu?

C'est qu'ils ne respiraient que douceur, suavite, cordialit6, charit6. Cela se voit dans les 6pitres du bienheureux ev6que de Geneve. II semble qu'il 6tait tout
p6tri de sucre et de mil. Monsieur Vincent avait une
incomparable ouverture de cceur. Car enfin, le coeur
parle au coeur, et M. Vincent 6tait- fort gai, fort
agreable, fort accostable A tout le monde, parlant rondement et simplement. Un jour, un pr6tre fort scrupuleux le vint trouver, lui disant qu'il n'y await plus
i. S. Jerome, In

froph.

Abdiam, vers. a2, in f

-n.
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de paradis pour lui, qu'il itait damne. A quoi M. Vincent, 6levant fortement la voix, lui dit: t Vous avez
a menti, vous n'etes pas damn. ,>L'autre, surpris de
cette facon de parler, se prit a rire et fut gueri de sa
peine'. '
Cette 6chapp&e de Bouchet nous fait connaitre un
trait de la vie de saint Vincent de Paul qu'Abelly ni
aucun autre historien ne nous avait rapport&.
Voici les moyens qu'il propose A ses confreres pour
entretenir une union intime entre eux.
« C'est de se visiter et fr6quenter l'un l'autre, car
dans le commerce et la visite, on ouvre son coeur, on
dit ses pensees, on fait un mutuel echange de secrets,
ce qui fait naitre l'amiti6 et une mutuelle union. II
serait bon de faire ensemble des petites parties de
pi&t; tant6t de dire son briviaire A deux; tantot
entendre quelque bon pr6dicateur qui nous apprit A
precher pieusement et solidement; tant6t d'aller visiter les pauvres honteux de la paroisse pour exercer
envers eux la misericorde; tant6t visiter les malades
pou. leur apprendre A se conformer dans leurs maux
a la sainte volonte de Dieu; tant6t visiter les prisonniers pour leur inspirer la patience; tant6t visiter les
gale'riens pour les disposer A faire un bon usage de
leur chaine; tant6t ii sera bon de faire quelque petit
pelerinage ensemble, comme aux Vertus, au Mont- ValUrien, an Martyr, A Saint-Denis, etc. Car, pendant Ie
chemin, on s'entretient confidemment cceur A coeur et

bouche A bouche. Et voila ce qui fait l'union et ce qui
forme I'amitie*. n
Voulant donner des conseils pour la predication,
il insistera, d'une maniere tres originale et qui contraste 6trangement avec le goiut de l'6poque, sur la
Y. Ms. 596, t. III, p. 338.
2. Ms. 596, t. XVIII, fol. 279.
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simpliciti de la parole et son adaptation . l'auditoire.
On reconnait li Ie disciple de saint Vincent de Paul,
formi a son icole et qui en a gard6 jusqu'aux expressions entendues.
, Quand nous parlons publiquement, il faut le faire
ad captum auditorum, selon la capacit6 et la portie
des esprits de ceux a qui l'on s'adresse, sans aller
leur parler de choses qui les d6passent et oi ils n'entendent rien. Autrement, ce serait tirer au-dessus des
maisons et extra orbitam curree. Comme cet avocat

6tait ridicule, qui, parlant a un paysan qui le consultait
sur une affaire, lui alla citer Aristote, Thimistocle,
Epaminondas, Philopaemen, Licurgue et d'autres gens
que l'autre ne connaissait pas! Ainsi ceux-1A sont
des extravagants fieffes qui, parlant k des pauvres
et A des ignorants, leur crachent des passages
grecs, et leur parlent des secrets de la plus sublime
et de la plus profonde th6ologie. Certes, quand
un auditoire est compose de savants, on peut traiter de choses hautes et sublimes; quand il est tout
compose d'ignorants, il ne faut dire que des choses
simples, populaires et qui se fassent entendre, et
quand ii est mel6, il faut traiter de choses m&eles,
traiter de choses hautes et sublimes pour les savants
et de choses populaires et aisles en faveur des ignorants et des rustres; disant avec saint Augustin, ayant
a parler aux ignorants : Patianturaquilae dum pascuntur columbae, et avec le meme, voulant parler aux
savants : Patianturcolumbae, dum pascuntur aquilae . »

Bouchet, dans une fervente exhortation sur les raisons que les eccl6siastiques ont d'avoir une grande
devotion envers la Sainte Vierge et de la persuader
au peuple, a icrit cette splendide page, t6moignage
i. Ms. 596, t. XVII, fol. 266.
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de sa grande pikti pour la Mere de Dieu. A la date
du 18 aout 1665, pen apres son voyage en Belgique et
dans tons leS Pays-Bas, il nous fait part de ses impressions personnelles.

a Ce nous serait une grande confusion de n'avoir
point de devotion pour la Sainte Vierge, nous autres
eccl6siastiques, voyant que les laiques en ont tant.
Les uns la prient avec une merveilleuse ferveur, les
autres dans l'embarras meme du siecle font des abstinences, des jeines et des mortifcations journaliires
pour I'honorer. D'autres font de grands et de longs
pilerinages a pied, comme i Notre-Dame de Liesse
dans la Thierache, a Notre-Dame des Ardilliers dans
l'Anjou, a Notre-Dame de Montserrat en Espagne, a
Notre-Dame de Lorette en Italic. D'autres tiennent
des cierges allumes devant son image en certains
temps.
( J'ai et6 extremement console, ces jours passes, en
parcourant ces belles'villes des Pays-Bas, d'y voir
tant d'affection et de d6votion envers la Sainte Vierge.
Dans la plupart des maisons un pen accommod6es, on
y voit, tous les samedis, des cierges qui brflent devant
I'image de Notre-Dame. Dans quelques autres, on en
voit qui y brulent sans cesse et sans discontinuation,
pour marquer par ces lumieres que Notre-Dame est
une Dame Illuminante et Illumin6e: Illuminee a
'1gard deDieu, dontelle a requ les impressions et les
grices avec tant d'abondance; Illuminante a l'egard
des anges et des hommes qu'elle 6claire et qu'elle protgge, faisant rejaillir sur eux un 6clat et un rayon
des grandes notions qui embellissent son entendement. Mais ce qui est admirable, c'est que les chemins
memes de ces fertiles provinces que j'ai visittes font
voir de tons c6t6s des trophies Clev6s a I'honneur de
l'auguste Mere de Dieu, et des marques de la devo-
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tion des habitants envers la Sainte Vierge. Car partout, la, se trouvent des oratoires tres propres, dans
les grands chemins, qui ont ces agreables titres :
Notre-Dame de PitiC, Notre-Dame de Compassion;
Notre-Dame de Consolation, Notre-Dame de BonConseil, Notre-Dame de Bon-Succis, Notre-Dame de
Bon-Retour, Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles, NotreDame de... 1.
S... Un grand pr6lat de cette Compagnie, qui a
une belle connaissance de l'antiquit6, a fait voir, pour
la consolation des catholiques et pour la confusion des
h6r6tiques, que depuis la naissance de l'iglise, de
sicle en siecle, jusqu'a nous, la Sainte Vierge a 6tC
loune, honorbe, consid6rbe de tous les saints Peres,
et des Conciles, et que, dans la suite des temps, Dieu
a justifia cette d6votion par plusieurs miracles 2 .,
Les membres de l'Assembl6e des Mardis, sous 1'impulsion de saint Vincent, entreprirent, des la premiere
ann6e de leur fondation, de donner des missions, de
pr6efrence dans les villes. Us supple6rent ainsi aux
missionnaires de la Congregation de la Mission, qui,
par leur Regle, ne pouvaient precher qu'aux pauvres
gens des champs.
Les pauvres ne manquaient pas, meme a Paris, dans
les h6pitaux, les prisons, les faubourgs de la capitale 3
Bouchet a dfi partager les travaux de ses confreres
en bien des circonstances que l'histoire ne nous dit
pas. Nous trouvons dans ses manuscrits des renseix. La reliure a rogan le bas de la page du manuscrit.
2. Ms. 596, t. XVIII, fol. x87. - L. Bouchet fait allusion iAbelly,
6v4que de Rodez, qui a compose en I'honneur de la Mere de Dieu
I'ouvrage intitul : la Traditionde TEglise touchant la devotion particulire des chritiens envers la Trs Sainte Vierge Marie, mirede Dieu. Paris,.
Langlois, i652. In-3.
3. M. Coste, dans Monsieur Vincent, t. II, p. 309, nous donne une
histoire trýs compitte de ces missions.
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gnements pour deux de ces missions : celle du Refuge
en i657, et celle de Metz en 1658.
Dans un mimoire inidit pour MM. les ecclesiastiques de la Conference de Saint-Lazare touchant les
missions, il est dit que ( lorsqu'il se prisentera quelqu'un de ces travaux, on ne fera rien soit pour 1'entreprendre, soit pour le choix et le nombre d'ouvriers, soit pour la distribution des emplois et des
actions publiques, sans s'etre auparavant concert6
avec M. le Directeur et MM. les officiers de la Conf&rence. On proposera ensuite publiquement a l'Assembl6e le dessein de l'oeuvre, selon que M. le Directeur le jugera plus expedient, afin que tous, en 6tant
inform6s, y prennent part et s'y int6ressent unanimement, au moins par des pribres et exercices de vertun.
C'est une de ces reunions que pr6sida Bouchet, le
17 janvier 1657, au college des Bons-Enfants.
Le sujet, fix6 a une pr6cidente reunion, 6tait ainsi
concu:

Des raisons que la Compagnie a de se donner i Dieu
pour bien faire la mission au Refuge'.
Bouchet, prenant la parole, jette a ses auditeurs parmi lesquels se cache saint Vincent - les accents
enflamm6s des sentiments de son ame:
a La premiere raison, c'est la charite qui nous doit
presser, briiler, porter a solliciter, a conduire a Dieu
ces pauvres Ames d6voyees qui sont en la maison du
Refuge, et qui ne demandent autre chose qu'on leur
tende la main et qu'on les seconde dans le grand d6sir
qu'elles ont de retourner a Dieu et de sortir au plus
t6t du d6plorable Atat oi elles sont. Quoi donc?
Demeurerions-nous les seuls ecclisiastiques sans zele
x. Le Refuge etait une maison d6pendant de la Piti6, au quartier
Saint-Victor, oh 1'on recueillait les filles et les femmes debauche.s.
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et sans ferveur, voyant tant d'autres saints personnages qui se d6vouent et se consacrent I des missions bien plus p6rilleuses et d'oi, probablement, ils
ne pourront jamais revenir !
~( La seconde raison, c'est que, si cette mission que
nous allons entreprendre n'est si 6clatante que celle
des Indes et de 1'Am6rique, il est possible qu'elle ne
soit pas moins fructueuse et moins agr6able t Dieu '.
« Apres tout, ce sont les plus abandonnees, les plus
d6laissees, les plus negligees qui, de toutes les personnes du monde, ont le plus besoin de se convertir.
Pour qui est-ce, principalement, que le Fils de Dieu
est venu? Pour les pauvres et pour les indignes:
Pauperibus evangelizare misit me'.
( Je vous dis de meme, illustre Compagnie de la
Conference des ecclisiastiques de Paris: Tibi derelictus est pauper s. Votre grand soin, votre grand zele
doit etre d'instruire et de cat6chiser les pauvres. ,
A chaque fois que le mot pauvre est prononc6, Vincent courbe la tete comme au nom meme du Christ.
Dans sa profonde humilit6 et dans son zele ardent
pour 6tendre le royaume de Dieu sur la terre, son
cceur tressaille d'allegresse d'avoir transmis sa flamme
a d'autres coeurs. Comme le vieillard Sim6on, il peut
chanter son Nunc dimittis, ses yeux ont vu, ses oreilles
ont entendu des disciples fervents qui continueront .
aimer les pauvres apres lui, A reconnaitre et proclamer leur u 6minente dignit6 ".
Passant au second point de la Conf6rence : a Ce
que chacun pense qu'il faut observer dans cette mission n, Bouchet d6bute comme un modeste missionnaire de Saint-Lazare.
c Il me semble qu'il faut entendre parler sur cette
I. Ms. 453, t. VIII, fol. 384.
2. Luc, iv, x8. - 3. Ps. 1o, 14.
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matiere ceux qui en sont particulibrement instruits.
Nous devons croire en ce rencontre, ceux qui connaissent la maison intus et ix cute, qui en savent
toutes les longues et les braves, tout le fort et le
faible, par la longue habitude et frequentation qu'i]s
ont eue. Ce sont M. Gambart, M. 1'abb6 de Poussemothe, M. Le PrEtre, M. Courtin, M. le Gouteux et,
je crois, M. Ribier. J'y ai quelque pen de connaissance et je dirai ma pensee la-dessus.
u Je pense qu'il serait a propos de nommer aujourd'hui et les personnes qui pourront composer cette
mission et les emplois qui seront donn6s a chacun,
afn qu'un chacun se tienne pr6pare pour la fonction
et ne manque pas de se trouver au jour qui sera indique pour faire l'ouverture de la mission.
- Je pense qu'il serait a propos que tons ceux qui
seront nommes et destines pour 6tre ouvriers de cette
mission se rendissent an jour ici on a Saint-Lazare
pour recevoir les ordres de M. le Directeur' et pour
demeurer, tous unanimes, dans les memes sentiments
et dans les memes pratiques. Quand un g6neral d'armie veut remporter une place, il tient le conseil de
guerre auparavant, pour aviser aux moyens qu'il doit
tenir.
, Messieurs, nous voulons emporter sur l'enfer la
maison du Refuge... II faut done que nous avisions
avec M. le Directeur quels moyens nous emploicrons
pour faire cette conquete et que nous recevions de sa
bouche et de ses ordres les emplois qui seront jugis
par lui les plus proportionnis a notre capacit6.
L
En veritk, n'entendons-nous pas ici, de la bouche
<du fidle disciple, l'expression des plus purs sentiments qui out animi le coeur du maitre, dans I'instiz. Saint Vincent de Paul.
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tution de la Compagnie des ecclisiastiques de la Conf&rence des Mardis? 11 serait difficile de soutenir
qu'apres avoir parli avec tant d'61oquence en faveur
de la mission du Refuge. de l'ann6e 1657, Bouchet
n'en eat pas fait partie Aun titre quelconque.
De meme, il nous est impossible de croire - apres
la piece originale et curieuse que nous allons publier,
sortie de la plume de Bouchet, - qu'il n'ait pas &t6
du nombre des membres de la Conference de SaintLazare qui, au careme 1658, donnerent, a la demande

de la reine, Anne d'Autriche, une mission g6n&rale
dans la ville de Metz.
La correspondance de Bossuet et de Vincent de
Paul de cette epoque nous en a conserv6 le vivant
souvenir. M. Coste, dans sa vie de Monsieur Vincent,
nous en a trace le recit d6tailli .
Pour 6vang6liser une ville aussi considerable, composke de seize paroisses, ii fallait un grand nombre
de pr6dicateurs. Vingtouvriers itaient d'abord partis;
mais ils n'6taient pas suffisants pour la tAche A remplir. On envoya successivement tous ceux qui se prisenterent pour le ministire et le chiffre des missionnaires monta peu a peu jusqu'I quarante. Pour obtenir ce r6sultat, il avait fallu faire un peu de propagande, de rclame, dirions-nous aujourd'hui.
Laurent Bouchet, en s'inscrivant pour la mission,
composa une sorte de cantilene pieuse, adresse aux
pretres de Paris, pour les determiner a s'enr6ler a
leur tour. Voici cette piece, qui dut faire sourire saint
Vincent, mais qui entrait bien dans ses vues. On ne
tiendra pas rigueur au poete pour ses mauvais vers,
et on remerciera le pretre z6~l qui nous a conserve
une page d'histoire.
x. Coste, MGensieu Vincear, t. 11, p. 32o Ctt'sc

.
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EXHORTATION AUX PRETRES
DE METZ

POUR ALLER A LA MISSION

(Cantique sur 1'air: Ami, ne passons pas Cryteil.)
Si Dieu m'appelle jusqu'k Metz
Ne vous y opposez jamais
Par un sentiment rogue.
C'est Ia qu'il faut an6antir (bis)
Et preche et synagogue (bis).

La, sent des chr6tiens ignorants,
La, se trouvent des Juifs vivants
Avec des hiritiques.
Jugez si.pour bien travailler (bis)
On manque de pratique (bis).
Dans cette sainte fonction
Faut que la droite intention
Regle la conscience.
Et pour dicider tons les cas (bis)
Faudra de la science (bis).
Par la sainte ficondit6
Des paroles de verit4
Nous produirons des flammes,
Dont la spirituelle ardeur (bis)
Embrasera les ames (bis).
Venez done, amateurs du bien,
Venez, vous qui ne faites rien,
ttre missionnaires.

II vaut mieux faire mission (bis)
Que d'etre a ne rien faire (bis).
Curieux de colifichets,
Pretres polis et damerets,
Solliciteurs d'affaires,
Venez-vous-en avecque nous (bis)
Etre missionnaires (bis).

Bouchet s'acquitta encore, a 1'6gard de Monsieur
Vincent, d'un supreme service-de reconnaissance. Au
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moment de la mort du saint fondateur de la Mission,
il 6tait vicaire de la paroisse de Saint-Germainl'Auxerrois, a Paris. I1 y avait alors a la tete de la
paroisse Antoine Colombet, neveu et successeur de
ce Pierre Colombet dont Bouchet lui-meme nous trace
ce remarquable portrait : a C'etait la perle des cures
pour sa profonde humilit6, pour le grand amour qu'il
avait pour Dieu, pour sa charith envers les pauvres,
pour son zele pour la conversion des h6r6tiques et'
des pecheurs. II m'aimait beaucoup et me fit son
vicaire. 11 6tait fort estime du roi et de la reine et avait
a toute heure audience de leur majeste. ,
Nous pouvons ajouter qu'il 6tait grand ami de
Vincent de Paul. En 1641, il avait invite le saint a lui
prkter son concours pour 6tablir dans son presbytere
une communaut6 sacerdotale, dont Bouchet fit partie
dans la suite .
Or, le neveu avait recu de l'oncle, avec la resignation de la cure, le m6me culte de respect et d'affection
pour M. Vincent 2
Le milieu 6tait done tout prepare, chaud et sympathique, pour rendre au Pere des pauvres les supr&mes
devoirs de la priere chr6tienne et de I'eloge funebre
qu'il avait m6rit6 par une vie pleine de bonnes
ceuvres.
La Compagnie de la Conference des Mardis jeta
les yeux sur l'Dglise royale de Saint-Germain-l'Auxerrois, pour cl'1brer le service de quarantaine pour le
repos de l'Ame du saint pretre. La date en fut fixee au
23 novembre 1660. Les biographes de saint Vincent
de Paul nous donnent des details fort interessants
sur cette manifestation publique de la reconnaissance
i. Collet, la Vie de saint Vincent de Paul, t. I, p. 337.
Pierre Colombet r6signa sa care I Antoine e x5 juillet 1657. On
ignore le lieu de sa retraite et de sa mort.
2.
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de Paris. Des prblats nombreux et illustres, des princes
et des princesses de la Courles Dames de la Charit6,

les ecclesiastiques de l'Assemblie des Mardis, les
Missionnaires et les Filles de la Cbarit6 et le toutParis de ce temps se transportirent a Saint-Germain
pour entendre l'oraison funebre de M. Vincent, de la
bouche de 1'Illustrissime et R6verendissime Maupas
du Tour, evaque du Puy. Selon le mot de Bossuet, qui
y assistait, u il y cut dans ce c6libre auditoire beaucoup de larmes ripandues ,.

Tout le monde connait le compte rendu de cette
ceremonie, 6crit par J. Loret dans sa Muse Historique;
mais bien peu savent que nous le devons a l'amiti, de
Bouchet. Des relations intimes existaient entre les
deux personnages, cri6es sans doute par l'amour de
la po6sie ou de la versification. 11 ne faut pas oublier
que Bouchet nous a laissi trois volumes in-folio de
vers. Loret, faisant paraitre alors comme un journal
hebdomadaire rim6, contenant les nouvelles du temps,
fut invit6 par L. Bouchet - comme le sont nos journalistes d'aujourd'hui dans les grandes circonstances
- a venir assister au service de M. Vincent afin d'en
faire le ricit pour ses lecteurs. Et voici la lettre versifide qu'il lui adressa a cette occasion :
Vous, incomparable Loret,
Dont la muse est toujours de mise
Et que 'on trouve dans 1'•glise
Bien plus souvent qu'au cabaret,
Etes averti de bonne heure
Que dans Saint-Germain-l'Auxerrois,
Le vingt-troisieme de ce mois,
On doit c4librer, ou je meure,
Un obit pour Monsieur Vincent,
Ce grand missionnaire, ce grand homme,
Connu dans Paris et dans Rome,
Qui seul en valait plus de cent.
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Apres la messe ceilbrie
Par un fort grand homme de bien,
Savoir notre illustre doyen a
Dont la cervelle est bien timbrie,
Monsieur du Puy, que j'aime fort,
Prelat puissant et pathetique,
Fera d'un style magnifique
L'oraison funebre du mort.
II en dira cent belles choses,
II fera voir que sa vertu
A fait, par le vice abattu,
Mille saintes m6taiorphoses.
Qu'il a preche les paysans
Et catechis6 les barbares,
Converti meme - chose rare! Des soldats et des partisans.
Qu'il a bien fait cesser des brindes
Par ses mortifications,
Et fait faire des missions
A Madagascar et aux Indes.

z. Le doyen du chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois, en l'annee
1660, s'appelait Pierre Seguin. Ne en 6598, il succda dans cette dignit6
& M. Charron, et fut elu le 27 septembre 1641, par le vote unanime de
ses collegues chanoines. C'etait le soixante-troisibme doyen du chapitre
de Saint-Germain. II etait fils de Pierre Seguin, premier midecin de la
reine Anne d'Autriche. Conseiller et aum6nier de cette meme reine, il
fat nomm6 abbe commendataire de Saint-ltienne-de-F6my, au diocese
de Cambrai. II mourut en 1671. (F. De Guilhermy, Inscriptions de la
France, t. I, p. 164.)
* C'1tait, selon L. Bouchet, un grand homme, bien fait, savant, qui
parlait fort bien latin, qui avait une grande intelligence des mndailles
antiques, dont il a donne un livre au jour, qui est fort estime. (Ms. 596,
t. II, p. 324.)
L'eglise de Saint-Germain-1'Auxerrois 6tait i la fois collegiale et
paroisse; collegiale d'un tr&s nombreux et trbs illustre chapitre de chanoines, dont la fondation remontait jusqu'au huitibme siecle et dont
les droits s'etendaient au loin; paroisse pour la partie de la rive droite
de Paris dont presque toutes les paroisses actuelles sont deriv6es dans
la suite de I'histoire.
En 1744, la colligiale fut supprim6e et le chapitre uni i celui de
Notre-Dame. Le cure resta seul maitre de 1'6glise.
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Qu'il a doan6 la vie aux morts
Par son exemple et son estime.
Ce que je vous ecris en rime,
En prose on vous le dira, lors.
Cher ornement du beau Parnasse,
Si dans ce jour je puis vous voir
Et qu'il me reste du pouvoir,
J'ose vous promettre une place.
Je vous fais cette offre en ce lieu,
Car notre Assemblie a la gloire
D'honorer ainsi la memoire
De ce grand serviteur de Dieu.
Votre tres humble serviteur,
Bouchet, de cette lettre auteur.
Pour la suscription.

Que la lettre gratis on donne
A scientifique personne,
Monsieur Loret, partout connu
Par son stil chaste et retenu.

Une place 6tait promise, mais l'eglise n'etant pas
tres grande et I'affluence immense, on ne pouvait
songer a y penktrer qu'au moyen d'une carte, tout
comme de nos jours. Bouchet, quoique vicaire de 1.

paroisse, n'6tait pas tout-puissant; mais il avait des
amis haut places et il se servit de leur influence. II
montra l'int&ret qu'il y avait A recevoir M. Loret,
dont la plume ferait 1'eloge de M. Vincent et contribuerait a sa gloire. I1 gagna sa cause. De bonne heure,
le 23 novembre, jour oh devait avoir lieu la c6remonie,
il depecha ce billet A Loret.
Promesse d'une place tour loraison Iunibre
de Monsieur Vincent

Le 23 novembre 166o.
J'irais plut6t aux Antipodes,
A jeun, nus pieds et k genoux
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Que je ne vous fisse chez nous
Garder une place commode;
Car j'ai pour vous sans fiction

Beaucoup de ven4ration.
Loret, dans son compte rendu, paru dans sa lettre
du 27 novembre, nous d6crit en d6tail le service auquel
il a assist6 (cpour l'admirable Monsieur Vincent ,.
Avant de passer a l'eloge du v6enrable defunt, il
remercie en passant le sieur Bouchet, a aussi bon
pratre que dans I']glise il en puisse etre n, et rappelle
que ce fut a ses soins qu'il dut d'etre des mieux
places. Ainsi il fait entrer dans l'histoire Laurent
Bouchet, le disciple et l'ami de saint Vincent de Paul,
en liant a jamais ces deux noms, dans sa Lettre hebdomadaire que tout Paris put lire. Hl6as! si les biographes de saint Vincent nous rapportent & l'envi les
vers de Loret glorifiant le fondateur de la Mission,
ils ont toujours laiss6 tomber les quatre petits vers
concernant le vicaire de Saint-Germain-l'Auxerrois.
C'6tait un inconnu, on n'en parlait pas, on le passait
sous silence.
A notre tour, nous ne pouvons omettre les vers de
Loret. Provoqu6s par la cordiale invitation de L. Bouchet, son ami, ils vont nous apparaitre dans une nouvelle lumiere et briller comme une couronne de gloire
an front de l'illustre ap6tre de la charit6.
Mardy, se fit un grand service
Pour ce defunt, que Dieu binisse,
L'admirable Monsieur Vincent,
Qui maintenant, gofte et ressent,
Dans le haut du ciel empyr6e,
Des biens d'dternelle dur.e.
Ce charitable et bon Pasteur,

Des Saints itant imitateur,
Grand censeur des noires malices,
Ennemi jure de tous vices
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Et de toutes vertus l'appui,
On peut dire cela de lui.
Quantite de tres bonnes ames,
Religieux, Seigneurs et Dames,
Tons gens ddvots et bien senses,
Quantit de prilats crosses,
Plusieurs precheurs de I'Evangile,
Plusieurs cures de cette ville,
Se trouverent dans Saint-Geimain,
Ayant appris de longue main
Que ce service mortuaire
Au susdit lieu devait se faire.
Moi qui ne fais profession
Que d'un pen de devotion,
Je quittai toute compagnie
Pour voir cette c6rdmonie.
Et mime y fus placides mieux,
Par le soin et Flordre pieux
Du Sieur Bouchet, aussi bon pritre
Que dans l'Pglise l: en puisse Rtre.
Monseigneur I'dveque du Pay 1,
Un des vrais prilats d'aujourd'hui,
Prelat de bonne et sainte vie,
Rendit 1'assistance ravie,
Et causa mille doux transports
Par le discours qu'il fit alors
Des vertus extraordinaires
De ce chef des Missionnaires,
Qui par ses pitoyables soins
(Dont infinis gens sent timoins)
A secouru, quelques annees,
Plusieurs provinces ruindes,
De vivres, d'argent et d'habits,
Non de velours ni de tapis,
x. Henri de Maupas du Tour, fits de Charles et d'Anne de Gondi,
flileul d'Henri IV, ne en 1606, sacr6 evEque du Puy le 4 octobre z643,
tranasfre & Evreux en x66s, y mourut )e x2 aoot x68o.
L'Oraisonfunbre a la menoire dfeu
e
Messire Vincent de Pad... fut

publiCe dbs 1661, k Paris, chez Gaspar Meturas, in-4, 62 pages.

-

809 -

Mais de draps et de bonnes sarges L
Dont on portait de grandes charges
A des centaines de gens nus,
Qui n'avaient biens, ni revenus.
Les Ames qu'il a converties
Auparavant assujetties
Sous de fausses religions,
Dans des barbares rigions,
Sont sans mentir presqu'innombrables.
Bref, ce Pere des miserables
A tant exerce de bonats.
De pi&tis, de charitis,
Tant par lui que par ses confreres,
Tous gens pieux, tous gens sinchres,
Tous grands z6lateurs de la Foi,
Qu'er. verit6 si c'etait moi

Qui fit le Pontife de Rome,
Je canonizerais cet homme.

(A suvre.)
I. Sarges = serges.

J. GUICHARD.
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CREATION ET ORGANISATION
DE LA CHARITE

DES FILLES

ROLE RESPECTIF DE SAINT VINCENT DE PAUL
ET DE SAINTE LOUISE DE MARILLAC

La question ne se posait pas autrefois. A la suite
d'Abelly et de Gobillon, tous les biographes, tous les
orateurs sans exception reconnaissaient en saint
Vincent de Paul le veritable fondateur, le veritable
organisateur des Filles de la Charit6, et en sainte
Louise de Marillac la premire supirieure.
Depuis quelques annies, il y a tendance a Mlever
faction de celle-ci aux dipens de celui-li. Dans un
panegyrique r6cent, un vicaire g6enral avouait s'etre
trompi toute sa vie en donnant la place pr6ponderante k saint Vincent de Paul. Un vicaire de Paris ose
dire dans une brochure 6dlt6e en 1935 : c Contraire-

ment au sentiment commun, c'est elle (Louise de
Marillac), et nonobstant la resistance initiale de son
venerable guide, qui fut la veritable fondatrice des
Filles de la Charit~'. ,

-

Mgr Baunard ne va pas aussi loin; il n'affirme pas
que Louise a fond la Compagnie malgr6 son directeur; il y a n6anmoins une grande part d'exageration
dans les lignessuivantes, extraites de son livre : (CeuxlB, &crit-ilW, ne 1'ont pas connue a fond qui n'ont vu
en elle qu'un instrument passif du grand ouvrier que
fut saint Vincent de Paul. Mais le double et triple
voile dont son humilit6 l'enveloppe ne doit pas nous
derober la grandeur de son r6le, et c'est le premier
. Sainte Louise de arillac. Paris. 1935. Brochure de 6z pages.
Sainte Louise de Marillac. Ed. abr6gke. Paris, 1934, p. 29&
L'idition abrigec reptoduit, sur ce point, les editions anterieures.
2.
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r6le qu'elle tient dans cet itablissement. C'est elle qui
recoit d'en haut 1'entrevue, pour ne pas dire la vision,
de cette creation absolument inouie. C'est elle qui
pousse a l'action quand M. Vincent en est aux temporisations. Cette action charitable, c'est elle qui l'inaugure ou la stimule, dans les confreries d'abord, dans
les h6pitaux ensuite. C'est elle qui donne & 1'Institut
sa laborieuse naissance dans la formation de ses premieres filles. C'est elle qui preside a son organisation
par ses reglements, conseils, instructions et constitutions. C'est elle qui I'administre et le gouverne de pris
par ses conferences, de loin par sa vaste correspondance avec chacune de ses filles dans chacun de ses
itablissements. C'est elle, et cette fois elle seule, qui,
a force d'insistances devant Dieu et devant les hommes,
ramene le gouvernement superieur de la Compagnie
entre les mains de M. Vincent et de ses successeurs. ,
En parlant ainsi, Mgr Baunard d6pouille un saint
pour embellir une sainte. En fait, saint Vincent de
Paul, comme on l'a toujours cru avant ces derniires
annees, a eu le premier l'intuition de 1'Institut; c'est
lui qui en a compose les reglements principaux; c'est
lui qui a demande et obtenu que la Compagnie fiit
plac6e sous l'autorit6 du sup6rieur general de la
Mission.
Comme tout fondateur de communaute feminine, ii
a en besoin d'une femme de t&te et de coeur, qui le
suppl6et au milieu de ses filles, exergant sur elles une
vigilance continue et les formant comme lui-meme
formait ses missionnaires a Saint-Lazare. Cette femme,
il I'a choisie parmi les meilleures. 11 lui exposait ses
desseins, la dirigeait, 1'aidait, l'encourageait, lui
signalait les 6cueils et les moyens de les 6viter.
Sainte Louise n'tait pas un instrument passif
entre ses mains; il lui laissait une large initiative; il
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la consultait meme souvent pour ses initiatives personnelles. Entre eux, l'accord 6tait toujours parfait,
parce qu'elle n'avait pas de peine a plier sa volonte et
qu'il savait par sa delicatesse 6viter tout froissement
d'amour-propre. Leur temperament diffrait sur plus
d'un point; il y avait chez elle plus de hate d'aboutir
que chez lui; elle lui demanda plus d'une fois, en particulier pour la fondation de la Compagnie, de presser
le pas; il I'exhortait a ne pas aller si vite, et, docile,
elle ralentissait; et ainsi leur action se combinait et
devenait plus puissante. a I la tint deux ans dans cette
indifference, ecrit Abelly 1, la remettant toujours sans
lui donner une derniere resolution, et l'exhortant de
se confier uniquement en Dieu, moyennant quoi il
i'assurait qu'elle ne serait point trompee. ,
I. -

Fondation de la Compagnie

Voyons tout d'abord comment saint Vincent de
Paul fut amen6 peu a peu a grouper ses premiires
filles. La Compagnie, on 1'a dit et rp&it6, est la cons6quence logique des confreries de la Chariti; elle
existait en germe dans la Confrbrie de Ch&tillon, fond6e en 1617. Tant que les confreries resterent confin6es dans les campagnes, elles se suffirent a ellesmemes; d6s qu'elles penetrerent a Paris et furent
composies de grandes dames, on sentit le besoin d'un
autre organisme. Les dames se dechargirent du service des pauvres sur leurs servantes; celles-ci, de leur
c6t0,
allaient dans les mansardes sans attrait, par
contrainte, uniquement pour obiir a leurs maitresses.
Aller au pauvre par amour du pauvre, voili ce que
saint Vincent disirait; et pour cela, il lui fallait des
i. La Vie de saint Vincent de Paul, par Louis Abelly, t. I, p. t69.
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volontaires; il en chercha, il en trouva, il comprit
que, pour les conserver dans leurs dispositions initiales, une formation 6tait nicessaire et meme que la
vie de Communaut- s'imposait. Louise de Marillac
n'etait-elle pas 1 pros de lui, a sa disposition, pour
1'aider efficacement dans sa tAche ? Elle avait hAte de
commencer, mais les difficultis ne manquaient pas;
pour une oeuvre semblable, saint Francois de Sales,
eveque de Geneve, avait echoue; une communaut6 de
femmes non cloitrees allait alors Al'encontre de toutes
les id6es reques. Temporisateur par nature, saint Vincent de Paul prit le temps de reflechir. Sa correspondance avec Louise reflite l'6tat de son esprit au fur et
A mesure que la rflexion portait ses fruits.
Suivons ses lettres dans l'ordre chronologique,
autant du moins que cet ordre nous est connu : Vous
ftes'a Notre-Seigneur et A sa sainte Mbre, lui 6crivait-il un jour': tenez-vous A eux et a l'etat auquel ils
vous ont mise, en attendant qu'ils t6moignent qu'ils
desirent autre chose de vous. »
Plus tard : a Risistez courageusement a tous les
sentiments qui vous arriveront contraires Acelui-ci, et
assurez-vous que vous serez, par ce moyen, dans l'6tat
que Dieu vous demande pour vous faire passer A un
autre, pour sa plus grande gloire, s'il le juge ainsi
expedient 2 . »
Autre appel a la confiance : c Fiez-vous en Dieu, je
vous en supplie, et vous aurez l'accomplissement de
ce que votre coeur d6sire 3 . ,
Voici maintenant le ton du reproche : t Je vous prie
une fois pour toutes de n'y point penser, jusques A ce
que Notre-Seigneur fasse paraitre qu'il le veut, qui
donne maintenant les sentiments contraires A cela.
1. Correspoadanceet Entratiens de saint Vincent de Paul, L I, p. 79.
Ibid., p. 87. 3. Ibid., p. 9o.

2.
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L'on desire plusieurs bonnes choses d'un d6sir qm
semble etre selon Dieu, et neanmoins il ne l'est pas
toujours. Ains Dieu permet cela pour la prdparation
de 1'esprit k etre selon ce qu'on desire. Saul cherchait
une inesse, il trouva un royaume; saint Louis, la conqu&te de la Terre sainte, et il troava la conquete de
soi-meme et la couronne du ciel. Vous cherchez i
devenir la servante de ces pauvres filles, et Dieu vent
que vous soyez la sienne et peut-6tre de plus de pe-r
sonnes que vous ne le seriez en cette faqon; et quand
vous ne seriez que la sienne, n'est-ce pas assez poor
Dieu que votre cceur honore la tranquillit6 de celui de
Notre-Seigneur? Et ii sera propre et en itat de le servir. Le royaume de Dieu est la paix an Saint-Esprit; il
r6gnera en vous, si votre coeur est en paix. Soyez-le

donc, Mademoiselle, et vous honorerez souverainement le Dieu de paix et de dilection . )
Mademoiselle se resigna. Quelques jours apres, elle
lisait cette parole consolatrice : a Notre-Seigneur veut
se servir de vous pour quelque chose qui regarde sa
gloire et j'estime qu'il vous conservera pour cela 2. *
Autre lettre au mois de mai de l'axnie I633 :
u Pour le regard de I'affaire de votre emploi, je n'ai
pas encore le cceur assez iclairci devant Dieu touchant
une difficult6 qui m'emp&che de voir si c'est la volonti
de sa divine Majest6 3 . »
Au mois de septembre, la solution semble toute
proche. Louise a lu dans une lettre de son directeur :
a Je pense que votre bon ange a fait ce que vous me
mandez par ce quie vous m'&crivites. II y a quatre ou
cinq jours qu'il a communique avec le mien touchant
i. Corrfesondanceel Entreliens de saint Vincent de Paul, t. I, p. 163;
Abelly, of. cit., t. I, p. 168.
2.. Corr4sfondance et Entretiens de saint Vincent de Paul, t. I, p. 1863. Ibid., t. I, p. 2oo; Abelly, op. cit,, t. I, p. 169.

-

815 -

la charite de vos Filles, car il est vrai qu'il m'en a
sugg6r6 souvent le ressouvenir et que j'ai pens6 souvent A ce bon ceuvre; nous en parlerons, Dieu aidant,
vendredi ou samedi, si vous ne me mandez plus t6t'.
Enfin, la d6cision est prise; restent les derniers
arrangements. c II faut se voir, &crit le fondateur 2 ,
avant que d'arreter les filles, et cela ne se peut que
vers la fin de la semaine; renvoyez-les cependant, s'il
vous plait, pour d'ici douze ou quinze jours... Il sera
bon cependant de leur faire connaitre qu'il faut etre
dans l'esprit d'indiff6rence. Mais quoi! II faut les
dresser a la connaissance des solides vertus avant de
les employer. )
Et les ilues se grouprent le 29 novembre 1633 dans
la maison de sainte LGcise 3 pour se former, dans. le
recueillement, A leur nouvel 6tat.
Aprbs avoir lu ces extraits de lettres, nul doute
pour nous que saint Vincent de Paul n'ait eu la premiere place dans la fondation des Filles de la Charit6. Son premier biographe et celui de Louise l'ont
exprim6 en termes formels. a Apres Dieu, dit lq premier 4 , l'institution de ces deux Compagnies (celles
des pr&tres de la Mission et des Filles de la Charite),
leur accroissement, leur utilite, leurs reglements et
leurs pratiques viennent du zele, de la prudence et de
la pi6t6 de ce sage instituteur; il les a vues Aclore de
ses travaux et les a cultiv6es par sa douce conduite,
soutenues et affermies sur des appuis et sur des fondements infaillibles, tels que sont ceux de 1'Evangile. n
i. Correspndanceet Entretiews de saint Vincent de Paul, t.I, p. 2x8.
2. 16id., p. 219.

3. Cette maison n'Etait certainement pas le 43, rue du Cardinal-Lemoine, car le 43 nC fat achett que le i5 decembre 1748 par le car6 de
la paroisse, comme sup6rieur de la Charit6 paroissiale, a pour servir
aux Filles de la Charitt a (Arch. nat.. S, 2172). Nous avons les documents en mains; impossible de douter.
4. Vie de saint Vincent de Paul, 6d. de i891, t. II, p. 459.
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6critle second ', crut qu'il itaitnices-

saire d'unir ces filles en communaut6, sous la conduite
d'une sup6rieure... II ne trouva personne qui fdt plus
digne de cet emploi que Mile Le Gras... II lui mit
entre les mains quelques filles pour les loger en sa
maison et pour les faire vivre en communaut6. ,
Pour Abelly comme pour Gobillon, saint Vincent
est le personnage principal; il commande, il dispose
et sainte Louise ob6it. Or, Abelly et Gobillon sont
des contemporains de saint Vincent et de sainte
Louise. Tous deux ont assiste aux premiers d6veloppements des deux Communautes; ce n'est pas trois
s.cles apres, mais au lendemain de la mort des deux
saints, qu'ils ont rapporte ce qu'ils ont va ou ce que
leur ont dit des timoins, puisque la premiere biographie du saint est de 1664 et celle dela sainte de 1676.
Voyons maintenant ce qu'a 6t6 le r6le du Fondateur
et de sa collaboratrice dans 1'l6aboration des raglements.
II. -

L'organisation de la Compagnie par les Regles

Sur ce point encore, des admirateurs de la nouvelle sainte ont donn6 libre cours a l'exageration. De
tout ce que contiennent les lettres de Vincent de Paul
a Louise de Marillac sur les Regles, ils ont retenu
cette phrase du Fondateur, 6crite en 1636: a Je vous
envoie les Regles des filles; cela est si bien que je n'y
ai voulu rien ajouter 2. n Donc, concluent-ils, c'est
encore a Louise que revient I'honneur d'avoir par les
Regles organist la Compagnie des Filles de la Charite. Vue trop etroite d'esprits a opinions preconques.
De quelles Regles parle saint Vincent ? II ne s'exi.

La Vie de Mademoiselle Le Gras, par Gobillon, p. Si.
2. Correspondanceet Entretiens de saint Vincent de Paul, t. I, p. 326.
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plique pas. Chaque cat6gorie de soeurs, chaque emploi
avait son reglement propre. Les sceurs des formats
avaient leurs Regles; de mime celles des confr6ries,
des h6pitaux, des ecoles; on en donna de sp6ciales
aux soeurs cuisinieres, aux veilleuses, aux buandieres,
aux sceurs employees A la vaisselle o1 a l'ensevelissement des morts. Les postulantes recevaient un ordre
du jour pour Ia retraite qui pr6c6dait leur entree.
Dans son mot a Louise, saint Vincent ne parle certainement pas des Regles communes en usage aujourd'hui, car elles n'existaient pas encore.
Jusqu'en 1653, il n'y cut que des rgglements provisoires. Le premier, de 1633 ou 1634, a 6t6 ecrit par
la Sup6rieure et retouch6 par le Fondateur 1. La conference du 31 juillet 1634 explique le second 2 . La
lettre, diji citee, de 1636 parle d'un autre reglement,
oeuvre de sainte Louise.
Dans sa conference du 19 juillet 1640, saint Vincent constate quc, depuis I'origine, les soeurs ont eu
pour guide la tradition, non des 6crits, et ajoute:
( Dieu aidant, pour 1'avenir vous aurez vos petites
Rggles.
Cet avenir tarda, car Louise de Marillac
6crivait en 1643: a M. Vincent nous fit la charit6 de
nous entretenir sur le reglement et la maniere de vie
des Filles de la Charite, ensuite de ce qu'une seur de
paroisse lui avait demande par 6crit la pratique de ce
qui se faisait dans la maison. Notre trks konari Pere
n'avaitpu encore se risoudre i la rediger par crit; en
quoi nous avons sujet de reconnaitre que la divine

Providence s'est reserv6 la conduite de cette ceuvre,
qu'elle avance et recule comme il lui plait 4 . n Lt
x. Pensies de Louise de Marillac, p. 138 et suivantes.
2. Correspondance et Entretiens de saint Vincent de Paul, t. IX, p. x.
3. bid., t. IX, p. x8.
4. Ibid., t. IX, p. ix3.
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reglementexplique ce jour-la se composait de trentedeux rtgles: quinze donnaient l'emploi de la journ6e;
dix-sept indiquaient les moyens de bien faire les
exercices. Saint Vincent ordonna de les lire a la Maison-Mere au moins une fois chaque mois.
On pourrait conclure de ce dernier detail que la
Maison-Mire possidait des R&gles 6crites, ou qu'elle
allait les poss6der bient6t. Or, il ne semble pas que
les choses fussent plus avancees en 1645, car le Fondateur disait dans sa conference du 22 janvier: a Encore
que jusques a present vous n'ayez pas eu vos dites
Regles par 6crit, neanmoins la coutume des premieres
sceurs vous y oblige . » Et, au meme temps, sainte
Louise suppliait son directeur de se rendre aux voeux
de ses filles: ( II y a longtemps que la Compagnie
desire et demande que la maniere de vie soit redig6e
en forme de rgglement, afin que, par la lecture d'icelui, nous soyons encouragies a la pratiquer2. »
Cependant, saint Vincent d6sirait obtenir pour sa
Compagnie 1'approbation des autorit6s civiles et religieuses et il ne le pouvait sans joindre a sasupplique
une copie des statuts. Ces statuts, prepares par lui en
1645, legirement retouches a la suite d'observations
de sainte Louise et revus en 1646, furent portes a
l'archevech6, modifies et approuves, et passerent de
li chez le procureur g6enral, oil ils s'6garerent 3.
Et nous voyons de nouveau sainte Louise en 1651
demander an Fondateur que a la maniere de vie soit
ridigie par ecrit, donn6e aux sceurs capables d'en
faire lecture n et, A Paris, a lue tous les mois par la
Soeur servante, les sceurs des paroisses s'y assemblant
pour ce sujet, une partie tous les quinze jours et
l'autre partie tous les quinze jours aprs' ,4.
I. Corresondance et Enxreiiens de saint Vincent de Paul, t. IX, p. a23.
2. IBi., t. IX, p.23. -3.

lbid., t. II,

p.53. -4.

Ibid., t. IV,p.a2a.
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Les h6sitations de saint Vincent provenaient peutetre de ce que I'approbation officielle des statuts restait toujours en suspens; car, de ce c6te, des modifications 6taient possibles. L'obstacle fut lev6 en 1655
par l'approbation du cardinal de Retz, bient6t suivie
de l'approbation civile.
Saint Vincent n'avait pas attendu cet acte important pour commencer la ridaction des R&gles communes. II ne se hbtait pas. Louise de Marillac itait au
rang des personnes qu'il consultait. VVoili, mon trbs
honor, Pere, ce que j'ai remarqu6, lui 6crivait-elle un
jour , apres avoir signalk quelques passages qu'il lui
semblait bon de modifier; mais, au nom de Dieu,
n'ayez 6gard ni aux m6moires, ni aux remarques,
mais ordonnez ce que Dieu demande de nous. in
Me me apres avoir donn6 ses premieres conferences
sur les Regles, saint Vincent continuait de les retoucher. a Le rgglement que vous demandez des Filles
de la Charit6 n'est pas encore en 6tat d'etre montr6 n,
6crivait-il, le 26 aouit 1656, a l'un de ses pretres .
On le voit, les Regles communes sont l'euvre de saint
Vincent de Paul lui-meme. c C'est bien son style, sa
pensie, son esprit; la comparaison avec les rgglements
des confriries paroissiales ou ceux des pretres de la
Mission le d6signe clairement .
Louise de Marillac a 6te associ6e, r6pitons-le, a
1'ceuvre du saint Fondateur, qui la consultait et 1'6coutait volontiers. On a dit que, touchant un point
important, I'autoritA du Sup6rieur g6neral de la Mission sur les sceurs, elle eut a lutter pour lui faire partager ses idles personnelles et qu'elle reussit a le
gagner. Voyons ce que contient de vrai cette affirmation.
i. Correspondanceet Ejstreiensde saint Vincent de Pasi, t IV, p» 472.
2. Iid., t. VI, p. 66. - 3. Le Grand Saint du grand siile, t. I, p. 423.
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L'autoriti du Suprieur gineral de la Mission
sur les Filles de la Chariti

Sainte Louise fut bien pein6e quand, lisant le premier acte d'6rection de la Compagnie, sign6 le
20 novembre 1646 par le coadjuteur de Paris, elle
arriva aux lignes suivantes: , Ladite confr6rie sera
et demeurera & perp6tuit6 sous l'autorit6 et d6pendance de mondit Seigneur I'archeveque et ses successeurs'. ) II est vrai, le document ajoutait que Vincent
de Paul resterait a la tate de la Compagnie jusqu'a sa
mort; mais ensuite ? Elle prit aussit6t la plume pour
exprimer ses angoisses a son directeur: a Ce terme si
absolu de dependance de Monseigneur, disait-elle, ne
ne nous peut-il point nuire a l'avenir, donnant libert6
de nous tirer de la direction du Sup&rieur g6enral de
la Mission

2?

) Cette pensee la poursuivait sans cesse,

mnme a roraison. II1m'a sembl6, &crivait-elle encore3 ,
que Dieu a mis mon ame dans une grande paix et
simplicit~

1'oraison..., que j'ai faite sur la n6cessite

que la Compagnie des Filles de la Charit6 soit toujours successivement sous la conduite que la divine
Providence leur a donnee, tant pour Ie spirituel que
pour le temporel, en laquelle je pense avoir vu qu'il
serait plus avantageux & sa gloire que la Compagnie
vint a manquer entierement que d'Atre en une autre
conduite, puisqu'il semble que ce serait contre la

volont6 de Dieu. ,
La meme annee, la reine Anne d'Autriche envoyait
une supplique au Pape, sollicitant ce que Louise
souhaitait si vivement.
I. Corresondance et Entreliens de saint Vincent de Paul, t. XIII,
p. 558.
z. Did., t. III,p. 121.
3. l.id., p. a54.
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L'archev&que de Paris tenait hon et le Pape ne
dicidait rten. Cependant, Louise gardait sa belle
tinacit. Elle 6crivait encore en 165 : ( Le fondement de cet itablissement, sans lequel il est, ce
semble, impossible que ladite Compagnie puisse subsister, ni que Dieu en tire la gloire qu'il y a apparence vouloir lui etre rendue, est la necessith que
ladite Compagnie a d'etre... d6pendante de la conduite v6nerable du trbs honor6 G6neral de Messieurs
les ven6rables pretres de la Mission . )
Pendant ce temps, que pensait saint Vincent? Rien
n'indique que, a un moment quelconque, il ait 6t6 en
opposition d'idies avec sa fille spirituelle. Au contraire, sa plume rappelle les principes qu'elle aurait
pu elle-meme invoquer: ( Si nous avons la direction
de la maison ou elles (les Filles de la Charit6)sont ele-

v6es, c'est parce que la conduite de Dieu, pour donner naissance a leur petite Compagnie, s'est servie de
Ia n6tre; et vous savez que des memes choses que Dieu
emploie pour donner l'etre aux choses, il s'en sert
pour les conserver 2 . ') Chaque fois que ses confreres
I'interrogeaient touchant la direction des soeurs, il
repondait: a Cette direction nous revient, gardons-a 3 . »
Que fit-il pourvaincre les resistances de 1'archeveque de Paris? Son action nous est cach6e; aucun
document n'en parle. C'6tait affaire entre lui et le
prelat; il n'avait pas a mettre un tiers au courant de
ses d6marches. Le respect qu'il portait a l'autoritk
episcopale explique le silence de ses lettres a des
particuliers. II agissait tout de meme et I'on peut
I. Correspondance et Entretiens de saint Vincent de Paut, t. IV,
p. 221.
2. Ibid., t. VIII, p. 238.

3. lbid., p. 233, 237.
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assurer que le succs fut sonoeuvre. Louise de Marillac
tressaillit de joie quand elle apprit que le cardinal de
Retz avait cýd6 et qu'elle lut, en 1655, dans le second
acte d'krection: c D'autant que Dieu a bini le travail
que notre dit cher et bien-aim6 Vincent de Paul a
pris pour faire r6ussir ce pieux dessein, nous lui
avons derechef confii et commis et, par ces presentes,
confions et commettons la conduite et direction de la
susdite Societ6 et Confririe, sa vie durant, et, apris
lui, i ses successeurs, G&enraux de ladit- Congrigation de la Mission. ,
x. Correspondance ed Etreties de sait
s
Vincel de Paul, t. XIII,
p. 572.

EUROPE
FRANCE
PARIS
CONVERSION OBTENUE
PAR LE MOYEN DE LA M

D,'.ILLE MIRACULEUSE

Paris, le 24 juin 1935.
MON REVEREND PERE,

Pour la plus grande gloire de la tres sainte Vierge,
je crois devoir vous envoyer la relation de la grace
insigne de conversion et bonne mort dont mon fils,
Ag6 de vingt-quatre ans, a et6 l'objet par la Mcdaille
Miraculeuse.
N6 d'un mariage mixte, mon d6funt mari 6tant protestant, mon fils fut elev6 dans la religion catholique,
mais, depuis sa premiere Communion, il avait abandonn6 toute pratique religieuse. Par la suite, son
6loignement de la religion catholique se manifesta de
plus en plus, au point qu'au cours d'une tres grave
maladie, il me demanda de lui jurer de le faire enter-

rer civilement, ce que je ne pus lui promettre.
Quelque temps aprbs, sa sant6 6tant restee trs.
pricaire, il exprima le desir d'embrasser la religion
protestante (religion de son pere), et devait remplir
cette formalit6 dbs qu'un mieux sensible se manifesterait.

-
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La maladie progressant, et le docteur ne laissant
plus aucun espoir, le lundi 6 mai dernier, une personne a mon service me demanda de vouloir bien
mettre sur lui, a son insu, une Midaille Miraculeuse,
ce que je fis volontiers. Le lendemain matin, mon fils,
d&couvrant cette medaille, je lui demandai de la garder sur lui, ce a quoi il acquiesqa de bonne grice.
Vers seize beures, a plusieurs reprises, il parut concentrer toute son attention et fixer ses yeux sur quelque chose d'inexplicable pour lui; il s'exprimait djhi
difficilement; il prononca a deux .ou trois reprises
ces paroles: (( Mais qu'est-ce que c'est que ce Labourede? n
Ne connaissant personne du nom de Labourede,
d'autre part, ne lui ayant jamais parlM de la bienheureuse Catherine Laboure, vu que moi-m&me, en
lisant sa brochure quelque temps auparavant, tres
prioccup6e, je n'avais pas fait attention A ce nom, et
ne comprenais done pas ce que cela signifiait.
Ce meme soir, a vingt et une heures, mon fils
demanda a sa grand'mbre de vouloir bien faire la
priire pour tous. Nous nous agenouill&mes aupris de
son lit, et nous pimes constater qu'il priait avec
ferveur.
Le lendemain, jour de sa mort, vers dix-sept heures (il parlait d'une faqon presque inintelligible), il
prononca ce mot ccAinsi soit-il ». Je compris qu'il
voulait encore que nous nous unissions a lui dans la
priLre, et, jugeant le moment favorable, je lui demandai s'il desirait voir un pretre. I1 accepta avec empressement, et, depuis ce moment, ses yeux se fix&rent
sur la porte d'entr6e, temoignant de son grand d6sir
de le recevoir; une demi-heure apres, en pleine connaissance, bien que ne pouvant plus parler, il regut les
derniers Sacrements avec une ferveur extraordinaire.
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A dix-neuf heures un quart, il rendait le dernier
soupir.
Dans la publication de cette grande grace, que j'autorise et desire, je vous demande, mon R6v6rend
Pere, de bien vouloir mettre seulement nos initiales.
Veuillez agr6er 1'expression de mes sentiments tres
respectueux.
V. C.
J'atteste la ferveur extraordinaire dont 6tait animt
ce jeune homme lorsqu'il requt 1'Extreme-Onction;
j'en fus moi-meme remub, au point qu'avant de le
D. B.
quitter, je l'embrassai.
LES CEUVRES DES SCEURS DE LA RUE CHAMPIONNET

Que devient soeur Raphaele?
Que devient 1'oeuvre de la zone de la rue Liger?
Vous voulez des nouvelles? Eo voilW!
D'abord, oi peut-on causer un peu tranquillement
avec sceur Raphaele?
Ce gamin, qui d6ambule, les mains dans les poches et en a sifflotant n, sur le boulevard Ney, va
nous le dire.

- Dis donc, petit gars, tu connais soeur Raphaele?
- Pardine! si je la connais! En voila-t-il une id6e
de me demander a ? C'est-il que vous voulez venir au
catechisme, vous aussi ? Vous savez, il y en a bien de
votre age, allez!
- Non! mon petit, nous n'avons pas l'intention
d'aller 6couter sur les l1vres de Paupaul I'histoire du
Bon Pasteur... Nous avons fait notre premiere Communion, il y a eu ( aux cerises)) pas mal d'annees.
Nous voudrions voir sceur Raphacle.
- Ah! bon. Eh bien! vous allez monter la rue
Championnet, presque jusqu'en haut. A droite, vous
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trouverez une grande maison. Au-dessus de la porte il
y a un 6criteau, sur lequel vous pourrez lire... Tiens!
mais, je ne me rappelle plus...
- Quel numero de la rue Championnet ?
- Je ne me rappelle pas non plus... Mais, sapristi!
Qu'est-ce qu'il y a done d'ecrit sur 'icriteau ?... Ah!
voila! Sur la porte, il y a &critu Paul n... D'ailleurs,

si vous ne trouvez pas, vous demanderez, c'est 1~ qu'on
guirit tout... (autkentique).

Muni de ce precieux autant que vague renseignement, nous montons la rue Championnet, et, sur la
gauche, dans les premiers numeros, nous d6couvrons
une large pancarte: c Dispensaire Saint-Vincent-dePaul. ,
Parbleu! la voila, la maison d6nomm6e

« Paul

,,

oh l'on guerit tout!
-

Soeur Raphaele ?

Un instant, et... la voici!
- Eh bien! ma Sceur, comment vont Pompon,
Julot et Paupaul ?
- Mon Dien, Monsieur, ils ne vont pas mal, ce
sont de bons petits diables... dont nous ne disesp&rons pas de faire un jour des petits anges de vertu.
- Avez-vous pu, ma Soeur, organiser un deuxlime
centre zonier? Le num6ro d'avril du Christ dans la
banlieue le jugeait n&cessaire.
- Oui! nous avons pu y arriver; mais ce n'a pas
it6 sans mal, allez!
Entre la porte de Clignancourt et celle de Montmartre, il y a une baraque de x Jocistes n : nous
l'avons empruntee, et c'est 11 que la comtesse de R...
et nous faisons un premier cat6chisme. Les debuts
sont consolants; beaucoup d'enfants en age de premiere Communion qui d6sirentla faire, mais qui n'ont
jamais requ an mot d'instruction religieuse... Les
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pauvres enfants ne savent rien de rien, mime pas
faire le signe de la croix.
- Oh! Monsieur, ne les jugez pas. Ce n'est pas de
leur faute, onne leur a jamais rien appris.
- Des petits sauvages, quoi!! I
- Des primitifs, plut6t... Si vous saviez comme ils
sont gentils, comme leur coeur est bon, et comme ils
prient bien dis qu'ils savent prier!
Nous avons ft6 longtemps avant de trouver an terrain pour une nouvelle baraque bien a noas, M. Constant, notre conseiller municipal, s'y est bien employe;
il est zl66 pour le quartier, et il nous aime bien.
Enfin, il nous a obtenu 1'autorisation verbale d'installer un nouveau baraquement. Une brave femme de
la zone nous pr&te sa c9ur pour cela.
- Ah ! elle vous la pr&te.
- Oui, elle nous la pr&te. Mais comme elle est en
location et qu'elle n'a jamais pay6 un son de loyer, la
question s'est singulirement compliquie.
- Et le propri6taire, que pense-t-il de la combinaison ?
- Nous l'avons vu ; il nous a demand" une location
de deux francs par metre carr6J'ai 6crit tout de suite a M. le Vicaire g6neral Touzi
pour lui dire que nous allions installer une a baraquechapelle , ; les encouragements qu'il nous prodigue,
a nos Sceurs et a moi, nous sont toujours si pricieux!
Je lui demandais entre autres choses qu'il veuille
bien nous faire attribuer, apres son Exposition du
22 mai, tous les objets qui sont n6cessaires a l'ornementation d'une chapelle. Pensez, Monsieur, nous
n'avons rien du tout.
- Et peut-on savoir, ma bonne Soeur Raphaele, ce
qu'il vous a r6pondu ?

-
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II ne m'a rien r6pondu du tout: et ýa m'itonne..:

- Eh bien! Sceur Raphaile, la reponse de M. le
Vicaire g6enral Touzi, je vous l'apporte :
Mme Mac-Avoy, directrice de 1' ( Ouvroir des
Chapelles de Secours) , 3, villa Boissiere, se fera un
vrai plaisir de vous offrir en linges d'autel, en ornements et en beaucoup d'autres choses bien utiles, tout
ce qu'elle pourra. Etes-vous contente?
- Oh! oui, je suis bien contente, et notre Mere le

sera aussi. Mais... est-ce qu'il y aura un harmonium?
- Diable! un harmonium, vous allez fort, Sceur
Raphaele !
- C'est que, voyez-vous, Monsieur, j'ai comme
auxiliaire Mile L..., qui est pleine d'ardeur pour la
zone. Je 1'ai retenue comme organiste pour nos r6petitions de chants: car, Monsieur, tons nos petits
aiment chanter, et, vous verrez, ils ne s'en tirent pas
mal du tout.
Alors, voyez, j'ai 1'organiste et pas d'instrument;
qa ne peut pas aller comme cela. Voulez-vous le dire
A M. le Vicaire g6ndral ?
- Ma Soeur, M. le Vicaire gendral le saura. >
Eh oui! maintenant, M. le Vicaire g6neral sait qu'il
faut un harmonium a Soeur Raphaele et aux petits
oiseaux de la zone, qui aiment tant chanter.
Mais, qui va lui offrir un harmonium?
Qui, Mesdames?
Qui, Messieurs?
Oh! Soeur Raphaele n'est pas exigeante: elle ne
demande pas un orgue de cath6drale; un tout petit

harmonium lui suffira.
C'est une affaire de i.5oo francs.
Qui ?
(Le Christ dans la banlieue, juillet 1935.)
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LE FRERE JEAN-BAPTISTE FORSANS
La Maison-Mere vient de perdre un bon frere
coadjuteur, qui fat toujours un sujet d'6dification.
J.-B. Forsans, ne A Mugron (Landes), le 25 fevrier
1872, fut envoy6 au Berceau pour se pr6parer au sacerdoce. Son travail opiniatre fut suivi de resultats m6diocres, si m6diocres qu'apres un essai, prolong6
quelques ann6es, on estima qu'il perdait son temps
et serait mieux a sa place & Dax, parmi les freres
coadjuteurs. Tout porte A croire qu'on l'a jug6 trop
s6virement. Son intelligence 6tait lente, non bornie,
et son grand bon sens, son jugement droit, son amour
du travail I'auraient, avec le temps, aid6 a compl6ter
ce qui lui manquait.
Quoi qu'il en soit, le I" septembre 1888, Ag6 de seize
ans, il 6tait recu a notre maison de Dax, que dirigeait alors M. Dienne et oit se trouvaient des hommes
tels que M. Rouvelet, M. Vernimre, M. Delanghe,
M. Mott et M. Pouget. Le 18 mars suivant, il prenait
le saint habit et, le 21 mai 189o, allait voir la MaisonMWre avant de s'embarquer pour Smyrne, ou s'6couleront vingt-quatre ann6es de sa vie. Pour rien au
monde le sup&rieur ne l'aurait laiss6 partir, tant ses
services 6taient appr6ci6s. Mais la grande guerre

6clata.
Le frere Forsans aimait sa patrie plus encore que

sa chore maison de Smyrne. II partit comme engag6
volontaire. Rev6tu de l'uniforme militaire & Mont-deMarsan, le 26 aoit 1914, il,fut incorporb dans la

i52' division, parmi les brancardiers de la quatrieme
brigade marocaine.
Sa correspondance avec le Superieur g6neral nous
permet de le suivre pas a pas sur le champ de bataille.

Ses premibres lettres se perdirent, en sorte qu'il nous
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faut attendre au 26 d6cembre pour avoir de ses nouvelles.
( J'ai deji 6crit plusieurs fois, dit-il, et vu la defectuosite du service postal, je presume que vous n'avez
pas di recevoir mes lettres. Je suis depuis septembre
sur le front, region Nord. Je me suis trouv6 a plusieurs reprises trbs expose; mais jusqu'i ce jour, j'en
suis sorti sans 6gratignures. Sante tres bonne. Au

point devue spirituel, la divine Providence y a pourvu;
j'ai 6t6 nomm, officiellement au service de notre
aum6nier, titre qui me procure la douce jouissance
d'avoir, tous les jours, la sainte messe et le bonheur de faire la sainte Communion chaque jour, a
moins, bien entendu, que les ( Boches ) n'y mettent
obstacle.
( L'6tat de guerre proclami entre la France et la

Turquie, et, le port de Smyrne 6tant bloque, je me
trouve dans l'impossibilit6 de correspondre avec mon
vinr6 superieur, M. Poulin. Mes lettres, que je lui
envoyais regulibrement toutes les semaines, m'ont 6t6
retournes depuis septembre. J'en ai &t6fort afflig6
et pour bien des raisons. Je ne suis pas cependant
dans un grand d6nuement; car je suis assez v6tu pour
parer dans la mesure du possible aux intemperies de
la saison.
c Que deviennent nos chers confrbres et freres de
Smyrne? C'est mon grand souci de tous les jours.
« Veuillez agreer, mon Tres Honork Pere, mes
voeux et souhaits les plus sincires, vceux d'une paix
prochaine et glorieuse pour notre chire patrie. Mon
devoir de Francais, je le ferai jusqu'au bout, duss6-je
ne pas en revenir! n
Le frbre Forsans reprit la plume le 21 fevrier:
, Merci de votre bonne carte, qui m'a 6te remise face
A 1'ennemi et m'a cause un bien sensible plaisir. Je
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viens d'apprendre avec peine que nos chers confreres,
frangais de Smyrne ont 6t6 expuls6s par le gouvernement turc. N'ayant pu correspondre avec mon v6ndr6
sup6rieur, M. Poulin, depuis septembre, par suite du
blocus de la ville,je vous serais bien reconnaissant si
vous pouviez me donner son adresse, on transmettre
la mienne a quelque membre de notre famille de
Smyrne.
c Dans mon secteur, rien de nouveau qui puisse
vous int6resser; les jours se suivent et se ressemblent,
A pen de difference pros. Comme vous le savez par
les journaux, les operations de guerre ont rev6tu un
caractere tout particulier, je dirai meme imprevu.
Mais bien que la guerre paraisse devoir etre longue
et dure, et les sacrifices consid6rables, nous avons

tous une confiance inebranlable dans le succes final.
Ce sera une question de temps, de patience et de
t6nacit6, qualit6s qui, a priori, ne sont guere compatibles avec notre caractere. Cependant, le courage du
soldat, son entrain sous Ie feu, sa bonne humeur
inalterable, jusque dansl'eauet laboue des tranch6es,
et son h6roisme de tous les jours nous sont une garantie certaine de la victoire; victoire du droit, de la
civilisation.

t Je vous parlerai peu de moi, je fais tout bonnement et simplement mon devoir de vrai Frangais. Je
n'ai pas eu 1'heureuse chance de verser mon sang pour
la patrie, comme I'heroique M. Barbet. J'ai admire
son geste sublime et prie le bon Dieu de lui accorder
un prompt retablissement. De ma vie, je ne fais aucun
cas, si elle peut etre utile au salut de la France. Sante
toujours bonne. )
Le 26 avril 1915, le frere Forsans suivait I'arm6e
en Belgique et, le 27 mai, il repassait en France.
Dans les combats qui eurent lieu ala fin de ce mois,
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son groupe se distingua et m6rita d'etre collectivement port6 i l'ordre du jour.
( Le groupe des brancardiers de la quatrieme brigade marocaine, dit le general, dans les combats
recents a relev6 plus de mille blesses et inhume de
nombreux cadavres dans une zone tres rapproch6e de
l'ennemi et sous des feux violents d'artillerie et d'infanterie. Tous les brancardiers du groupe se sont
offerts, avec une insouciance admirable du danger,
dans les missions les plus perilleuses. Aux armies, le
30 mai 1915. )
Peu apres, le frere Forsans apprenait que son
groupe recevait une affectation nouvelle, hors de la
zone dangereuse. Si plusieurs s'en r6jouirent, il en
fut d6sole et demanda de rester au poste de danger.
En attendant, il fut envoy6 en permission, revit avec
plaisir la Maison-Mere et repartit vers le front. II
donna de nouveau de ses nouvelles le 14 septembre:
a II me semble vous avoir dit, lors de mon passage
a la Maison-Mere, que le groupe de brancardiers
marocains dont je faisais partie, ayant requ une affectation nouvelle, hors de la zone dangereuse, j'avais
t6moign6 le d6sir de me s6parer de mes anciens compagnons d'armes. Cependant, je n'ai jamais eu qu'a
me louer des bons rapports que j'ai entretenus'avec
eux. Toujours polis, bons, affables et meme prevenants a mon 6gard, je ne les quitte qu'avec un certain
regret, d'ailleurs bien legitime. Treize mois passes
au milieu d'eux, ayant partage les mrmes dangers,
couru les memes aventures et endure les mnmes
fatigues, j'avais fait dans ce groupe une selection
d'amis, dont trois jeunes pretres du diocese de
Bayonne, desquels je garderai toujours le meilleur
souvenir. Pieux comme des anges, leur contact ne
pouvait que m'etre d'un tres grand profit. Au milieu
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de cette jeunesse un peu volage, dans tous les petits
d6sordres des camps, nous formions une petite communaut6, toujours a l'ceuvre et donnant a tous 'exemple
du devoir accompli.
a Actuellement, ils doivent former deux nouvelles
sections; l'une de prophylaxie, compos6e principalement de pharmaciens et itudiants en medecine,
aura pour mission l'analyse des eaux destinies aux
troupes, etc., etc. La seconde d'hygiene, dont le but
sera de veiller a la proprete tant des villes que des
villages et cantonnements occup6s par les troupes. Je
devais forc6ment rentrer dans la derniere cat6gorie;
la perspective d'un tel emploi jusqu'i la fin des hostilitis n'4tait guere faite pour satisfaire au but pour
lequel j'avais contract6 mon engagement. Mon id6al
consiste a servir la France, en bravant les dangers des
champs de bataille et je n'ai qu'un regret: celui de
ne savoir manier ni baionnette ni fusil. Notre r6le
de brancardier consiste principalement a faire du bien
autour de nous; a prodiguer a nos chers blesses ou
malades les soins les plus devouds et les plus affectueux. De combien de manieres ne peut-on pas exercer la charit6 sur un champ de bataille ? Souvent, I'ame
est aussi malade que le corps, et une parole, dite a
propos, en toute prudence et discretion, suffit bien
des fois pour riveiller dans certaines ames les bons
souvenirs d'autrefois et que la n6gligence, en l'absence
de tout danger, avait fait oublier depuis de longues
annees.

c J'ai done rejoint mon nouveau poste a la I52* division d'infanterie, oh je continuerai & donner le bon
exemple: l'exemple de la vaillance, de la discipline,
de I'endurance et du d6vouement. J'ai recu de tous
un accueil tres sympathique.
4 J'y ai retrouv6 notre cher confrere le bon et brave
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M. Gallon, que j'avais d6ja rencontr6 plusieurs fois
sur le theatre de nos operations. La divine Providence
encore une fois vient me servir a souhait.
v Vous m'excuserez de ne pouvoir vous donner
aucune indication bien pr6cise. Vous connaissez sans
doute la consigne. La censure est d'une extreme sv&rite. J'ai l'espoir que, sous peu, les nouvelles seront
intiressantes et surtout bonnes. Soyez bien persuade
que mon devoir, je l'accomplirai sans peur, bien certainement, et sans reproche aussi, avec la grice de
Dieu et le secours de vos bonnes priires. Pour Dieu
e la Patrie. n
Autres nouvelles le 5 novembre 1915 :
- Je viens de lire avec beaucoup d'intr&t votre dernitre circulaire adressie a tous les membres de la
petite Compagnie presents sous les drapeaux. Je'ne
saurais assez vous remercier de votre bienveillante sollicitude et de vos bons conseils. Malgr6 la situation avantageuse dans laquelle je me trouve au point de vue
religieux, au milieu de tout ce qui nous entoure et
aussi a cause de l'effort physique que nous devons
produire, notre moral, sans etre affaibli, a besoin d'un
pen de r6confort. Ce reconfort, mon- Trbs Honor6
Pere, votre bonne lettre me l'aapport6; elle me raffermit davantage encore dans mon d6sir de toujours
accomplir mon devoir, en conscience, bonnement et
simplement, pour la plus grande gloire de Dieu et le
bien de mon pays.
t Il se trouve des journ6es bien p6nibles, de pressants dangers & affronter. Mais nous luttons, nous
souffrons pour une noble cause, une cause juste et
sainte : la defense de notre Patrie. Avec un tel ideal
en perspective, on oublie ses petites souffrances journalibres.
( J'ai actuellement a mon actif quatorze mois de
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front. C'est beaucoup plus que je ne croyais pouvoir
en supporter. A quarante-cinq ans, la seule volonti ne
suffit pas toujours. Jusqu'a ce jour, la Providence m'a
visiblement protege; tous les jours, je 1ui demande la
grice de pouvoir continuer jusqu' la victoire finale et
sur le front.
u Bien que nous n'ayons pas toujours des blesses
en grand nombre, nous sommes cependant dans un
perpitueldanger, toujours sous latrajectoire de I'artillerie ennemie, qui arrose nuit et jour toute la zone du
front. Je suis a ce point habitu6 a cette musique que,
le moment de prendre un pen de repos sur la paille
6tant venu, je n'en suis nullement d6rang6. Depuis
quelques jours, nous assistons & de violents duels
d'artillerie. La perspective d'une nouvelle campagne
d'hiver ne m'6pouvante guere; ce ne sera pas tres gai!
Mais, en avant, puisqu'il le faut!
, Votre derniere lettre me donne a croire que je ne
m''tais pas assez clairement expliqu6 au sujet de mon
transfert de la quatrieme brigade marocaine

a la

152" division. Au d6but de la campagne, j'ai 6t6 autoris6 h contracter un engagement volontaire pour la
dur6e de la guerre, dans I'intention de rester sur le
front jusqu'a la victoire finale. Mes compagnons de
la quatrieme brigade marocaine ayant requ une nouvelle affectation hors de la ligne dangereuse, j'ai
demand6 et obtenu une permutation qui me permit de
rester face a I'ennemi. M'en aller a 1'arriere, m'occuper a des travaux (manuels) sidentaires qui ne sont
point de ma competence, et qui peuvent etre faits par
des 6clop6s, etc., me r6pugnait horriblement. Pendant
que j'y suis, j'aime bien voir de prbs ce qui se passe.
En cela, je n'ai aucun m6rite. A la guerre et sur Ie
front, voila quel a toujours 6t6 mon ideal.
c Santt toujours tres bonne. Ci-joint une toute
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petite branche de fleurs en souvenir du front, cueillie
sur le parapet d'une tranchee de Loos a votre
intention. n
Pens6e delicate, qui dut certainement 6mouvoir le
coeur du bon P&re Villette.
Le 26 d6cembre, ce sont ses voeux de bonne annie
que le frere Forsans lui envoie :
C'est aux pieds de la Creche, devant J6sus Enfant,
V
que je viens tres humblement d6poser les vceux de
bonheur que je forme pour vous et toute la famille de
saint Vincent, au debut de cette nouvelle annee, en le
priant de les b6nir et de les exaucer. J'ai eu le bonheur, bien rare sur le front et a proximitA de l'ennemi,
de pouvoir servir la messe de minuit. Oh! mon Pere,
nous n'avions pas d'illuminations f6eriques, comme
j'avais coutume de les voir dans notre 6glise du Sacr6Coeur, a Smyrne, depuis vingt-six ans. On n'en a pas
moins pri6 avec beaucoup de ferveur. L'office a 6t6
c~i~br6 dans une cagna d'artilleurs. Pour autel, une
armoire renvers6e, adossee a un affit de canon et le
tiroir servant de marchepied. Comme ornementation,
deux bouquets de verdure un peu fanes, et qu'il a fallu
aller chercher bien loin, fixes dans deux bouteilles.
Pas de chants, car 1'ennemi aurait pu nous repbrer;
mais lejoyeux son de nos canons, qui a pr6sid a la
cir6monie, et qui n'a pas cess6 de la nuit. Les communions ont 6et nombreuses, les officiers prechant
d'exemple.
< Voici quatre mois que nous sommes sur le front,
sans avoir joui d'un seul jour de repos; toujours sous
la mitraille, sous la trajectoire des obus. De jour en
jour, les duels d'artillerie deviennent de plus en plus
intenses et le danger est partout. Oh! je ne le crains
pas! Je me suis confi6
la Providence, qui, avec la
bonne Mere, prendra soin de mes interets. Je ne

-

837 -

m'expose pas inutilement, mais vous n'entendrez
jamais dire que j'ai failli a mon devoir. Je suis du
nombre de ceux qui confessent que nous devons precher d'exemple. Sant6 toujours tres bonne, malgr6 la
mauvaise saison; toujours joyeux et content par les
beaux comme par les mauvais jours. On confirme que
nous irons au repos sous peu. n
Non, le frere Forsans ne craignait pas. II le redit
sans forfanterie dans sa lettre du 15 janvier 1916:
a J'ai lu avec autant de consolation que d'int6ret
votre touchante lettre, A laquelle vous aviez joint la
circulaire du I" janvier, me dounant les nouvelles de
notre chere Compagnie. Merci pour la grande part que
vous prenez aux petites miseres et souffrances physiques et morales de ceux des v6tres qui sont sous les
drapeaux. On pent avouer, en effet, que, dans notre
situation actuelle, la vie n'est pas toujours des plus
a grbables; surtout en cette saison de froid et de pluie.
Ce mois de d6cembre dernier a etC des plus p6nibles :
temps exceptionnellement mauvais et dans un secteur
des plus actifs. Travaux de jour et de'nuit, sous une
pluie battante tres souvent, dans la boue et quelle boue!
Dans l'obscurit6, nous 6tions employis A creuser des
boyaux en premiere ligne et des abris pour les blesses.
L'ennemi occupait une hauteur (un crassier), A une
centaine de metres, c'est vous dire de quelle prudence
il fallait user pour 6viter les balles qui sifflaient A nos
oreilles. Je pouvais bien dire, a mon tour : 4 Pieds et
jambes dans la boue, mais la tate dans la gloire D, car,
en ces circonstances, on est insouciant de tout danger
pour ne penser qu'a son devoir. n
c Le jour, il fallait vaquer a ses occupations habituelles, et vous pouvez croire que I'ennemi ne nous a
pas menag6 ses surprises, plut6t disagreables. Mais
que peut-on craindre quand on fait son devoir, que
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* ase je ponvais rentrer dans la zone de l'intrieur.
Jad•clin, disirant, comme vous le savez, rester sur
l front jusqu'A la fin. Sante trbs bonne. Espkre passer
paxsi fin janvier. n
Le fr-re Forsans resta sur le front, toujours couragenx, toujours plein de confiance dans le succes final-

II est grand temps, icrivait-il le 6 avril, que je
songe a vous donner de mes nouvelles! J'ai passi dans
les tranch6es la plus mauvaise periode de l'hiver et
dans un secteur des plus actifs, avant la bataille de
Verdun. Toujours dans la bone, dans l'ean on la neige,
tremp6 jusqu'aux os. J'ai subi toutes les intempiries
sans broncher et sans trop de mal. Les marmites plenvaient sans reliche; mais on n'y fait plus grande
attention. On va et vient sous la protection de la Providence, sans trop s'inquieter de ce qui pent arriver.
Bien souvent, je renouvelle au bon Dieu le sacrifice
de ma vie; cela fait que le sifflement aigu des projec-
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tiles &clatant a droite et A gauche ne me tourmente
guire. La sante se maintient toujours bonne et je dirai
meme tres bonne.
( Au repos depuis quelques jours, nous attendons
a tout instant notre embarquement pour une destination inconnue. Je tiens a vous dire que mon adresse
reste toujours la meme: Forsans. G. B. D. - S. P. r66.
u Nous espbrons,avec la grace de Dieu,leur donner
sons pen le coup de grace. Ce sera dur, ce sera
terrible, effroyable; mais il faut en finir et rentrer en
possession de ce qui nous revient en toute justice.
Nous ferons notre devoir jusqu'A la fin, courageusement et fiers de servir et de lutter pour une si noble
cause.
AAu point de vue religieux, j'ai la messe presque
tons les jours, soit a l'arriere, soit m&me dans nos rustiques cagnas des lignes avanc6es. C'est quelquefois
bien miserable; une petite planche sur deux pierres
ou sur la terre, mais on y prie avec ferveur, et le bon
Dieu, qui sonde les coeurs, doit etre satisfait malgr6
cette pauvreti. Pour Dieu et la Patrie!
a Je puis vous dire sans rien compromettre que j'occupais le secteur de Neuville-Saint-Vast-SouchezCote 140 et bois de la Folie, A proximit6 du Labyrinthe. Les Anglais nous ont remplac6s. )
Apres le bois de la Folie, ce fut Verdun. Le vaillant
soldat y arriva le 5 mai.
, Voici dbja quelque temps que j'ai quitt6 mon
ancien secteur; j'ai pris comme beaucoup d'autres la
grande direction, afin de m'installer sur le point culminant de ce secteur & jamais c6lbre, et sur lequel la
France entiere et, avec elle, toutes les nations civiliskes, ont les yeux fix6s, dans l'espoir de voir bient6t
se terminer cette lutte homerique, ce terrible duel qui
se livre entre les nations. On s'y bat de part et d'autre
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l'on vit de la pens6e du bon Dieu et que, a chaque
pas, on voit '&ternit6 s'ouvrir devant soil Tons les
jours, et surtout pendant le saint Sacrifice, je me pose
a moi-meme ces questions : Unde venis? Quo texdis?
quomodo vivis? quantum proficis vel deftcis? Ces reflexions me sont tres salutaires et ne me font rien perdre
de ma gaiet6 habituelle, meme sous la grele de fer et
de plomb qui nous assaille souvent. Malgrb cela, la
Providence m'a toujours visiblement protbg. J'ai bon
espoir que cette annee 1916 me verra revenir sain et
sauf et aussi, il faut bien le dire, justement fier de la
besogne patriotique accomplie avec une gn6ereuse
perseverance.
SApres quatre mois cons&cutifs de front, nous
jouissons en ce moment de quelques jours de repos.
Nous prendrons une nouvelle direction, mais nous
ignorons laquelle. Etant de la classe de 1892, j'ai requ
avis que je pouvais rentrer dans la zone de l'intirieur.
J'ai declin6, disirant, comme vous le savez, rester sur
le front jusqu'i la fin. Sant6 tres bonne. Espere passer
a Paris fin janvier. n
Le frere Forsans resta sur le front, toujours courageux, toujours plein de confiance dans le succes final.
<< II est grand temps, icrivait-il le 6 avril, que je
songe a vous donner de mes nouvelles! J'ai passe dans
les tranch6es la plus mauvaise p6riode de l'hiver et
dans un secteur des plus actifs, avant la bataille de
Verdun. Toujours dans la boue, dans l'eau on la neige,
trempr
jusqu'aux os. J'ai subi toutes les intemperies
sans broncher et sans trop de mal. Les marmites pleuvaient sans reliche; mais on n'y fait plus grande
attention. On va et vient sous la protection de la Providence, sans trop s'inqui6ter de ce qui peut arriver.
Bien souvent, je renouvelle an bon Dieu le sacrifice
de ma vie; cela fait que le sifflement aigu des projec-
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tiles iclatant a droite et a gauche ne me tourmente

guire. La sant6 se maintient toujours bonne et je dirai
meme trbs bonne.
u Au repos depuis quelques jours, nous attendons
a tout instant notre embarquement pour une destination inconnue. Je tiens a vous dire que mon adresse
reste toujours la meme: Forsans. G. B. D. - S. P. 166.
« Nous esp&rons,avec la grace de Dieu,leur donner
sons peu le coup de grace. Ce sera dur, ce sera
terrible, effroyable; mais il faut en finir et rentrer en
possession de ce qui nous revient en toute justice.
Nous ferons notre devoir jusqu'g la fin, courageusement et fiers de servir et de lutter pour une si noble
cause.
( Au point de vue religieux, j'ai la messe presque
tons les jours, soit a l'arriere, soit m6me dans nos rustiques cagnas des lignes avanc6es. C'est quelquefois
bien miserable; une petite planche sur deux pierres
on sur la terre, mais on y prie avec ferveur, et le bon
Dieu, qui sonde les cceurs, doit etre satisfait malgri
cette pauvret6. Pour Dieu et la Patrie!
a Je puis vous dire sans rien compromettre que j'occupais le secteur de Neuville-Saint-Vast-Souchez-

Cote 14o et bois de la Folie, I proximit6 du Labyrinthe. Les Anglais nous out remplac6s. n
Apres le bois de la Folie, ce fut Verdun. Le vaillant
soldat y arriva le 5 mai.
a Voici d6ji quelque temps que j'ai quitt6 mon
ancien seLteur; j'ai pris comme beaucoup d'autres la
grande direction, afin de m'installer sur le point culminant de ce secteur a jamais c6libre, et sur lequel la
France entiere et, avec elle, toutes les nations civilisbes, ont les yeux fixes, dans l'espoir de voir bient6t
se terminer cette lutte homrique, ce terrible duel qui
se livre entre les nations. On s'y bat de part et d'autre
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avec un igal acharnement. J'itais obsed6 d'une certaine crainte, moi, le petit poilu de Smyrne : celle de
voir se terminer cette gigantesque bataille sans avoir
le bonheur d'y prendre une part active. Mes voeux ont
te6 exauces; depuis dija de longs jours, j'ai eu le
bonheur de penitrer moi-meme, le front haut et le
cceur joyeux, dans cette immense fournaise, dans ce
brasier toujours ardent. J'ai dibut6 i la bataille de
Lassigny; j'ai vu l'Yser, Ypres-sud, Arras, Loos, Neuville Saint-Vast, etc. Tout cela, jeux d'enfants en face
de ce deploiement de force brutale. J'ai eu a traverser
des feux de barrage de longue duree (quarante-huit
heures environ), d'une intensit6 inouie et d'une prodigalit6 que l'on peut appeler insensee. II faudrait
une plume bien plus exerc6e que la mienne pour vous
donner un apercu bien faible d'un si palpitant spectacle. Plusieurs de mes compagnons et votre serviteur,
animus d'un meme esprit de sacrifice, avons brav6
cette force brutale; nous l'avons vaincue r6solument
par la tenaciti de cette force morale qui nous animait
et nous entrainait. Plusieurs de mes compagnons y
ont trouvt de glorieuses blessures, mais g6ndralement
sans gravit6. Pour moi et certains autres, projetss a
terre par les commotions de ces formidables marmites,
couverts de terre a plusieurs reprises, maintes fois
presque enterres vivants, nous avons, malgrb ce deiuge
de fer, de feu et de mitraille, accompli avec le plus
grand calme la t.che qui nous incombait.
, Tel fut le premier jour, tels furent les suivants.
Ces derniers jours, le feu a diminu6 d'intensitC, pour
reprendre, croyons-nous, avec plus de vigueur. Nous
n'avons aucune crainte; nous ne pouvons guere subir
une avalanche de feu plus violente que celle qui nous
a et6 minagee. Dieu est le Maitre! Je lui ai offert
maintes fois mon sacrifice. Que sa volont6 soit faite.
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On ne s'en fait pas! Le bruit semble se confirmer que
nous allons etre relev6s ces jours-ci. C'est presque
regrettable, maintenant que nous connaissions si bien
notre nouveau secteur. Bah! depuis vingt-deux mois
de campagne,on s'habitue cette vie vagabonde et je
puis vous assurer cependant que, pour mon propre
compte, je saurai mieux appr6cier la vie de communaut6.
a Dieu soit lout! Les moyens de sanctification ne
m'ont jamais fait d6faut.
a Ma sant6 se maintient toujours tres bonne, malgr6
les privations que nous avons dui endurer par la tres
grande difficult6 de ravitaillement. Dans quelque
temps, nous serons envoyes an repos et on tachera de
se refaire un peu. On oubliera la fatigue.
« Veuillez agr6er cette bien petite fleur cueillie A
votre intention sur un buisson, en face le 304. Mon
bouquet sera certainement le plus 'humble parmi tous
ceux que vous recevrez en ce jour; mais souvenez-vous
de l'obole de la pauvre veuve! On fait ce que l'on
peut ! n
La bravoure du frere Forsans fut recompensee; il
ecrivait, le 26 mai 1916, du camp de Ch5lons :
< J'ai pass6e Verdun, du 5 mai au 21, tout d'abord
avec notre division jusqu'au 12, et en renfort de la 4 5 '
jusqu'au 21 courant. Je me fais un plaisir de vous
faire savoir que le g6neral de la 152e division vient de
me citer a l'ordre de sa division, pour la Croix de
Guerre. Si j'ai fait mon devoir, ce n'6tait nullement
en vue d'une r6compense; mon id6al est tout autre.
Cependant, j'en suis heureux pour la Compagnie,
pour ma famille et pour tous ceux qui s'interessent A
moi. )
Le g6n6ral disait dans son ordre du jour :
ci Jean-Baptiste Forsans, engag6 volontaire pour
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la dur6e de la guerre, qui n'a cess6, depuis vingt
mois, de se donner en exemple a tous, malgr6 ses quarante-cinq ans, a assure son service de releve avec
une 6nergie et un calme dignes des plus grands eloges.
Vient encore de se signaler dans les combats du 5 au
12, par sa bravoure et sa simplicitA dans les plus grands
d6vonements, accomplisant son devoir partout et
toujours au m4pris des bombardements les plus
intenses. )
Les balles, les obus, les bombes n'avaient pas eu
raison de l'6nergie du frire Forsans. Il trouva enfin
plus fort que lui : la maladie. II fut ivacuI le 3o juillet sur une ambulance du front. Diagnostic : 4 Iritis
serieux, digenire en glaucome chronique irritatif. )
L'op6ration des deux yeux parut indispensable.
c J'attends ici, a Chilons, 6crivait-il le 12 septembre rg16, le train sanitaire qui m'emportera demain
probablement vers Bordeaux. Je vous ferai 6crjre a
mon arriv6e, car ma vue est des plus faibles. Je quitte
avec regret la zone des armies; mais avec 'espoir d'y
revenir dans quelques mois. je ne considererai mon
devoir accompli que le jour ou le canon aura cess6 de
tonner. Jusqu'ý ce jour, le bon Dieu ne m'a pas trouv6
digne de verser mon sang pour la noble et belle cause
que nous servons. J'ai cependant poussi quelquefois
jusqu'A la t6meritW! Que sa sainte volont6 soit faite!
t Vous voudrez bien unir vos bonnes prieres aux
miennes, afin qu'll lui plaise me conserver la vue et
continuer le servir et me rendre utile. )
Le malade arrivait i Bordeaux le surlendemain; l'ceil
gauche fut op6re le 18 et I'ceil droit le 20. II affronta
la table d'opbration avec le meme calme que la mitraille ennemie. Plusieurs mois de soins et de repos
furent necessaires.
« Je suis embusqu6 parmi les embusques, 6crivait-il
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le 18 janvier 1917 du camp du Courneau, pros de Bordeaux. Je suis dans un bureau. Je ne vous cacherai
pas que j'en suis honteux! Toute ma vie, j'aurai le
regret de n'avoir pas fait toute la campagne au front.
Je n'avais qu'i dire un mot pour aller a Salonique;
a Bordeaux, on demandait des volontaires; j'aurais
et6 heureux! Bah! le sacrifice en est fait. Le docteur
Lagrange n'a pas trouvr
mes yeux tout a fait gu6ris. )
Les neuf mois qu'-il dut passer A I'h6pital militaire
du camp du Courneau lui semblerent interminables.
Enfin, le i" octobre, ii rejut ordre de partir pour
l'Italie en qualit6 d'inirmier. Sa joie fut courte. a Je
portais d6ja, 6crit-il, le germe d'une dysenterie en
bonne et due forme, que je venais de contracter au
chevet d'un soldat russe a l'h6pital du Courneau, et
qui mourut apres treate heures de souffrances. On me
fit hospitaliser; en ce meme temps, je fus atteint d'une
conjonctivite bi-lat&rale aigue et compliqu6e, qui me
retint deux mois a P'h6pital. Ce n'6tait pas grave, et je
ne m'en ressens point.
r A l'expiration de ce temps, j'ai rejoint le d6p6t;
et je n'y ai pas fait long sejour. Le jour meme de
mon arriv6e, on demanda un volontaire pour une
equipe chirurgicale a destination du front italien.
Nous 6tions tris nombreux; mais cette perspective
du front ne souriait a personne.
( Devant cette attitude, et bien que relevant de
maladie, je saisis I'occasion, que je cherchais depuis
longtemps (de retourner'au front), satisfaction qui
m'avait 6t6 d6ja refus6e. J'acceptai done bien volontiers d'aller en Italie, si toutefois on me croyait apte
a remplir les fonctions qui m'etaient destinies. La
r6ponse de l'officier fit 6vanouir tous mes doutes. Je
partis le jour m&me, 3 d6cembre, a destination de
.Grenoble, oi notre 6quipe 6tait d6ji rassembl6e.

-- 844 < Je me tiouve toujours dans cette ville (la lettre
est du6 janvier 1918), attendant des ordres du ministre,
de qui noas d6pendons directement. Nos troupes
n'ayant que fort peu donn6 sur le front italien, ii est
fort peu probable que nous franchissions les Alpes.

Ce serait bien mon disir...
t Si. sous peu de jours, nous n'allons pas de l'avant,
nous recevrons tres probablement des ordres pour
retourner i Bordeaux y attendre notre tour de d6part.
En attendant, je me perfectionne quant aux soins i
donner, pansements, steriisations... et les procldis
pour aider le major avant, pendant et apris les operations chirurgicales.
, Ma sante, depuis mon d6part, se maintient excellente, et j'en attribue la cause

A la joie que j'ai

6prouvee dans la perspective de retourner an front. A
l'arriere, je pbriclitais; et puis, j'avais horreur d'etre
embusqu6 a quarante-six ans. La proximit6 du front
et les dangers des champs de bataille avec les accessoires font mon bonheur. Je remercie done la Providence de m'avoir si bien servi. J'ai d6ja parcouru tous
les secteurs, pendant vingt-sept mois que j'ai suivi les
operations, et de pris, alors! Je ne vogue done pas
vers I'inconnu. II y aura des journ6es terribles; mais
le bon Dieu nous donnera la victoire, c'est ma ferme
conviction. Sa Saintet6 Benoit XV disait, ces jours
passes, a Mgr de Grenoble: a La France a besoin de
l'Iglise et l'gglise a besoin de la France. Confiance
donc! >
Ici s'arrate la correspondance du frere Forsans. 11
ne quitta pas la France avant sa lib6ration, qui eut lieu
le 9 janvier 1919, deux mois apres la signature de
1'armistice. Des lors, a la pensbe du front succeda
celle de sa chore maison de Smyrne, oi il reprit sa
place au milieu de l'annie. L'ipreuve l'y attendait.

ddL

MGR JEAX-LOcIS CLERC-RENAUD
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Les conditions n'6taient plus les m&mes qu'avant
guerre. S'adapter au nouveau milieu lui fut difficile,
ou mieux, impossible. Le superieur generai le rappela
en 1920; la maison internationale de Rome hrita de
cet excellent frere et le garda pendant onze ans. Rien
de plus pr&cieux qu'un bon fr-re coadjuteur quand il
est pieux, laborieux, docile et peut, par son savoirfaire, se rendre utile en toutes sortes d'emplois. Ces
qualiths, il les avait pleinement.
Aussi, quelle ne fut pas la desolation du superieur
quand des raisons de sante obligerent le frere Forsans
A rentrer en France! Aprbs un repos force a Dax,
Bordeaux et Musinens, il vint a Paris, oh I'ablation
d'une jambe fut jugie necessaire. L'infirmerie l'eut
desormais pour h6te. La vie d'oisivete lui pesa. 11
demanda du travail, aida pendant quelque temps le
secretariat, 1'office des Missions, puis, extinu6, se vit
oblige de cesser toute occupation. Pour un temperament actif comme le sien, la croix 6tait lourde; il la
porta pendant quatre ans, edifiant ceux qui 1'approchaient. II mourut le 14 juillet 1935 dans les sentiments d'une profonde pi&t6. Puisse-t-il, au ciel, obtenir que Dieu envoie a la Compagnie beaucoup de frares
qui lui ressemblent!
JEAN-LOUIS CLERC-RENAUD
Dans la nuit du 2 au 3 aoit I935, a onze heures du soir,
s'6teignait en notre Maison-M&re, apres une longue
maladie, Mgr Jean-Louis Clerc-Renaud, 6veque titulaire d'Elke, vicaire apostolique demissionnaire du
Kiangsi oriental. Le prelat venait d'entrer dans sa
soixante-dixieme ann6e, puisqu'il avait vu le jour a
Lyon le 18 juin 1866, et il 6tait A la veille de c6librer
sa cinquantaine de vocation, puisque le s6minaire
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interne de Paris lui avait ouvert ses portes le 26 septembre 1885.
Nous sommes renseignis sur ses premieres annees
par la lettre d'un religieux de la Chartreuse de Silignac : a La divine Providence, 6crivait Ie 9 septembre 1884 le P. Salomone, m'a mis dans I'heureuse
situation de donner un excellent novice &votre sainte
Congregation, jadis mienne aussi; j'espere que vous
ne le refuserez pas.
a Un jeune homme de Lyon, accompagne de sa mere,
est vena ces jours-ci a S6lignac poor voir son oncle,
religieux chez nous. II m'a manifest6 sa volont6 de se
faire missionnaire pour les missions ktrangires. Depuis
six ans, i n'a jamais nourri d'autre idWe. Ayant entendu
parler du s6minaire des Missions Africaines de Lyon,
ii s'est d&cide d'y entrer. Je lai dis que, dans ce cas,
il valait mieux entrer dans une communaut4 religieuse
vou6e aux missions 6trangeres, oft il trouvetait plus
d'avantages spirituels et materiels et plus de moyens
de se sanctifier lni-m6me, tout en travaillant en m&me
temps an salut des ames des infidles, et je lui ai propost votre Congregation. II a manifest: cetteidte a sa
.mre, i qui plot beaucoup mon conseil, et tous deux,
joyeux, m'ont pri de faire la demande pour 6tre reqt
dans votre Congregation.
t Voici, maintenant, les renseignements que je puis
vous donner sur mon jeune homme.
II- a dix-huit ans environ et appartient a une honnete famille, i n'a friquent6 que les &colesdes Frires
et le petit s6minaire.- 11 a fait ses humanites, ii a
encore i faire sa rhtorique, ii a toujours bie subi es
examens.
w Depuis une haitaine d'annces, ii s'est confessk
tons les quinze jours, on an plus long toutes les trois
semaines. II est pieux. 11 aime la retraite et la priire.
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II a une sant6 de fer et une assez bonne prestance, sa
taille est elevee, il semble un petit hercule.
u Sea parents sent heureux de le donner an Seigneur.; seulement, ayant une nombreuse famille, ils ne
pourront payer la moindre pension pendant son noviciat. Proposez ]a chose au Reverend Phre Superieur
general, et, s'il veut bien le recevoir tout de suite avant
q'il ait fait sa rhetorique, il est dispose i venir immediatement commencer son noviciat. Dans le cas
contraire, il ne.viendrait que pendant les vacances de
I'anne prochaine. II serait desirable que l'on puisse
le recevoir de suite parce que, comme ce sont des personnes charitables qui Ie font 6tudier a leurs frais, ii
peut se faire que ces m6mes personnes pourront s'opposex a son entree dans la Congr6gation; je n'en sais
rien, ce n'est qu'un doute.
a J'ai la plus grande confiance que la Communaute
(
sera coutente de cette nouvelle recrue; sa contenance,
sa iodestie me font espirer qu'il deviendra un excel-

lent ils de saint Vincent. n
Le jeune Jean-Louis se rendit a Paris; mais, de la,
on 1'envoya au Berceau pour sa rhitorique. A peine
arriv6 dans cet etablissement, il voulut conier sea
impressions au superieur : « Depuis que vous avez
et la bonth de me recevoir dans votre maison, lui
ecriyit-il, une douce tranquillith r:gne dans mon
ame. Vivant dans le monde, j'ktais expose a tous
ses desordres; les vacances 4taient funestes a mon
ame; je recberchais sans cesse la solitude. Au petit
seminaire oi j'ftais auparavant, on y goitait a peine
ce bonheur ineffable qui fait ici-bas le salut des
hosames ....

« Aussi, c'est avec un grand plaisir que.;e viens
Aeouler nmes jours dans cette maisonconsacrie A saint
Vincent. de Paul. L'esprit de Verri re etait bon; mais
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il etait loin de plaire. II n'y r6gnait plus cette charit6
qui est ici le partage des 6leves. Je dirai plus, cette
familiarite des professeurs etait loin d'6galer celle de
vos confreres. Aussi, des que j'eus appris que je devais
entrer chez les Lazaristes, j'en fus tres heureux. Voil.
pourquoi, Monsieur le Superieur, je me suis dirig6
sur Paris. Ce voyage me fit beaucoup impression.
D'abord, j'allais voir la capitale. Cette penske travaillait dija mon esprit; inais une autre plus serieuse
absorbait completementmes id6es: j'allais tre novice,
pr&tre et enfin missionnaire. Arriv ai Paris, Monsieur
le Sup&rieur genral me recut avec bonta; apres un
entretien que nous efimes tous les deux an sujet de
mes ~tudes et principalement de ma famille : " Disormais, me dit-il, je serai votre pOre et votre mere. ) Ces
paroles, sorties du cceur d'un pretre et dites avec tant
de simplicitY, me firent pleurer. II rappelait A mon
esprit ma famille, que j'avais maintenant d6laiss&e,
mais que mon cceur. n'oubliera jamais.
c Des lors, Monsieur le Superieur songea k me
mettre an nombre de ses novices, mais, vu mon manque
d'instruction, il songea & m'envoyer une annie au
Berceau de saint Vincent, et, le lendemain, je quittai
de nouveau un pere que Dieu m'avait envoy6, me confiant a mon ange gardien. Le voyage me parut bien an
peu long, mais, arriv6 & Dax, je me suis dirige vers le
Bercean. Je fus un pen surpris, an milieu de ce pays,
car je m'attendais & oe voir de tous c6t6s qu'un pays
desert, convert delandes, mais I'aspect est bien chang6.
Enfin, aprss un petit parcours, je fus introduit dans
cette maison.
- Maintenant, Monsieur le Sup6rieur, r6fugi6 sous
votre toit, je veux d6sormais me consacrer au Seigneur; mais I'homme abandona & lui- seul est biea
faible, voili pourquoi, Monsieur le Superieur, je me
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recommande a vos priires, et an Memento de votre
Messe..
L'annie scolaire s'acheva sans incidents et, a4r
vacances swivantes, ce fut le changement d'habit et de
condition si longtemps d6sire.
Sept ans de recueillement et d'etudes leiprpartreat
au sacerdoce, auquel il fut ileve le 17 d6cembre 189z.
Enfn, en 1893, voici son rave r6alis6; il apprend la
langue chinoise, tout en se rendant utile pendant trois
ans a la procure de Shanghai. Quand le Visiteur le
crut capable de voler de ses propres ailes, il le ceda
au vicaire apostoliqpe du Kiangsi oriental, Mgr Vic,
qui luiconfia, en 1896. le district de King-T6-Tcheng.
M. Gonon lui fut donn6 comme collaborateur. t Les
chretiens, raconte-t-il, ne cessaient de nous recommander la prudence dans nos sorties; c'6tait toujours
accompagnes de satellites que nous nous risquions en
ville, et notre presence y produisait un joli tapage.
Treize ans avant nous, en 1883, M. Scherzer, alors consul de France i Hankow, voulant voir de pres la fdbrication de la porcelaine, dut s'habiller entierement en Chinois et, durant les trois semaines qu'il s6journa enville,
il ne put jamais sortir qu'en chaise, et toujours sons

la protection des autorites, qui redoutaient des sonlkvements. II fut meme un temps, au dire des anciens
chr6tiens, oiI le missionnaire logeait au tribunal du
sous-prefet, ne se montrant jamais le jour. Vers deux
heures du matin, quelques chretiens venaient le chercher, le conduisaient a travers les rues desertes de la
ville, chez le cat6chiste; l1, il cCCbrait le saint sacrifice,

entendait quelques confessions et rentrait &

l'aube as tribunal, ou les chretiens, alors peu nombreux, avaient toute facilit6 de venir le voir. a
- Deu ans apres, l'obeissance l'envoyait a Nan-Fong,
oi, avec I'aide d'un pretre siculier, it dut faire face i
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des oeuvres multiples : paroisses, missions, icoles,
Sainte-Enfance. En xgoo, la persecution des Boxeurs
le surprend &Lien-tchiou, d'oo ii dut fair en cachette.
L'ann6e 19o02 e ramene aKing-T&-Tcheng. Ily trouve
les memes occupations qu'A Nan-Fong et un orphelinairie
us. II est heureux au milieu de ses chr6tiens,
mais souffre de la rareti des conversions : 15
20 baptemes d'adultes par an dans tout son district.
, Je ne puis, disait-il tristement, soutenir la comparaison avec mes confreres. ) II se consolait du petit
nombre par la qualit6 des recrues: car c'6taient les
meilleurs paiens qui venaient & iui.
t Pour entretenir dans mes chritiens une foi agissante, raconte-t-il, j'ai fait converger mes efforts vers
un but unique: crier la paroisse, avec ses organes
essentiels, &coles, confr&ries, r6unions phriodiques,
patronage-m me; ce dernier en voie de formation. Le
bon Dieu semble tenir compte de ma bonne volonte,
car j'ai une chritiente unie, compacte, et, par-dessus
tout, fervente. Le dimanche, tous se font un- plaisir
de venir i Ia messe, et jamais je ne les laisse partir
sans leur distribuer le pain de la parole divine; le
soir, j'ai encore la consolation de les voir en assez
grand nombre A la be6ndiction du Saint Sacrement.
J'ai environ quatre cents- baptises;' mais'j'ai
action directe sur un millier d'&mes.
a IlIme manquait, jusqu'A present, une eglise pour
donner au culte tout son diveloppement. Mes -ceUK
sont combl-s; j'espire, a Piques, l'inaugurer. Elle a
ode pieds de long sur 40 de large. Daigna saint
Antoine de Padoue, i qui elle est didie, tn'aecorder
de la voir bient6t remple de fidles! Elle peut contenir de huit cents a mille personnes.
a II y-a progres sensible dans le developpement des
4coles, que je regarde commie leuvre par excellence;
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il importe, en effet, de bien farmer les enfants qui,
a King-Te-Tcheng, sont aussi dblurks que les'petits
Parisiens, et apprennent la doctrine avec beaucoup
de facilitY. C'est pour les entretenir dans les bonnes
dispositionsqu'ils ont en sortant des ecoles que j'ai
fondi un patronage. Son olganisation est loin d'etre
complite; le point difficile est de trouver des jeux
qui intiressent les Chinois sans qu'ils s'y passionnent.
, Cbaque annie, aux approches de ia fete de Paques; je donne la mission; elle dure deux semaines;
tons les jours, except6 Ie samedi, il y a predication
avant la messe; la journee est ensuite consacree soit
2 entendre les confessions, soit i preparer les baptemes des cat&chumnes les plus instruits et les mieux.
disposes, soit a reviser le status aimarum. Le jour de
cl6ture, il y a b.nediction solennelle des petits enfants: c'est la c6r6monie la plus touchante de la mission. Ils sont si nombreux, ces petits banbins, et si
intiressants! L'an pass6, j'ea comptais pros de
soixante; cette annie, j'en aurai plus de quatre vingts.
Dans trois ans, si rien ne vient troubler la marche de
la chr6tiente, le chiffre des baptis6s aura double, et
peut-etre serai-je oblig6 de crier une nouvelle paroisse
Sl'autre extremiti de la ville.
'Le contentement da missionnaire semble encore
plus grand;,deux ans-aprbs, dans les lignes quisuivent:
a La population, autrefois si hostile a l'Europ&en,
prend le missionnaire pour arbitre dans ses greves
et, ce qui vaut infiniment mieux, vient A la religion.
Patrons etiouvriers, pauvres et riches entreat .nombreux dans le giron de l' glise : no pas parce qu'ils
y apportent toujours des intentions degagees de tout
intkerthumain, mais tous sont g&n9ralement bien disposes: Les pries de famille.voient dansla. religion un
moyen de.idonner un peo de morale .leurs enfants;
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ceux qui sont favorisks des biens de ce monde esp&rent tfouver aupris du missionnaire protection contre
les revendications injustifiees de la communaut6, et
les Cvenements leur ont souvent donna raison.
a Et cependant, tout en accueillant ces paiens a
bras ouverts, j'en ilimineun tres grand nombre. Ainsi,
un jeune homme sans famille, ou un ouvrier qui ne
s6journe que six mois de 1'annwe, ne donnent, regle
g6nirale, aucun espoir de conversion serieuse ; pareillement, toute personne qui est en proces, m&me si
elle obtient gain de cause, ne persevere pas; aussi,
ai-je 6tabli, pour ce dernier cas, comme une rggle
qui ne souffre pas d'exception, que tout paien qui a
un proces pendant au tribunal ne pourra venir A Ia
religion que lorsque l'affaire aura 6et dfment arrangde.
a 11 y a bien d'autres obstacles dans cette ville avant
tout ouvriere. Faut-il, par exemple, accueillir ou rejeter ces pauvres creatures que le demon tient enchain&es, plus par crainte de la mishre que par passion,
et auxquelles on peut, en toute verit6, appliquer ces
paroles de Notre-Seigneur a la Samaritaine: Bene
diristi, quia non habes virum, quinque enim viros
kabuisti, et nunc, quem kabes non est taus vir. Les
rejeter, n'est-ce pas les d6courager? Les recevoir,
n-est-ce pas m'engager a rAgulariser leur situation?
Problme difficile, mais auquel il faudra t6t on tard
donner une solution, car le missionnaire ne peut se
disint&resser complitement de ces nombreuses creatures qui, bien qo'avilies, demandent a la religion de
rompre leurs chaines.
a En d6cembre dernier, j'ai pu faire l'acquisition
d'an terrain a rautre extr6mit6 de la ville ; l'emplacement n'est pas tres grand, mais, cependant, il est suffsant pour y faire bktir une petite residence et une
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chapelle de secours. Je vais attendre jusqu'en septembre et comme le mouvement de conversions parait
vouloir se maintenir, je me mettrai de nouveau a
bitir. J'espire obtenir de Monseigneur un confrere
pour occuper le nouveau poste; en tout cas, s'il le
faut, je dirai deux messes le dimanche, car Ie culte
s'impose dans ce quartier iloigna, et il est a craindre
que les bonnes dispositions de mes chr6tiens ne viennent a disparaitre, s'ls n'ont pas auprbs d'eux an pasteur pour les soutenir. *
M. Clerc-Renaud se distinguait par son zele et ses
succes parmi tous les missionnaires du vicariat. Aussi,
personne ne fut surpris quand le Saint-Siege jeta les
yeux, pour succ6der a Mgr Vic, mort le 2 juin 1912,
sur le directeur du district de King-TI-Tcheng. II fat
sacr6 le 5 novembre par Mgr Reynaud, son compatriote. Dks le surlendemain,commeneaient ses visites.
confi6 6tait grand comme
Le vicariat qui lui.itait
dix d6partements frangais et habit6 par huit mnillions
de Chinois. II y avait 22 517 baptis6s; donc i chrktien sur 33o paiens. L'&v6que etait aid6 par 33 pretres, r6partis entre 24 residences. De plus, 4 maisons
de Josephines et 70 jeunes gens au petit seminaire.
Le 19 mars 1913, le nouveau vicaire apostolique
devait inaugurer le grand s6minaire, qui compta, d.s
le debut, 4 sous-diacres et 7 thdologiens de premicre
ann6e.
Dans l'administration de, son vicariat, Mgr ClercRenaud eut ce qu'il attendait: des consolations et
des epreuves ; plus d'6preuves peut-6tre que de consolations. II composa pour le Congres eucharistique
international de Lourdes, 22-26 juillet 1914, une plaquette, sur Le Culte de la Sainte Euckaristie dans. le
Missions de CAine.
La guerre etait toute proche; en lui enlevant:plu-
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sicurs bons missionnaires, elle Ie mit dans un cruel
embarras. Et l'embarras continua mime apris les
hostilit6s; car on ne put lui envoyer de Paris les
secours qu'il disirait. 1 offrit sa dbmission en 1921;
on le pria de rester a son poste. II se tourna du c6te
de la province occidentale des £tats-Unis; de ce pays
lui vinrent, en 1923, cinq missionnaires jeunes et
ardents, et l'assurance que d'autres suivraient. Tranquille de ce c6ti, Mgr Clerc-Renaud allait bient6t
voir se renouveler les troubles de 19oo. Des bandes
de soldats envahirent Its r6sidences de Kiangsi et
menacirent la vie des missionnaires. K Vous ne sauriez croire, ecrivait-il a l'un de ses confreres, le
12 septembre 1927, combien est change l'esprit des
notables et de tout ce qui detient one parcelle d'autoriti. L'itranger, voila l'ennemi! Si nous sommes
encore de ce monde, c'est que la Chine a encore un
pen de crainte; mais, si elle se sentait assez forte,
elle irait certainement aux derniers excis. Ailleurs,
c'est la disolation. -,
Le i" novembre, autres nouvelles, toujours mauvaises: a Actuellement, il y a une quinzaine de r6sidences et leurs d6pendances que nous ne pouvons
ricupkrer. Celles dont nous avons la possession
peuvent nous &treenleiees d'un jour i l'autre. J'aicru,
ces jours-ci, qu'il en allait atre ainsi de la mienne.;
aussi, avons-nous mis en sfret6 le pen quti y restait-.
Mgr Clerc-Renaud n'aimait pas les diffcultis; ii
coomprenait, au reste, qu'k.la tte d'un vicariat conhf
aux confr.res amricains, uan vicaire apostolique ambricain serait mieux a sa lpace. Ce fut Mgr Edouard
Sheehan.
Alors Mgr Clerc-Renaud renouvela son geste de
1921. Cette fois, la Propagande lui permit de rentrer
eL: France pour y rester.
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Retire au Bouscat, il se mit a la disposition de
l'archevcque de Bordeaux, dont l'ige et les infirmitis
avaient salenti 1'activite. On le vit en .d'autres dioceses confirmer, ordonner, pontifier, rehausser de sa
presence I'6clat de distributions de prix on d'autres
reunions. .
Et ce corps robuste connut la maladie. En 1934, as
mois de d6cembre, apres une ordination a Dax, une
congestion ciribrale le terrassa. Les mois qui saivirent furent des mois de souffrances. Au mois.de
fevrier, le sup6rieur du Boascat, voyant qee la maladie
se prolongeait, vint avec lai a la Maison-Mire et I'y
laissa. Le malade trouva dans sa nouvelle demeure
tous les soins qu'il pouvait souhaiter. Les deux Filles
de la Charit6 et les deux freres de I'infirmerie 1'entourirent de dilicates attentions. Et quand la mort
leur enleva celai aupres duquel ils se d6vouaient avec
tant de patience, ils regrett&rent de ne plus rien lai
devoir que des prieres.
STRASBOURG
AU CONGRkS EUCHARISTIQUE NATIONAL

Salle comble, ce matin encore, a la s6ance pour les
jeunes flles. Leur assiduiti ne se reliche pas. Comment, aussi, la veritable congressiste pourrait-elle
n6gliger d'entendre les expos6s substantiels, de premitre importance pour la vie spirituelle de la jeune
fille, que les rapporteurs traitent dans ces s6ances ?
Les sujets de la s6ance de vendredi: c 1'Union de
la jeune fille au Coeur de J6sus, victime d'amour
pour nos p6ch6s, dans la communion frequente -et
quotidienne ,, par M. I'abbe Marie, cur6 de SaintPierre de Montmartre, a Paris, et-<( I'Apostolat de la
jeune fille en faveur de la communion fr6quente et
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quotidienne n, parle P. Baeteman, Lazariste, devaient
&trepoor les congressistes du plus naut intret.
Le R. P. Baeteman captiva I'auditoire par sa parole
persuasive:
* U s'agit d'apostolat. Le Christ invite les jeunes
files a servir sa cause. Cette cause, clles la connaissent. Mais auront-elles la conviction, I'amour, le cran,
Yenthousiasme et la confiance qui font les ap6tres?
Cet apostolat, pourtant, c'est & elles que-Jesus le
demande. Et parce que, 6tant jeunes, elles ont 1'ame
ardente, le cceur genkreux, ct parce que, 6tant femmes,
elles oat les qualites de I'ap6tre moderne: la spontaneit6, la grace insinuante, la. finesse intuitive, I'esprit d~li6, le sourire.
* Le but de cet apostolat, c'est la communion frequente. Les pretres ne peuvent pas suffire a cette
tacbe. D'ailleurs, y a-t-il une cause plus digne de leur
adolescence que Jesus Hostie?
* Mais quels sont les moyens pratiques de raaliser
cet apostolat?
w D'abord, il faut avoir sur ce sujet des convictions
profondes et chaudes. Pour cela, il faut s'instruire de
tout ce qui touche a i'Eucharistie et a la reception
friquente de ce sacrement; savoir rbpondre aux questions des personnes d6sireuses de s'instruire et aux
objections des adversaires; communier friquemment,
mais surtout avoir une conduite digne du divin H6te;
aider a la formation des enfants pour la communion precoce, organiser des communions en groupe;
participer aux ceuvres de preparation intensive a la
communion frequente des enfants, en particulier A la
Croisade eucharistique. n
(Messager d'Alsace, 20 juillet 1935.)
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SEMINAIRES

DE

SOLESMES

ET DE CAMBRAI
SOUVENIRS D'UN ANCIEN ELEVE

II. -

Cartbrai(1897-1898). -

M. Sudre; les diacres.

Les vacances de juillet, aout et septembre, apres
I'annie solesmoise, rayonnaient de soleil et dejoie et,
toutefois, s'en allaient rapides.
Quelle fiert6 chez les petits abb6s tonsur6s d'&tre
admis desormais, pour les c6r6monies d'eglise, au
chceur, dans les stalles, prEs des aines bient6t pr6tres,
non loin de Messieurs les Vicaires et du toujours
admir6, aim6, M. le doyen Cateau !
Fini le sbjour de vingt ann6es dans la nef, parmi
les brebis du troupeau. On entrait, tout jeune encore,
dans l'enclos reserv6 aux pasteurs.
Mais ktait-il vraiment possible qu'on devint jamais
un pasteur A son tour ? On se sentait tellement rest6
I'enfant qui, vaguare, priait, plein de candeur, agenouill6 aux chaises, entre les robes noiies des tantes
recueillies!
Henri savait que le I" octobre l'introduirait au
grand s6minaire de Cambrai. II n'attendait pas qu'on
le nommat a professeur-abb6 n, car ses vingt ans le
mettaient proche des obligations militaires.
Et, chaque jour, il pensait A ce prestigieux grand
seminaire de Cambrai, demeure sacree, sanctuaire oi
tendaient ses d6sirs depuis sept ann6es, depuis ce
memorable 29 janvier 1890 qui l'avait conduit au
petit s6minaire.
Et, au sujet de l'imminente rentree, au sujet des
deux fabuleux personnages qu'il allait enfin voir de
pros, M. Sudre, le superieur et Vicaire g6neral, et
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M. Antier, l'6conome, il interrogeait respectueusement un diacre, son compatriote, I'abW; Gustave P...
que Monseigneur I'archeveque ordonnerait pretre
aux Quatre-Temps de Noel.
Tout de suite, d&s le soir du I" octobre, deux
6mouvantes r.ealiths du grand seminaire avaient

impressionn6, au plus profond de l'&me, l'6motif
Henri : la grandeur de M. Sudre, et la preeminence
des diacres
M. Sudre... Henri avait vu quelquefois ce petit
vieillard a Ia soutane sans .rabat, parmi les Vicaires

ginbraux, dans le groupe des chanoines invites au
petit s6minaire, aux banquets de M. le superieur
Meurisse.
La, M. Sudre, ce pontife, itait hors de son temple,
et sa seule renommie, toute 16gendaire fet-elle, ne
suffisait pas i revl6er sa majest6.
Mais au grand siminaire! Henri allait contempler
M. Sudre dans le nimbe et sous I'aurbole de sa toutepuissante autorit6.
Donc, premier soir de rentr&e. L'installation des
grands s6minaristes est achev6e. La nuit est venue.
Des groupes sombres causent dans la cour d'hpnneur.
A 'interieur du vaste bitiment noir, du rez-dechaussie au troisi&me etage, regne la lumitre des
manchons bec-auer.
II est sept heures. La cloche a tint6. Et, dans la
spacieuse salle d'oraison, les deux cent cinquante
lIvites, anciens et nouveaux, se sont introduits. Les
diacres et les sous-diacres se tiennent aux bancs
d'arriire, les autres out pris place au petit bonbeur,
selon le hasard des arrivees.

Les banes, pour etre moins distants de la chaire qui
leur fait face, s'alignent en interminables rangees
paralleles a la plus longue dimension.
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Un court moment d'attente, un second coup de
cloche a la volee, et, par la porte restie ouverte,
M. Sudre parait! 11 monte lentement les degr6s de la
haute chaire et se tourne vers nous.
M. Sudre,trbs ag6, n'exerce plus dans leur totalite
les fonctions de sup6rieur. 1I en laisse la grosse part
a. M. Villette. Mais il se montre aux grandes cir-

constances, comme ce soir de rentr6e.
En autre temps, il reste - souvent invisible, mais
toujours omaipresente - I'.me de la maison. Et,
surtout, redoutable alors comme un juge de vie ou de"
mort, t il fait les appels aux Ordres a.
C'est done la premiere ( lecture spirituelle

~.

Elle

se passe i nous donner des avis, an rfglement pour
la retraite qui commence demain.
Rien de saillant. On entend, maintes fois redite,
- avec l'accent m6ridional un pen cass6, voil6, que
tant de prtres en leurs anecdotes ont pastich6, - la
formule traditionnelle : c On se r6unira dans cette
salle-ci... ), et les interdictions : a Nul ne peut entrer
dans la cuisine, dans la dkpense, ni se promener dans
les galetas... ) Ainsi appelle-t-on sans doute, dans le
Midi, les greniers.
Mais ce ne sont pas ses paroles, a cette heure, qui
font grand M. Sudre.
C'est tout le prodigieux passe qu'il a vicu au grand
s6minaire, c'est la formidable bistoire, si melie, si
diverse, vraie, quoique amplifiee par la 16gende, -on
ne prate qu'aux riches, - qui s'incarne en ce pr&tre
extraordinaire, et se sculpte dans les rides profondes,

dans les traits 6macies, spiritualis6s, presque immateriels, de son austere physionomie.
Et Henri a tout le loisir de contempler ce patriarche
de tant de gendrations sacerdotales, dont les plus
anciennes ont atteint, elles aussi, la vieillesse, sont
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d&ji d6cim6es par la mort... et dont la derni~re sera
celle de cette ann6e.
Car 1897-1898 marquera Ia fin de cet irretrouvable
supdriorat. M. Sudre prendra bient6t sa r:traite.
Songez A cette merveilleuse reussite : que tout le
clerg6, vieux et jeunes pretres d'un immense diocese,
a I'ame marquee de la vigoureuse et indestructible
empreinte donnie par la frappe magistrale de
M. Sudrc.
Ces pr&tres, meme i cheveux blancs, leves A quatre
heures, en hiver comme en kt6; assidus avant I'aube a
la longue meditation devant le tabernacle, dans
l'6glise glac6e; presents sans d6faillance, sous le
surplis blanc et l'6tole violette, aux matinales confessions; infatigables de mortifications et de courses aux
malades; inebranlables jusqu'au rigorisme a d6fendre
I'int6griti du dogme; fid&les jusqu'a la rigidit &i
precher la stricte morale, c'est lui, c'est M. Sudre qui,
solidement, les a bitis a chaux et a sable, a ciment
arm6.
C'est lui, lt present, dans une large houppelande,
la barrette a la main pour la priire, ce renommA tout
petit vieillard tass6; au visage fan6, dess&ch6; ar
crane denud6, d'ou lui descendent au col quelques

rares, longues et grises meches; aux yeux pergants,
qui ne regardent rien, mais qui, sous la broussaille
des sourcils, voient tout.
Une telle puissance de volont6, d'6nergie, un tel
rayonnement d'as&tisme, une telle primauti de l'esprit,

de I'Ame, de la vie surnaturelle, dans un corps aussi
exigu, r6duit a un ridn de mat&rialit6! Henri s'exalte,
se bouleverse, se perd dans la contemplation de ces
-transcendantes r6alites!

Lui aussi, comme M. Sudre, il porte une soutane,
une houppelande... mais quel inimaginable abime,
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songe-t-il, entre ce pretre, riche de vertus, de labeurs
accomplis, diji divinis6 a force de graces, et lui, le
petit livite, dont les essais de g6n&rosit6 ne sont
encore que gaucheries, et les prieres que balbutiements
devant Dieu!
Le lendemain, et neuf mois durant, au fil des jours,
nous allions revoir de courts moments M. Sudre.
II pr6sidait encore nos repas, midi et soir, a la table
de MM. les Directeurs. Et apres, il nous suivait a la
chapelle, oii il psalmodiait le Gloria Patri final du
Miserere...
II assistait, le dimanche, a la grand'messe et aux
vepres, dans la premiere stalle, oh on l'apercevait,
enseveli, comme d'un suaire pliss6, dans son trop
grand surplis aux trop larges manches. Et, a soufflf )
par le pr6chantre, selon le rite, il entonnait, avec sa
voix brisie, l'antienne du second psaume, apr&s celle
du c6librant.
Quelquefois, au jardin, apres le diner, al!ant et
venant pos6ment dans l'allee du milieu, il se dtlassait,
il exercait sa verve, son humour - qu'il avait 4 intarissables n - parmi ses confreres, ses collaborateurs,
respectueusement rejouis.
Deux fois par semaine, revetu de son ample et
lourde houppelande, dont le pourtour exager6 semblait lui donner une base de monument, coiffe jusqu'aux yeux et aux oreilles d'un d6mesur= chapeau,
d'oi flottaient au vent les cheveux gris, il s'en allait,
a pas paisibles, au conseil de 1'Archeveche.
Certains jours, a l'heure oi, le cours fini, quelques
stminaristes, avant de regagner la cellule, musaient et
bavardaient, appuy's pres des figuiers au mur balcon
du jardin, M. Sudre s'accordait le malicieux plaisir
de quitter sa a chambre ,, -

son bureau de travail, -

de descendre, barrette au front, !'escalier de pierre,

-

862 -

et,sans regarder qui que cc fat, d'aller par les sentiers
jusque 1'on ne savait ou.
Au coup m6me de cette apparition, qui n'ktait pas
pourtant celle d'un epouvantail, la juchee des grands
oiseaux babillards s'envolait a larges battements de
soutaaes, s'eclipsait en un clin d'oeil. Pas un ne
s'attardait.
Et la breve exclamation qui se susurrait: , Voila
le vieux... supirieur n, - irr&verencieuse appellation,
ficheuse reminiscence de la caserne, oi Ie colonel est
toujours a le vieux ,, - tentait bien vainement d'etre
goguenarde. Elle cachait mal le subit kmoi aola seule
presence de M. Sudre jetait quiconque enfreignait
le reglement.
11 y avait aussi l'inqui6tante demarche aupros de
M. Sudre, de quitoute permission spiciale devait &tre
sollicitee : prendre des ceufs, du lait, se coucher plus
t6t, se lever plus tard.
- Eh! mon ami, si vous ne pouvez pas suivre le
regime du s6minaire, il faut que vous retourniez chez
vous.
VOUS.

Boutade, &videmment, -

car le s6v&re M. Sudre

avait du coeur, - fac6tie -qui, icoute sans nerveuse
alarme, signifiait, dans les cas s6rieux : 4 Allez en
vacances, allez prendre un peu de repos chez vos

parents. , Solution libirale qui, en somme, n'itait
pas a d&daigner.
Tout de meme, de prime abord, la boutade faisait
choc.
Mais l'evenement le plus fertile en inexprimabies

transes, c'6tait la convocation de chaque siminariste
Sson tour pour l'appel aux Ordres.
M. Sudre, selon sa propre expression, n'appelait-il
pas quelquefois tel ou tel pour lui dire... qu', il ne
l'appelait pas ,; qu'il remettait I'appel A six mois :
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simple retard; ou msme qu'il ne 1'appellerait jamais..
condamnation, eviction... sans appel!
Combien, d6ji, apres une telle decision entendue,
avaient df passer ad saecularia vota, retourner dans le
monde, quitter la soutane! Combien, pers6evrants
quand m6me, s'en itaient allis grossir la petite colonie
cambrisienne, au grand siminaire de Soissons, en exil !
Ah.! i'appel de M. Sudre, a I'heure proche du sousdiaconat qui engagerait le sort de chacun pour toujours, itait bien, avant le jugement de la future vie,
la plus redoutable 6preuve d'un l1vite au cours de la
pr6sente vie !
A proportion tres r6duite, ii est vrai,-- mais le
relatif, a 1'instant oi on le subit, n'6quivaut-il pas a
l'absolu? - c'6tait, pour notre avenir sacerdotal en
suspens, la terrible 6ch6ance, l'heure du quantus
tremor est futurus, quando judex est vexturus, cutcta
stricte discussurus!
Cum vix justus sit securus... Qui done pouvait se
croire le juste? Le juste, a peine lui-meme en securit6!
SQuem patronum rogaturus?... On avait bien, pour se
rassurer, sondi timidement l'opinion du directeur de
conscience, implore avec ferveur J6sus, la Vierge, les
saints. On avait confiance, espoir... mais on gardait
quand meme cette certitude : le juge discuterait tout,
plaucherait tout, m6rite et demeritc, strictement...
inexorablement...
Mais apres! Aprbs..., quand du tribunal on sortait,
tout rouge, tout agite, tout riant, tout 6panoui, jug6,
criblM, lamina, mais a appelk ,, mais 8lu; quel bonheur
de pouvoir crier aux amis inquiets pour nous, anxieux
pour eux-m6mes : a Oui!ia
y est! Je suis appel6! ),
Alors, A n'en plus finir, s'echangeaient leschaudes
accolades et se clamaient les vibrants proficiat
- Ah! M. Sudre!... De quelle poigne d'acier
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de quel dur et biea -emmanch6 marteau, sur quelle
massive, imbrisable enclume, ce robuste, ce tenace
forgeron de Dieu a forge, an demi-si&cle durant,
la merveilleuse et puissante armature sacerdotale de
I'Eglise de Cambrai!
A un degri inferieur, mais a une haute altitude
encore, beaucoup au-dessus de nous les derniers
venus, rignait une autre grandeur: les diacres.
Ceux d'octobre en taient a l'extreme bout de leur
grand seminaire. Quelques-uns des leurs se trouvaient
dCjh r6partis dans les colleges a titre de professeurs.
Ceux-ci reviendraient & Noe!, seraient ordonnes avec
les autres et tous s'en iraient ensemble, nouveaux
prktres.
Cette proximit6 du sacerdoce; ce briviaire aux
tranches dories qu'ils lisaient dans la cour, on qui,
remis dans la custode en chagrin noir, les accompagnait partout; ce chant de l'ivangile qu'ils scandaient, tres fiers, a la grand'messe; ces physionomies plus agees ; ces allures d&cidies de levites, bien
assures d6sormais d'etre pr&tres,... tout, chez les
diacres, contribuait a nous les rendres sacres, dignes
de respect et d'bonneur.
Et, bien sir, en valeur intellectuelle,. spirituelle,
morale, il y avait, de l'un a l'autre, des in6galit6s,
mais ces differences ichappaient a nos regards admirateurs. Ou elles n'etaient que negligeables nuances.
Une seule r6alit6 concrete effacait toute distinction, nivelait tout degri de vertu et de mirite, I'emportait sur tout, primait tout: c'etaien( des diacres!
Et ces glorieux levites avaient nette conscience de
cette dignit6, de cette supr6matie. Leur visage, leur
attitude en rayonnaient, leurs faits et gestes en exercaieat a l'occasion d'itonnantes prArogatives, a la
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face des autres s6minaristes on an nez meme de Messieurs les Directeurs.
Aux cours gen6raux, 1'heure de finir sonnait a
peine i la grande horloge que Messieurs les diacres
donnaient an formidable branle-bas de depart.
Ils raccrochaient avec fracas les tiges de fer, mobiles-et. repliables, qui stabilisaient, par appui au
sol, les tables articuiles aux dossiers des bancs. Le
professeur en avait 1'inspiration et la parole net coup6es. II n'insistait pas. De longue habitude, il en avait
pris, en philosophe, son parti.
Mais, an fait, quelle routine on quelle etroitesse de
budget perpetuait donc, en un seminaire, l'usage de
cet effarant materiel de chahut?
Messieurs les diacres n'accueillaient pas toujours
les observations d'un maitre comme des paroles'
d'avangile et de salut. Des protestations, des exclamations aux nuances discretement modules, r6v6laient alors a M. le professeur 1'insuccis de son intervention.
Mais c'etait surtout aux nouvelles recrues que certains diacres - pas tous: il y en avait de si fraternels aux petits abbes! - s'imposaient en personnages
tout-puissants.
Henri, quelques jours apres la rentree, en acquit a
son detriment I'experience.
II s'en allait, tout confiant, demander un conseil a
son compatriote, 'abbe Gustave P...,diacre de la sainte
kglise.
Et, timide, a petits pas comptes, sans bruit, il cheminait par le corridor dit ( des diacres ), quand,
soudain, 1'un de ceux-ci, dont il n'a pas oubli6 la
figure ni le nom, surgit sur sa porte et cria, courrouc6 :
-

Qu'est-ce que ce~

bleu ) vient faire ici? Vous
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n'avez pas le droit, les jeunes, de passer par ce corridor. Allez-vous-en !
Par bonheur, 1abbk Gustave P... intervint,bienveillant, tutblaire, pacificatear.
Et le-respect dfi Messieurs les diacres interdisait
aux jeunes - laissons le mot de caserne - detourner

latte, aux cours gnbraux, vers ces majestueux aines.
assis aux bancs d'arriire comme un Senat ecclesiastique.

- Fixe! leur ordonnait-on, c'est-A-dire : regardez
droit devant vous, comme l'exercice.
Et ils obeissaient, interdits.
- Si peu d'cart d'age, pourtant, de ces anciens i
ces nouveaux! Quelque trois, quatre ou six ann6es
au plus. A l'heure qu'il est, en 1933, ne sont-ils pas,
d6sormais, tous des vieux! rien, helas! que des vieux !
Mais alors! Alors, ce tableau en diptyque: des
personnages pr6potents sur une montagne illuminCe,
et de pauvres petits humains dans une vallie de
tenibres. Telle 6tait la distance! Tel etait le contraste !

Soyons indulgents. Cette primautcque des diacres
s'arrogeaient imp&rieuse, et cette ob6issance, ces
hommages r6v6renciels que les jeunes, un peu forces,
leur consentaient, tout, en somme, s'expliquait par
la forte conviction, qui hantait les uns et les autres,
de la grandeur du sacerdoce.
Cette d&concertante rigidite de rapports, plus verbale, d'ailleurs, plus feinte, plus jou6e que r6elle, a
pr6sentement disparu.
Mieux vaut! La charit6, m&me dans ses dehors, se
fait plus parfaite. Apparuit suavior benignitas.

Telles 6taient, vives et ineffaqables, les premieres
impressions du sensible abb6 Henri.
II retrouvait en r6cr6ation.ses amis, Florent, Hip-
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polytle avec lesquels, sur les incidents des successives
journ6es, il echangeait des reflexions colorees de discrete et malicieuse ironie.
11 alLait m&me quelquefois, en rupture de riglement, et sans tromper, quoi qu'il en crut, I'oreille
exercee de M. Dujardin, le directeur tout proche
logi, bavarder chez Florent, au seuil de la chambre.
Florent, plus sage, protestait, mais goitait sans
excessif remords le passager divertissement.
Ces jeunes habitaient- au troisikme &tage,evidemment, - de petites cellules mansard6es qui s'ali-gnaient de porte en porte, a perte de vue, de la rue
des tcoles jusqu'au fronton de la chapelle.
Hippolyte 6tait rel6gu6 an plus disherit6 des cor-ridors, sur la rue du grand s6minaire, feaetre tournee vers la bise du nord.
Per diem sol on uret te, neque luna per noctem,
avait 6crit par 1., quelque part, sur le froid mur
blanc, an spirituel abbe.
Henri, I'impenitcnt ami de la nature verdoyante,
ensoleillee, occupait one cellule orient&e sur la cour
d'entree.
De la fenktre, a un seul battant, o~ n'atteignait que
le sommet de sa tete, il ne voyait, en haut, qu'un
carr6 de ciel, des toits, des cheminees; plus bas, les
b6timents carris, a trois ktages, du seminaire, une
multitude d'autres fenetres a carreaux verditres,
ouvertes, encadrant quelquefois un front de s6minariste, ou ferm6es, selon le gr6 de chacun.
II fallait passer par 11, dans ce reduit sans attrait,
sans confort, les longues heures d'&tudes et les temps
libres ) hors des r&creations. Les pauvres quatre murs
mal blanchis n'etaient pas propices a exciter, a inspirer, chez le logeur de ceans, les facultis receptives
ou recreatives.
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On ne pouvait travailler lI qu'A force de mortifi6
vouloir et de tenace application.
Ah! comme Henri aurait eu de joic de resider en
l'une des chambres situees de l'autre c6t6 du corridor, en face de la sienne ! Celles-li 6taient tout aussi
restreintes, mais beaient au soleil de midi, regardaient le jardin, et, par-dessus le vieux college et la
porte Notre-Dame, laissaient deviner la lointaine
campagne, les arbres, les bois, A perte de vue, jusqu'a
l'horizon gris on lumineux.
Le beau reve ! Bien vain ! La oil le hasard du nombre
ou de la lettre alphabitique vous logeait, il fallait
tout un an demeurer.
Heureusement, le jardin Atait a tous accessible pendant les r6criations. Beau jardin plante, sons I'initiative de M. Antier, de poiriers, d'abricotiers, de
vignes, de figuiers, de rosiers: cc la France. la gloire
de Dieu n, d'autres fleurs.
Ce verger-potager plaisait par ses quatre allies en
rectangle, propices a la promenade sans fin, - deux
autres faisaient croix, celles de Messieurs les Directeurs; - par sa chapelle de la Vierge sur fond tendu
de tilleuls, palissis en muraille, frissonnante de brise
et chantante d'oiseaux; par sa fontaine a la vasque
po6tique, en d6pit de son eau noire.
Dans ces larges allies, toujours entretenues par le
domestique Fl1icien, on tournait, 1'6te, en baguenaudant; I'hiver, en battant fortement d'une dure semelle
le sol gelS.
Au printemps, quelle detente, quelles dilices au
jardin, apres le sejour en la triste chambre ! L'azur de
cristal, le soleil sans brumes, les fleurs blanches on
roses foisonnantes aux arbres fruitiers, aux plate-

bandes, vision 6vocatrice du jardin familial laiss&
li-bas, promesse de long ete, lente approche des

& ^
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vacances, appel prochain aux Ordres mineurs ou sacr6s!
Tr&ve d'aoticipations! De ces radieuses esperances,
le jeune Henri, nouveau venu, abb6 de' premiere
annie, 6tait encore, en octobre 1897, bien iloigni,
H. CRPIN.
bien eloign6 !
ALBI
LE GRAND SEMINAIRE

Du Concordat i 1836 (suite)
La R6volution venait de passer comme un ouragan
d'une violence inouie. Elle avait emporti les vieilles
institutions de l'Eglise de France et accumult les
ruines. C'6tait a en verser des larmes.
Dans le Tarn, comme dans le reste de la France, la
situation 6tait lamentable. Pendant plus de dix ans,
il n'y avait pas en d'ordination 16gitime r6gulibre. A
peine si quelques clercs avaient pu, dans l'ombre, arriver jusqu'au sacerdoce. Les pretres fideles avaient
6ti dispers6s. Plusieurs 6taient morts dans les bagnes
on sur l'6chafaud. On pent facilement concevoir I'6tat
dans Iequel vivait la masse des chr6tiens au point de
vue religieux.
Une oeuvre de r6surrection encore plus que de restauration s'imposait. Mais qui oserait 1'entreprendre?
Qui pourrait la r6aliser?
Et sans doute, an nouveau clergi, digne successeur
de l'ancien et encadr6 par les admirables restes qui
avaient pu echapper-i la tourmente.
Seulement, ce clerg6, il fallait le crder et tout manquait : maison, ressources, education.
Courageusement et sans tarder, on se mit & la
besogne.
Les lois r6volutionnaires avaient ditauit les trois
v&6ch6s d'Albi, de Castres et de Lavaur, et Atabli
1'iv&ch6 du Tarn.
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Le Concordat de 8oi leIrattacha i Montpellier;
. Mgr Rollet fut le premier titulaire de .i'~ch de
Montpellier ainsi constitui. II I'occupade 1802 a 18o6.
Mgr Foarnier lui succeda de i806 i 1825.
C'est sous ces deux 6veques r6sidant i Montpelliee
que le Tarn entreprit la creation du clerg6 concordataire.
Le mouvement partit a la fois d'AIbi, de Castres, de
Massals. II fut rapide et spontane. Le besoin urgent
et le zele merveilleux de quelques pretres lei donnarent une impulsion irr6sistible et feconde a la fois.
C'est tout de suite et en trois endroits a la fois que le
seminaire surgit.
SAlbi apparait des 18o04.
Mgr Boyer d'Antil, vicaire general de Mgr de Montpellier pour le Tarn, envoie k ses pr&tres une circulaire dat6e du z' septembre i8o5, qui nous donne de
pricieux renseignements. 11 me parait opportun de la
citer toutentiere, car elle nous fait connaitre les debuts
d'une institution clericale a Albi aprs le. Concordat,
et les efforts tent6s en vue da recratement .sacerdotah

Elle projette une vive lumiere sur. cette 6poqne
obscure et angoissee.S -. .

AIbi,.le

septembre.i8o5.

I1 existe, Monsieur, depuis un an, dans notre
ville; sous le nom -de1etit Seminaire,. un etablissement
pour I'aistruction des jeunes gens qui se destinent i

l'6tat ecclesiastiqae. Cet M6ablisseiuent, que nous
devons principalement au zele de-M. I'abbi Rahoux,
bien connu par ses talents, ses lumieres et sa piet6,.aa
te d6j, des succ~s; Trois nouveaux pretres ot trouv6,
dans cette maison, l'instruction et les secours dc tout
genre-dont ils avaient besoin pour leur preparation au
sdcedoee. Quelques-jeunes gens, en voie d'etie bient6t promus aux saints Ordres, y ont regu desle'ons
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sur-la th&ologie et les autres branches de la science
ecclesiastique. D'autres, moins avances, ont .et
instruits sur quelques parties de la philosophie et les
el6ments de matbematiques. Un bon nombre d'enfants.
pauvres y ont requ gratuitement des lecons et des
soina analogues i leur Ageet leur vocation; et d'autres
enfin, qui, sans etre riches, avaient cependant quelques
moyens de fournir aux frais de lear iducation, out
participi aux memes lecons et aux meme soins pour le
modique prix de six francs par mois.
* Si on considire que cet 6tablissement naissant
n'a eu, pour se former et se soutenir, d'autres ressources que la charit6 des fideles, on ne saurait se
dispenser de reconnaitre que ces premiers succes, tout
faibles qu'ils paraissent encore, sont bien encourageants, et qu'ils ont meme surpassk, en quelque sorte,
les esp4rances qu'il 6tait permis de concevoir. Mais il
faut surtout reconnaitre qu'ils sont dus A la protection
que le Ciel accorde, d'une manirre sensible,a une institution si n&cessaire &I'Eglise. C'est pour cela que nous
avons cru devoir redoubler d'efforts pour affermir et
consolider I'oeuvre de Dieu, avec la juste coniance
qu'il la conduira lui-m6me a sa perfection.
- Dans cette vue, le premier soin que nous nous
sOmmes donnt a ete de procurer a M. Rahoux des
coop6rateurs dignes de sa coniance et de celle du
public. Nous les avons trouves, ces dignes coopirai
teurs, dans M. Anduze, pr&tre de la Congregation de
la Mission, ci-devant professeur de th"oogie au skmimaire d'Albi, et dans M. I'abb Birbal, ci-devant professeur de philosophic au college de.la mmem vile. 11
suffit. de nommer MM. Rahoux, Anduze et Birbal
pour justifier toutes les ep-rances qu'on pent concevoir du succs -de cet 6tablissement. Ces, messieurs
auront, d'ailleursi sons eux le nombre de sous-maitres
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que les circonstances demanderont, et avec ce secours,
quel bien ne pent-on pas attendre de leur zLle, de leurs
talents et de leur experience ?
*

Un second moyen que nous avons cru propre a

faire prosperer cet etablissement a ete de former,
dans la ville d'Albi, une association de personnes
pieuses et charitables, qui prit le petit seminaire sous
sa protection et se devout A lui procurer des secours,
soit par les dons que chacun des membres ferait luimeme, soit par ceux qu'il pourrait obtenir de la charite de ses parents, de ses amis et de ses connaissances.
L'6v6nement a deji justfi6 la sagesse de notre pensee;
et cette association, depuis le peu de temps qu'elle
existe, a procur6 au petit s6minaire des secours tres
prhcieux, quoique insuffisants, en meubles, en linge et
en comestibles,et nous esperons bien que le zile et la
charit, de la societ6 ne se borneront pas a ce premier
effort.
, Mais un troisibme moyen sur lequel nous fondons
les plus grandes espirances, c'est de mettre le petit
s6minaire sous la protection de MM. les cures et
desservants. Personne ne peut le proteger plus efficacement qu'eux ils en sentent toute l'importance; ils
sont tres p6niblement affect6s de penser qu'ils seront
les derniers pasteurs de ces paroisses qu'ils servent
avec tant d'affection, si on ne travaille sans d6lai .
leur former des successeurs. Qu'ils fassent passer dans
l'ame de leurs paroissiens les craintes et les alarmes
dont ils sont eux-mames agites; qu'ils lear representent 6nergiquement la perte de la religion assurie en
France, si Ion ne prend les moyens les plus prompts
pour remplacer les ministres actuels, dont le nombre,
de6j insuffisant, decroit chaque jour par I'&ge, les
infirmit6s et la mort; qu'ils leur tracent le tableaudes
malheurs qui seraient la suite inevitable de la ruine de
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la religion, et nous ne doutons pas qu'ils ne riussissent, avec le secours de la grace, a exciter le zele et
la charit6 de tous ceux qui s'inttressent encore A la
conservation de la religion, des mceurs, du repos et
de la tranquillite publique. Or, si chaque paroisse
fournissait chaq-e annie un certain secours, les succes
du petit seminaire ne seraient-ils pas assures?
A Pour ce qui est de la destination de ces secours,
on sent assez qu'ils doivent etre employes d'abord a
Flentretien des directeurs et des autres maitres, et
aux autres d6penses indispensables pour le'maintien
de l'6tablissement. Le reste servira a fournir des
secours aux jeunes gens pauvres en qui on reconnaitra
des talents et une veritable vocation a l'6tat ecclisiastique. MM. les cur6s et desservants voudront bien
nous faire connaitre ceux qu'ils jugeraient dignes de
participer a ces secours dans leurs paroisses respectives, et adresser leurs notes, sur cet objet et sur tout
ce quiconcerne le petit s6minaire, a M. I'abbe Rahoux.
a Sans entrer dans de plus longs d6tails, qu'il nous
suffise de dire que nous nous proposons de suivre en
general le plan que suivit, pendant si longtemps, et
avec tant de succes, M. I'abbt Devezian. Personne n'a
oubli6 le grand bien que fit au ci-devant diocese
d'Albi ce saint eccl6siastique; et l'on pent penser que
son zele infatigable, pour procurer de dignes ministres i l'glise, fut ce qui lui merita principalement la
gloire du martyre.
a C'est en marchant sur ses traces, et en nous pin6trant de son esprit, que nous esp6rons d'obtenir les
m&mes b6nedictions. La Providence a voulu que les
precautions que M. Devezian avait prises dans son
testament, pour assurer sa maison au petit s6minaire,
fussent respectees dans un temps oix l'on ne respectait
rien; et c'est, en effet, dans sa maison que le petit
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seminaire est 6tabli. Ne reconnait-on pas en cela un
premier gage de la protection do Ciel etne devons,
nous pas esperer que, pour peu que la charitA des
fidles vienne a notre secoufs, le nouveau petit seminaire aura les memes succes que celui sur le modele
et I'esprit duquel il est form6?
, Le petit seminaire s'ouvira, cette annee, le 3 do
mois de novembre. Ceux qui voudront y etre admis
comme pensionnaires devront en donner avis a
M. Rahoux, dans le courant da mois d'octobre. On y
recevra aussi des demi-pensionnaires et des externes
qui voudront assister aux legons qui s'y feront.
c Le prix de la pension entiire est de 36 francs
par mois; celui de la demi-pension 20 francs, et celai
de la simple assistance aux lecons 6 francs.
a Les kl~ves se fourniront les draps de lit, les serviettes, un couvert, un pot A can et une lampe, dont
l'entretien scra A leur charge. q J'espere, Monsieur, que vous voudrez bien seconder de tous vos efforts une entreprise qui n'a -videmment pour. but que la plus grande gloire de Dieu et
le salut de nos ames. C'est sans doute le plus grand
service que vous .pissiez rendre a 1'glise de JesusChrist dans les circonstances oitnous nows trouvons.
*aJ'ai l'honneur, Monsieur, de vous saluer avec des
sentiments respectaeux.
« Boyer d'ANTIL, Vicaire ginbral!. ,
On le voit, des I'ann6e 1804, Albi possidait un seminaire.On l'appelait Petit S6minaire, parce que le plus
grand nombre des pensionnaires se composait. d'enfants se destinant du reste au sacerdoce On yv ensei.. L'exemplaite dont nous donnons ic copie futadress6 I M. Durand,
cul6 de Denat.

-
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gnait cependant la theologie, et, des la premiere
ann6e, trois pretres en sortirent. Pour les classes infirieures, leas Orles allaient les prendre an college.
L'ancien local, donn6 dans ce but par M. Devezian,
avait itt rcuplrd, et c'est la que le nouveau s6minaire
s'installa a son origine.
L'abb6 Rahoux en fut le promoteur et en prit la
direction. 11 fut aide dans sa tiche par M. Anduze,
ex-lazariste, jadis professeur de thiologie an grand
s•minaire et qui, sans doute, continua a professer Ie
mwme cours, et par M. Birbal, ancien professeur au
college de cette ville; quelques sous-maitres vinrent!
s'y adjoindre.
L'6tablissement, sous sa premiere forme, ne dura
qu'une dizaine d'annees. Seul le grand s6minaire
devait subsister et absorber bient6t celui de Castres.
Le s6minaire de Castres fu 1'oeuvre d'un- prtre
admirable, 1'abbM Gabaude. Parmi les bons ouvriers de
I'glise d'Albi aprls la Revolution, il fut un des meilleurs et le clerg6 tout sp6cialement lui doit beaucoupEtudiant, il avait vaillamment conquis ses dipl6mes

de maitre Ls arts. c'est-a-dire son doctorat en philosophie et an moins sa licence en droic.
M. Borel, principal dit collkge de Castres, se hita
de lui confier en 1775 la chaire des sciences philosophiques, et Mgr de Boyere, vbeque de Castres, le
nomma promoteur de son officialit6.
La Revolution l'exila. II partit en novembre 1792,
traversa l'Espagne et trouva an refuge 'dans un couvent du Portugal, Saint-Jean de Tarvaca.
Le 15 pluvi6sean X, il fut ray6 du nombre des 6migrs et, le 5 juin 1802, il se prYsenta devant la municipalit6 de Saint-Julien du Puy et d6clara qu'il voulait
beneficier de I'amnistie portte au s6natus-consulte du
6 floreal a: X.
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Sa requete fat agre6e et aussit6t il s'attela a la
besogne du recrutement sacerdotal.
11 possedait a Brieussel, commune de Saint-Julien
dlu Puy, une proprikte que le district lui avait confsqute, mais que la loi du 22 fructidor an III lai rendit
en piteux itat. C'est lI, dans sa propre maison, qu'il
ouvrit son s6minaire, avec l'assentiment de Mgr Rollet.
A son appel accoururent quelques anciens siminaristes, auxquels s'adjoignirent les enfants des m6tayers
voisins. La caravane grossit rapidement et se trouva
vite Il'itroit. M. Gabaude se d4pensa sans compter,
tour A tour professeur de grammaire, de philosophie
et de thiologie, sans oublier le travail des champs. La
petite communaut6 se trouvait chez un maitre, i la
maniere de Socrate a Athbnes, d'Augustin a Cassiacum, de Lamennais A la Chenaie, de Newman a Littlemore.
Vers la fin de 18o4, avec l'approbation de 1'6veque
de Montpellier et de M. 1'abbW Boyer d'Antil, vicaire
g6neral pour le Tar, M. Gabaude transporta son
seminaire a Castres, rue de Bonne-Montman. II prit a
ferme I'h6tel meme de M. Bonne et vint 1'occuper
avec ses enfants. L'h6tel itait de dimensions modestes:
a la rentrie, '1 se trouva insuffisant et on dut refuser
des 61eves.
SM. Gabaude voulut avant tout s'occuper des thiologiens et des philosophes, et il prit comme collaborateur son cousin l'abbe Gaubert qui, pendant la R6volution, avait fait des prodiges. Sa presence attira au
nouvel 6tablissement beaucoup de sympatbie de la
part de la population et des ressources en argent.
Vers 18og, ii prend le titre de sup&rieur au grand
s5minaire, pendant que M. Gabaude se contente de
gouverner sp6cialement les petits.
D'ailleurs, bient6t, en 1811 sans doute, 'e petit
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seminaire se s6pare du grand et va habiter la maison
de Mile Barral, qui devint plus tard le couvent de la
Presentation.
Trois ans apris, en 1814, Mgr Fournier appela au
grand s6minaire de Montpellier tous les il6ves de
theologie, originaires de son diocese. Castres perdit ainsi vingt jeunes livites, et son grand s6minaire, dbpourvu de ressources et d'espace, se trouva
allege.
Par contre, ce fut l'origine de grosses difficultis
pour le petit s6minaire. Depuisla loi du Io mars 1806,
l'Etat tendait au monopole de l'enseignement. Un
idit du 9 avril 18io restreignit la liberti. Tous les
petits siminaires rentraient dans le droit commun.
En 1811, un nouveau d6cret ne tol6rait qu'un seul etablissement eccl6siastique par d6partement, et encore
A condition que les 616ves iraient recevoir leur instruction au collIge.
Mgr Fournier fut mis en demeure de fermer le petit
s6minaire de Castres.
M. Boyer d'Antil fit alors remarquer que Castres
n'avait pas de college et qu'une institution clericale
s'imposait dans cette ville.
Mgr Fournier declara de son c6te que la construction d'un vaste local a Albi pour y r6unir tous les
6leves de son diocese se destinant a 1'6tat eccl6siastique ne pouvait etre A sa charge, et qu'en attendant,
l'6cole de Castres 6tait indispensable.
Le mar6chal Soult appuya sa demande et le petit
s6minaire fut maintenu.
Le Io avril 1814, Napol.on abdiqua et l'Universit6
eut d'autres soucis que d'intervenir pour supprimer
l'enseignement libre.
Pendant ce temps, le grand s6minaire de Castres
etait respecte et continuait A donner de bons r6sultats.
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II cut meme la joie de retrouver le local de l'ancien .
seminaire.
Par decision du ministre de la Guerre, 27 fevrier
1816, la gendarmerie, qui occupait I'tablissement
confisque, fut transferee dans 1'ancien kvEch6 et les
grands siminaristes rentrirent dans la maison d'oi la
Revolution les avait chass6s.
En 1818, ils 6taient au nombre de i02.
Mgr Fournier vint y faire une ordination le samedi
avant le 27 septembre 1819, et on put lui presenter
to pretres, 12 diacres, 7 sous-diacres, 18 minor's et
27 tonsures.
Quelle etait exactement l'organisation du seminaire
au temps de M. Gabaude? Il n'est pas facile de le dire.
M. Gabaude gardait la direction gendrale, M. Gauret

enseignait le dogme et prit bient6t le titre de supirieur.
M. Gabaude resta a son poste jusqu'a complet ipuisement des forces. Il mourut le 30 juillet 1820, laissant apres lui une haute reputation de pi6it, de sagesse
et de zale.
M. Gaurel lui succeda dans le gouvernement genral du seminaire.
II en etait bien digne. Pendant la R6volution, il
s'6tait montri d'une audace et d'une intrdpidite
incroyable. La population castraise lui avait vou 6 une
affection et une sympathie universelle. II en profita
pour donner au grand seminaire des bases solides et
de nouveaux diveloppements.
GrAce A la bienveillance de la municipaliti et a
I'appui de Mgr Brault, nommn archeveque d'Albi en
1817, il obtint confirmation des dispositions d6ji

prises de I'ancien seminaire. Une ordonnance royale
du 24 juin 18a3 le mit a sa disposition pour 1'enseignement eccl6siastique.
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Le petit seminaire fat autoris6 a son tour par ordonnance royale du 12 octobre 1828 et muni d'un corps
professoral distinct. M. Ferroul fut nomm6 sup6rieur
et MM. Pages et Birbes professeurs.
Les deux maisons, cependant, comme sous M. Gabaude, resterent 6troitement unies et ne formaient
au fond qu'une famille. Le superieur du grand snminaire avait la haute main sur le petit. Tous, maitres
et 61ives, prenaient leurs repas au grand s6minaire;
et, les jours de fete et dimanches, ils s'y rendaient
aussi pour les offices.
M. Gaurel, en dehors de la surveillance gen6raie,
enseignait les cours d'Ecriture sainte, de cat6chisme,
d'oraison mentale ou d'lioquence au grand s6minaire.
Chaque jour, il visitait le petit seminaire en recr6ation
et encourageait maitres et klves.
Quant au superieur du petit s6minaire, il r6sidait
dans cet 6tablissement et, aid6 de quelques pr&tres et
de plusieurs grands s6minaristes, il assurait le bon
fonctionnement des diverses classes.
La double maison prospera 6tonnamment. En i835,
on comptait 75 theologiens, i5 philosophes, I4o jeunes
s6minaristes.
En 1836, le nombre s'accroit encore. II y eat 89 theologiens, 18 philosophes, i3o grammairiens.
Ce fut alors l'6preuve definitive, Mgr de Gauly
d&cida la r6union des deux grands s6minaires de son
diocese. Celui de Castres fut ferm6.
Le reve des Castrais s'6vanouissait. L'espoir de
former un diocese ind6pendant s'envola pour toujours.
, M. Gaurel en fut pein6. 11 se refugia aupres des
religieuses de la Pr6sentation. 1I garda cependant le
titre de vicaire genaral et mourut le 28 juillet 1840,
apres avoir dispos6 de ses biens, qui itaient considerables, en bonnes oeuvres.
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Un troisieme s6minaire surgit de bonne heure dans
la montagne, et ce fut encore sons l'impulsion d'un
pretre venerable, que la Revolution n'avait pas 6pargne.

L'abbi Paulhe etait originaire de Lafage, humble
ferme de la commune de Curvalle, dans le canton
d'Alban. II avait fait ses teudes au college d'Albi.
Il y devint professeur de rhetorique, et bient6t it
fut nomme principal. II renonca a son poste en 1791
et revint a Lafage, oi ii voulut se consacrer a l'education de quelques enfants du pays. Le 16 avril 1793,
il dut fermer son &cole par prudence et, en fevrier
179 5, il 6tait arretk, incarc6r& a Castres, d6porte a
Bordeaux et enferm6 finalement, le 6 avril 1795, a la
chartreuse de Saix (Tarn).
Le io juillet de la meme annie, il etait rendu a la
liberte et rentra dans son pays.
Sur les conseils de son confesseur, M. Bourgniol,
ex-lazariste, cure de Miolles, et d'ailleurs naturellement porte a l'instruction de la jeunesse, qui lui avait
d6ji procure tant de joies, il se fit maitre d'&cole et,
pendant vingt ans, il consacra son temps et son devouement a la jeunesse et tout specialement a la formation des prktres.
Lafage etait une maison rustique avec une grange
et une bergerie. Mais elle avait I'avantage de 1'avoir
vu naitre et d'appartenir a ses nieces, qui la mettaient
a sa disposition et lui apportaient en plus le devouement personnel le plus complet. C'est 11 qu'il r6unit
sa pepiniere d'enfants.
Les debuts de la maison furent modestes, comme
pour la plupart des ecoles clericales fond6es en France
de 1800oo 182. Les 61eves ne tarderent pas a accourir
de toutes les fermes voisines du departement du Tarn
et de I'Aveyron. II y en av itde tous les ages et de
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toutes les conditions sociales. Leur valeur morale,

civique, religieuse 6tait aussi variee que leur temperament.
Ce fat un problme s6rieux que de trouver A loger
cette famille, puis a l'instruire et a en obtenir un boa

rendement pourl'lglise et la societi.
M. Paulhe eut le m6rite de s'y essayer et d'y reussir.
La ferme ne pouvait gubre contenir qu'une trentaine de pensionnaires. Le trop-plein se diversa sur
les fermes voisines dans un rayon de 3 ou 4 kilomitres. On laissait aux parents le choix du lieu et le
mode de placement, Ici, l'6leve payait pension chez
un propri6taire ais6, qui se piquait de confortable.
LA, les 61eves mettaient en commun leurs minces provisions et leursmaigres ressources. On louait une partie du batiment et la maitresse du logis se chargeait
de preparer les aliments.
L'abb6 Paulhe intervenait pour la discipline. II
d6signait le surveillant en habit eccl6siastique qui
avait la responsabilit6 de chaque chambr6e. A l'heure
des classes et des 6tudes, i! fallait que tout ]e monde
fit r6uni a Lafage, et rien, ni pluie, ni vent, ni neige,
ne pouvait excuser l'absence. C'etait un r6gime de fer
impos6 par les circonstances et que le s6rieux de
l'6poque rendait possible.
L'abb6 Paulhe ne montra pas moins d'ing6niositi
dans l'organisation des 6tudes. Le manque de pr&tres,
plus encore que l'6conomie, ne lui permit pas le luxe
d'un corps professoral compliqu6. II prit pour luimeme les cours sup6rieurs, et choisit les meilleurs
616ves parmi les grands pour donner 1'instruction aux
petits. Ceux qui avaient la faveur de la gratuiti pouvaient ainsi s'acquitter de leur dette, et les d6penses
an point de vue professoral 6taient ainsi r6duites au
minimum. tvidemment, les etudes durent en souffrir
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quelque peu, et cependant il en sortit d'excellents
maitres et des pretres eminents.
Une lettre, datee de 1So5 et qui doit etre du maire
de Curvalle ou d'un inspecteur, donne a M. Gary, prfet du Tarn, des renseignements sur les debuts de
Lafage. Donnons-en le r6sum6. L'ecole est dans un
pays pauvre et montagneux. Elle est gratuite et bien
dirig6e. Elle n'a aucun soutien officiel et une liste de
86 noms atteste son importance. On y enseigne les
belles-lettres, I'histoire, la g6ographie, la philosophie
et la thiologie. Le directeur est I'abbW Paulhe, prktre
de grand merite, sans traitement et a la charge de ses
nieces dans sa maison patrimoniale. Les 6coles de
Castres et d'Albi s'applaudissent des maitres qu'elle
leur fournit. Les sous-maitres sont : Cadalen, qui
devait devenir 6veque de Saint-Flour; Boularan, futur
sup6rieur du grand s6minaire; Lalande et Dapr6.
Jusqu'en 1808, M. Paulhe ne peut faire vivre la maison qu'avec la pension des 61lves. II y avait 1o, 15
on 20 pensionnaires donnant chacun 3oo francs.
Les demi-pensionnaires, de 40 a 5o, fournissaient
loo francs par an et une trentaine d'externes 6taient
tax6s 3, 4 on 5 francs par personne. Ces derniers, a
partir de 1808, devinrent les plus nombreux.
La loi civile a cette epoque condamnait les maitres
et chefs d'6coles, ainsi que les 6l1ves, a payer une
somme assez importante A l'Universit : 4o00 6oo francs
pour une 6cole, de xo a i5 francs pour chaque maitre,
et un vingtibme de la pension de chaque tilve.
En fait, Lafage n'a jamais rien pay6. Mais 1'Universit6 devint impitoyable et Forage menaua de tout
emporter.
Mgr Fournier et son conseil tenoncerent en 18iI
sauver ce seminaire. Les e•lves seraient plac6s chez
les cur6s. Chacun pouvait lIgalement en instruire trois.
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le recteur de Toulouse d6cida la fer-

tillet 1812.
iagt 1 alors, pour pouvoir durer, se transformer
en institution secondaire, sous le rigime universitaire,
et celadura de 1812 & 1820. On continua d'ailleursý y
enseigner la philosophic et la thbologie. M. Paulhe
recut des pr&tres collaborateurs; M. Mage en 1812,
M. Jalabert en i8i3, M. Puech en 1814, et ce dernier
fut professeur de philosophie et de theologie jusqu'en
1826.

Une part des aumnnes du careme continua a etre
attribu6e & la maison, comme par le pass6, et le
nombre des 6lives ne fit qu'augmenter. En 1815, ii y
a soixante pensionnaires on demi-pensionnaires et
cent-soixante externes. Le plus grand nombre arrive
au sacerdoce. L'Aveyron reprend les siens et
Mgr Fournier en retient pour son diocese de Montpellier.
Malgre tout, l'ancien diocese d'Albi avait assez de
pretrespour en fournir a tousles postes. Mais la p6nurie
des pretres se fait sentir dans le Castrais et le Vaurais.
L'Albigeois y envoie trente-trois de ses pretres. De
plus, Mgr Fournier se plaint, le 17 octobre 1812, que
la petite ville d'Albi, qui n'a que 8670 habitants

(recensement de 18oo), ait trois ou quatre vicaires
pour chacune de ses paroisses, alors que Montpellier

devait se contenter d'un seul. Le Conseil eccl6siastique, pr6occup6 de cette penurie, decida, le 8 octobre
1818, de ne donner de pretres qu'aaix paroisses les

plus populeases. Les autres seraient desservies par ce
qu'on appelait alors des bis.

Lafage touchait alors a son apogee. M. Paulhe itait
nanti d'une pension de 6oo francs depuis 1818 et qui
montajusqu'k i ooo francs. Le Conseil general la iui
avait allou6e sur les instances du vicomte de Cazes. IL
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songeait a faire des reparations urgen:cs,quand la mort

1'emporta en quelques jours, 23 mars 1820. 1 laissait
la reputation d'un saint et Lafage devait en raourir.
Dieu, cependant, veillait sur le skminaire.
Le 21 septembre de la meme annie, M. Mondot,
cur6 de Soulegre, fit savoir a l'autoriti ecclisiastique
qu'il venait d'acheter le ch&teau de Massals pour continuer I'oeuvre de M. Paulhe, et demandait 1'autorisation d'y transporter 1'Fcole de Lafage.
Le Conseil repondit favorablement, le nomma
directeur de la nouvelle 6cole et lui donna pour coliaborateur l'abbi Puech, qui professait jusque-lI la
theologie au grand s6minaire de Mon pellier, avec
M. Planchan, qui quittait la cure de Saint-Pierre de
Trevisy.
M. Puech devint professeur de philosophic et de
th6ologie, et ses 6leves n'allerent a Albi que pour les
Ordres sacres. Ils etaient recus sans examen; le certificat du professeur suffisait.
Pour les classes inf&rieures, l'enseignement continua &6tremutuel jusqu'a la troisieme.
M. Mondot s'occupait d'embellir I'4tablissement et
veillait sur la discipline g6nerale. On le voyait souvent en classe, exigeant des notes precises sur chaque
eleve et gouvernant avec une autorit6 sup6rieure.
Les s6 minaristes, d&s novembre 1820, atteignent le
chiffre de cent cinquante, qu'ils devaient depasser.
Faute de local, on dut se r6signer a un demi-externat
et a un externat complet.

Jusqu'en I83o, le presbytre logea de cinquante a
soixante demi-externes. La moitie prit pension dans
les families du village et des hameaux environnants.
Ils n'en resthrent pas moins sous l'oeil vigilant du
superieur. Des rondes fr6quentes et les renseignements de ses surveillants et de pieuses filles lui per-
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mettaient d'exercer un contr6le serieux. La f6rule a
la main, il r6tablissait l'ordre avec une vigueur qu'on
trouverait aujourd'hui excessive.

Cependant, Massals avait ouvert sans autorisation.
Mgr Brault, qui venait d'&tre nommi
archeveque
d'Albi, avec Castres pour annexe, fit d'abord reconnaitre la maison par l'Universit6, moyennant le payement de la taxe 16gale. II obtint bient6t davantage.
Une ordonnance royale du 22 octobre 1825 la d6clara-

6cole ecclsiastique, c'est-4-dire vrai s6minaire. Des
d6marches r6pit6es avaient abouti

.

ce precieux

r6sultat.
II prit alors une nouvelle d6cision. Des novembre
1831, les theologiens devaient se transporter a Albi
pour y suivre les cours du grand seminaire. On tol6rait seulement la presence de quelques grands s6minaristes employes comme professeurs dans les classes
infirieures, et encore devaient-ils venir faire a Albi
leur troisieme annee de th6ologie.
Massals cessait d'tre grand seminaire au moment
ohi I'abb6 Puech tombait gravement malade. Ce fut un
coup terrible pour les Massalais, et ils ne se risign6rent qu'un an apris, en 1832.
Massals devait .cependant encore inscrire a son
compte de belles pages.
Mais cette histoire ne serait pas ici a sa place. Passons.

Quelle part ont eue les 6veques dans cette formation
du clerg6 ?
Le Tarn, nous l'avons dit, fut rattach6 par le Concordat a l'6vech6 de Montpellier. Mgr Rollet et

Mgr Fournier, qui en furent les deux premiers titulaires, eurent done A s'occuper des trois anciens dioceses d'Atbi, de Castres et de Lavaur.
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Mgr Robert n'occupa son siege que quatre ans.
Mais en nous donnant comme vicaire gineral Boyer
d'Antil, dont nous avons cit- plus haut la lettre circulaire, ii contribua efficacement i la formation du nouveau clerge albigeois.
Mgr Fournier eut use influence plus personnelle et
plus profonde.
A peine instaliU surle sibge de Montpellier, il crit,
le 7 mars 1807, une lettre pastorale a son clerge pour
l'6tablissement et I'entretien des siminaires de son
diocese,
1 y exprime toute l'angoisse de son Ame a la vue
d'un clergi manifestement d6ficitaire, justement
effray6 en face d'un avenir si redontable. ~cNous nous
sommes hite de porter aux pieds du tr6ne 1'expression de notre douleur et de nos inquietudes. Sa
Majest6 s'y est montr&e sensible, et,par un deciet special, elle nous a concede sans dtlai un magnifique
6tablissement, situ6 dans notre ville 6piscopale, pour
y ktablir notre siminaire. Mais, pour 1'entretien d'un
4tablissement si n&cessaire, deux choses sont indispensables :la premiere, c'est que, dans les deux d6partements qui composent notre diocese, it soit 6tabli
aux principales villes un certain. nombre de petits
s6minaires, oh les enfants qui se destinent . 1'6tat
ecclksiastique seront elevis avec le plus grand soin
d&s leurs premieres annues, et d'oi ils sortiront pour
se rendre dans notre s6minaire de Montpellier, oit ils
viendront apprendre la thhologie et recevoir les
Ordres sacr6s. D6j., trois petits s6minaires sont formes a Albi, a Castres, a Lunel, et ous font concevoir
les plus belles espErances, si des secours abondants
viennent nous seconder, et voilk la seconde chose qui
nous est indispensable. ,
II veut que toutes les aumrnes soient consacries a
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1'entretien du seminaire et le surplus de l'entretien
de tous ces etablissements, et principalement du grand
s6minaire de Montpellier qui doit s'ouvrir le 15 mars

1807. II propose aux fideles, pour subvenir aux frais de
1'6ducation des jeunes gens appeles au sacerdoced'y

contribuer par des dons faits en argent, denrees,
linge et autres effets de meme nature, ou par une
souscription volontaire. Chaque desservant transmettra au cure de son canton copie du registre oi sont
consign6es les aum6nes avec les sommes et autres
effets percus, et les cures du canton feront passer le
tout dans le d6partement du Tarn, a M. Farsac,
superieur du petit s6minaire d'Albi; a M. Gabaude,
superieur du petit s6minaire de Castres; a M. Boyer,
cure de Lavaur.
Mgr Fournier renouvelle son appel dans chacun des
mandements du careme. Les aum6nes dans le d6partement de 1'Herault doivent etre remises au Secretariat
de 1'6vech6, dans le Tarae LMM. Farsac et Gabaude,
superieurs des petits s6minaires d'Albi et de Castres,
et ý M. Paulhe, directeur du petit s6minaire de Lafage.
La formule ne change pas. Seulement, en 1814, on
supprime le mot ( petit ), applique aux seminaires
d'Albi et de Castres et le titre de directeur du petit
M. Paulhe. En 1818,.
s6minaire de Lafage donn6e
M. Jammes est superieur du s6minaire d'Albi. En
1820, c'est M. Cadalen. En 1823, MM. Boularan et
Gaurel sont superieurs du s6minaire d'Albi et de
Castres, et M. Mondot de Massals.
En 1814, Mgr Fournier appelle au grand seminaire
de Montpellier tous les 61lves de th6ologie originaires
de son diocese.
On le voit en m&me temps batailier contre 1'Universite pour d6fendre ses etablissements de Castres et de
Lafage, et il arrive finalement i les sauver en mettant
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a la charge du gouvernement la construction d'une
vaste 6cole eccl6siastique & Albi. II savait bien que
l'idifice projet6 ne serait jamais realise.
En I813, il vint & Albi et se prboccupa de donner
une direction ferme aux deux grands s6minaires du
Tarn. En voici les principaux articles fondamentaux:
I* II sera dress6 un m6moire sur la fondation du
s6minaire d'Albi, afin de consulter sur les mesures i
prendre pour le consolider. II en sera de meme pour
le s6minaire de Castres.
20 Nulle construction ne sera faite qu'apres un plan
dress6 au plus t6t et soumis a notre approbation.
3" Les principaux exercices de pitk : oraisons, lectures, chapelet, seront les memes dans les trois seminaires de Montpellier, Albi et Castres.
4° Les kleves ne seront regus au seminaire d'Albi
que lorsqu'ils sont au moins en ktat de la troisiime.
5° Les jeunes gens propres a faire le catCchisme
dans les paroisses y seront employ6s.
6* II y aura chaque semaine, le lendemain de la promenade, une sabbatine oi deux 6leves argumenteront
sous la direction du vicaire general. L'argumentation
du diner sera supprim&e.
7° M. Farsac est nomm6 vice-promoteur pour Albi
et M. Gaurel pour Castres.
Ces sages mesures entrerent de suite en vigueur et
produisirent d'heureux r6sultats.
Quatre ans apres, 1'archevkch6 d'Albi 6tait r6tabli
et Mgr Fournier ne revint dans le Tarn que pour
l'ordination de Castres en 1819.
Mgr Brault, nomm6 archeveque d'Albi par bulle du
l' octobre 1817,mais publie seulement en 1823,ne se
montra pas moins ze61 pour le recrutement et la formation de ses pr&tres.
II obtint d'abord I'ordonnance royale du 23 juin
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1824, qui confirme la succession du bitiment de 1'ancien s6minaire eccl6siastique. Dans son premier mandement (20 juin 1823), il d6clare que beaucoup de
paroisses sont privies de leurs pasteurs et il 6tablit
1'association de Saint-Charles dans le but de secourir
les pretres ag6s on infirmes, la soci6et de Missionnaires itablis dans le diocese, les religieuses indigentes. II veut en meme temps fournir aux jeunes
eccl6siastiques sans fortune les moyens de faire leurs
etudes et de subvenir aux frais de r6parations et
ameliorations dans nos trois s6minaires. La cotisation
6tait de 5 francs par an. Une qu&te fut prescrite
tous les ans pour la fete de Noel, a partir de 1828.
Mgr Brault eut aussi des dkmelis avec l'Universit6
et obtint finalement gain de cause pour ses 6coles
secondaires ecclisiastiques.
Mgr Galy, qui lui succ6da le 3o septembre 1833,
prit la decision d'unir le grand s6minaire de Castres
a celui d'Albi. Le 15 aoit 1836, il envoyait une circulaire a son clerg6. Nous en donnons le texte compiet,
en raison de son importance :
Albi, le i5 aout 1836.
A
MON CHER COOPIRATEUR,

u Je vous ai indiqu6 l'6poque oL la retraite pastorale aura lieu, cette ann6e, pour le clerge de ce diocise. Les exercices spirituels s'ouvriront le 26 septembre, a six heures du soir, et se termineront le 3 du
mois suivant. J'ai aujourd'hui la consolation de vous
annoncer que ces exercices nous seront donn6s dans
notre nouveau s6minaire. Une partie considerable de
l'6difice est presque logeable; 1'ancien s6minaire sera
disponible. On recevra done un grand nombre de
pretres qui, auparavant, ne pouvaient se placer ni au
r6fectoire ni dans la maison, et on leur procurera
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ainsi I'heureuse facilit6 de faire leur retraite avec plus
de recueillement et de fruit. J'ai la confiance, Monsieur et cher Coophrateur, que vous viendrez avec
empressement entendre I'homme apostolique que Dieu
nous envoie pour produire, au miiieu de nous, les
effets qu'il a opiris dans tous les lieux ou l'on a eu le
bonheur de le possider. Ses solides et touchantes
exhortations nous engageront 4 nous depouiller da
vieil homme et a ranimer en nous I'esprit sacerdotal,
afin de nous acquitter avec plus de zele et de fidelit6
de notre saint devoir. Quel besoin n'avons-nous pas
de nous retremper de temps en temps dans la solitude ! Si vos occupations ne vous permettent pas de
vous joindre a nous, veuillez, je vous prie,.soigner
une seconde paroisse pendant la retraite, afin de donner aun de nos chers confreres la facult6 d'y venir.
Je vous ai pr6venu que la solennite du Rosaire 6tait
transf6r6e au second dimanche d'octobre, et que les
pretres qui resteraient dans les paroisses pourraient
biner le premier dimanche du m6me mois. J'ajoute
que ceux qui viendront a la retraite doivent se munir
de leur habit de chceur, et que MM. les cur6s et
desservants doivent apporter leur ktole pastorale.
,<A dater du 17 septembre jusqu'au 26, jour de
l'ouverture des exercices, les pr&tres qui c6l6breront
les saints mysteres ajouteront a la messe, les collecte,
secrete et post-communion de Spiritu Sancto, afin
d'attirer les grices do Saint-Esprit sur ceux qui
feront la retraite. Le dimanche 25, on chantera i
cette fin le Veni Creatordans toutes les 6glisesp-roissiales, apris la grand'messe.
(<La construction du nouveau s6minaire itant en
grande partie terminie, j'ai cru devoir executer, cette
anne, le projet form6 par mon illustre prede•esseur,
d'appeler aupres de lui tos les 6elves en thbologie et

en philosophie de son diocese. L'exemple d'autres
6veques, le besoin de connaitre parfaitement les
sujets, la n6cessit6 de leur donner a tous les memes
regles de direction, afin de les disposer a se conduire,
autaat que possible, d'une maniere uniforme dans le
saint exercice de leurs fonctions; I'arriv&e d'une
pieuse Congregation, a laquelle je confie mon s6ninaire, pour appliquer MM. les Directeurs actuels a la
grande cauvre des Missions dioc6saines, ou a d'autres
non moins utiles et non moins honorables, tons ces
motifs me prescrivent cette mesure. C'est avec amertume de ccur que jesens qu'elle froissera l'excellente
ville de Castres. J'en suis profondiment afflig. j'aurais bien voulu ne donner jamais a ses pieux habitants que des marques de mon estime et de man attachement pour eux. Mais qui ne sait que le bien g6enral
doit l'emporter sur le bien particulier! Chargez-vous,
je vous prie, mon cher Cooperateur, d'annoncer cette
nouvelle mesure aux le6ves du grand siminaire de
Castres, que vous avez dans votre paroisse. Dites-leur
que la rentr6e aura lieu, comme a 1'ordinaire, le lendemain de la Toussaint; qu'outre leur linge particulier,
ils devront porter cette annne des couvertures de lit;
que la pension ne sera, comme i Castres, que de
3oo francs; qu'ils participeront aux bourses et aux
autres ressources du diocese; que je leur procurerai,
si je le puis, les secours pecuniaires que leur accordait

le v6nerable M. Gaurel, cet homme qui a op6r6 tant
de bonnes oeuvres, et dont le souvenir sera toujours
en bne-diction parmi nous; que, du moins, je les aiderai de tout mon pouvoir, et que je m'efforcerai de
remplacer aupres d'eux le phre h qui je snis contraint
de les enlever.
Sa Si la ville de Castres perd un 6tablissement qui
lai est cher, elle verra son petit seminaire prendre,
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des cette annbe, de nouveaux et de grands deve]oppements. On va le placer dans la maison du grand seminaire, local plus commode et plus vaste que celui qu'il
occupe pr6sentement. M. Moutou, ce pretre si distingue par sa haute sagesse et par ses 6minentes vertus,
en sera sup6rieur, sous la direction de M. Gaurel, qui
veut bien faire, des sacrifices considerables pour cette
maison. Outre M. Cassan et M. Lencou, qui djai y sont
attach6s, on adjoindra a M. Mouton les meilleurs
sujets qu'on pourra trouver parmi les jeunes pretres
du diocese. Le petit s6minaire sera itabli i Castres
d'une maniere fixe et permanente, il excitera mon vif
inter&t, et pendant mon 6piscopat, il ne sera jamais
question de le transfirer a Albi.
tt Mon coeur me dit, Monsieur et cher Coop6rateur,
qu'en vous parlant du petit s6minaire de Castres, je
ne dois pas oublier de vous recommander celui de
Massals. Cette maison se compose du personnel le
plus recommandable sous tous les rapports. Les el6ves
y font des progres rapides dans les voies de la piet6
et de la science. Cet ktablissement me donne, en un
mot, de grandes consolations. Je vous prie d'insister
fortement aupres des peres de famille, afin qu'ils metient de preference dans une de ces &coles leurs jeunes
enfants qui montrent quelques dispositions pour le
sacerdoce. Il est bien important que nous cultivions
de bonne heure ces jeunes plantes, l'espoir du sanctuaire, et que nous les fassions croitre et se d6velopper
sous nos yeux!
u Je profite de cette occasion pour recommander a
votre charit6 l'oeuvre si interessante de la Propagation
de la Foi. Vous savez que sa fin est de soutenir, par
des prieres et par des aum6nes, les Missions de 1'Amerique septentrionale et celles des contrees du Levant.
En est-il de plus religieuses et de plus touchantes ?
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Quelle consolation pour nous de penser que nous contribuons a eclairer des lumieres de la foi des peuples
qui gemissent dans les tenebres de l'infidelit6! Aussi,
I'ceuvre a prospiri pendant quelques ann6es dans ce
diocese. Maintenant, elle decline, et I'on apprend avec
peine, par le compte rendu pour 1835, que, cette
annee-la, le diocese d'Albi a fourni r 966 francs de
moins que l'annee pricedente. Ranimez done, je vous

prie, Monsieur, le zele de vos paroissiens pour une si
sainte Association. Rappelez-leur la fin et l'excellence
de 1'oeuvre, les biens immenses qu'elle produit, le vif
interet que lui porte Notre Saint-Pere le Pape, et les
grandes indulgences qu'il y a attach6es; ne n6gligez
rien, en un mot, pour 1'6lever au plus haut degr6 de la
prosperit6. Vous rendrez un service essentiel a la religion, et vous procurerez i votre peuple de grands
avantages. Si vous voulez connaitre a fond ce qui concerne cetti Association, consultez M. Treilhou, AAlbi,
ou M. Mouton, 1 Castres, ils vous enverront les rgglements de l'oeuvre et vous donneront tous les eclaircissements que vous pourrez d6sirer.
c Je re;ois a l'instant une circulaire ministerielle
relative a la creation de nouvelles succursales et a la
translation d'anciens titres. Je m'empresse de vous la
communiquer. On y lit ce qui suit:
,a Monseigneur, depuis longtemps, on signalait au
a gouvernement la disproportion qui existe entre les
a bescins du culte et le nombre des succursales: les
, charges du Tr6sor public ne permettaient pas de
t proposer une augmentation de cr6dits. Les r6clama( tions sont devenues plus pressantes, le Gouvernement
c a dui y avoir egard; les Chambres se sont associees
ac sa pensee, et le budget des cultes de 1837 contient
c un credit de ioo ooo francs destine a assurer pour
a cette ann6e le service de cent vingt-cinq succur-
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a sales nouvelles. Cette allocation est sans doute infec rieure aux demandes, mais les ameliorations qui
a doivent accroitre les d6penses de 'Etat ne peuvent
a s'op6rer que lentement et avec une sage circonspeca tion. II importe surtout de les faire avec discernea ment. Jusqu'ici, les demandes qui sont parvenues
" n'ont pu etre l'objet d'une instruction que le d6faut
w de fonds eit rendue complktement inutile. Mais il
c ne saurait entrer aujourd'hui dans les intentions de
( I'administration d'accorder des titres sans avoir pris
c connaissance des droits des localit6s qui les solliScitent et de leurs ressources pour remplir leurs noui velles obligations...
ic Je viens vous engager, Monseigneur, a joindre a
a vos propositions pour l'6rection de succursales nona velles toutes les propositions de suppression ou
4 de translation que votre diocese peut comporter.
a C'est en prononcant sur 1'ensemble de ce travail que
, nous pourrons pourvoir, d'une maniere plus large,
« aux v6ritables besoins de tous les dioceses.
& Ce travail devra done se composer de deux par( ties :
( La premiere comprendra les suppressions ou
c translations n6cessaires par les d6fauts de la cir< conscription actuelle et la mauvaise distribution des
I succursales.
, La seconde indiquera les nouvelles succursales A
« creer. Cette indication, qui ne devra pas exc6der le
u nombre de cinq, devra se faire par ordre d'urgence

v et sans egard aux demandes que vous m'auriez d6jA
c transmises. Je me reserve de consulter celles-ci
c(

comme renseignements, mais j'attache du prix a

a connaitre votre avis sur les besoins les plus pres'

( sants, et vous voudrez bien y conformer votre tableau,
c en les comprenant dans vos demandes actuelles,

- 895 , quoiqu'ils aient fait ou non l'objet de demandes
( pr6c6dentes.
SJe vousrappellerai, Monseigneur, qu'il est imposa sible, quand il s'agit de priver une commune du
, titre qu'elle possede, que la proposition en soit
a motivee et que le conseil municipal et le conseil de
a fabrique soient entendus. Celles, an contraire, qui
« pourraient pr6tendre a la translation des titres ainsi
t supprimes, on A 1'obtention d'un titre nouveau,
c devront etre pourvues d'une 6glise en bon 6tat et
, d'un presbytere, ou devront constater des ressources
« suffisantes pour pourvoir immbdiatement a ces
c depenses.

a En outre, toute proposition de creation d'une
* nouvelle succursale devra etre subordonn6e A la
a( possibilite de la faire desservir aussit6t que l'erecStion aura &t6 approuv6e par le Roi. Votre proposic tion en contiendra la mention expresse... ,
Ainsi, l'organisation du diocese d'Albi se poursuivit
avec perseverance. L'unification des s6minaires arrivait a son terme. Le clerge aurait dorinavant une formation uniforme et contr6lde sons l'ceil vigilant de
l'archeveque, et les prEtres de la Mission allaient
prendre la direction du grand seminaire d'Albi.
(A suVize.)
CUVRY
LE JUBILE DE M. HALINGER

Perdu dans le val fleuri de la Seille moyenne, le
siminaire Saint-Vincent-de-Paul de Cuvry est une
bourdonnante et accueillante ruche. On y travaille
bien. De tons les coins dt dbpartement, d'au dela,
m&me des pays trangers, des jeunes gens s'y adonnent
A l'6tude, entoures d'affection et de solitude, caresses
de I'air bienfaisant qui circule dans la vall.e. Comme
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toute vieille demeure seigneuriale, le siminaire de
Cuvry a un grand parc, de grands arbres. C'est la
libert6 aussi complete que possible dans un internat;
les jeux y rfgnent en maitres apres l'6tude. Comme le
Midi a passe par la, et en la personne du z616 M. Cazet,
pricident supirieur, et en celle de l'actuel jeune et

bon superieur, M. Rivals, et de plusieurs professeurs
anciens et nouveaux, le football et la pelote basque
ont conquis les muscles et les volontes; nos solides
Lorrains, eux, y ont acquis une agilit6 inconnue. Pays
de reve !...
Or, lundi et mardi derniers, cette benie maison etait
en double et triple joie: fetes de Pentec6te et de premiere communion et, surtout, fete de M. Halinger.
Ce nom, pour ceux qui ne connaitraient point celui
qui le porte, dit son origine lorraine. Mais nombreux,
tres nombreux sont ceux qui, en Moselle, aiment et
ven&rent ce beau vieillard de pretre, auquel ses blancs
cheveux ont, depuis longtemps djj, fait une couronne
qui achbve si bien son bon et souriant visage. Nos
cur6s de la Seille, comme les e61ves de Cuvry, I'affectionnent comme un de leurs veterans. Ses anciens
6elves -

et ils sont legion -

l'entourent d'une v6ri-

table pikti filiale.
Car M. Halinger est professeur d'humanit6s depuis
quarante-deux ans. Un professeur qui vous possede
ses classiques au bout des doigts et les methodes pour
les faire aimer comme il les aime. Ses classiques...
combien il leur est reste attache! II affecte meme de
ne vouloir connaitre qu'eux et leur antiquit6, et de
dedaigner le modernisme et ses inventions. Pourtant,
les farfadets de la Seille glauque qui, l'ombre vesp6rale venue, r6dent autour de sa chere solitude,
racontent qu'ils ont vu ce sage de l'antiquitb se pencher, avec un rare acharnement et un succes incontest6,
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sur ces petits carres noirs et blancs que les modernes
appellent des mots croisis... Mais, tr&ve de confidences!
II y avait done, cette semaine, cinquante ans que le
P. Halinger 6tait officiellement entre dans la Compagnie de saint Vincent. Nous disons bien a officiellement ,, car, des 1'age de neuf ans, orphelin avec ses
deux petits freres, il fut amen6 de la bonne paroisse
de Varize a I'orphelinat de larue Paixhans(a Metz), que
dirigent les Filles de saint Vincent. C'etait en 1876.
Remarqu6 par son travail et son s6rieux par la digne
sup6rieure de l'ipoque, soeur Ouin, et par celle qui
devait lui succeder, soeur Stephanie, le jeune Halinger
fut confi6 par elles et I'aum6nier d'alors, M. Thomas,
aux Lazaristes. Et voili notre petit Lorrain parti pour.
le seminaire de Loos dans le Nord; puis, il suivit en
Hollande ses maitres interdits en France, d'oit il revint
k Paris pour ses 6tudes de philosophie et de thdologie. Mais toujours il resta fidele 5 sa chere Lorraine et
a son orphelinat, oh il revenait de temps en temps
respirer I'amiti6 dont, sans cesse, tous et toutes, nous
i'avons entour6.

11 rentra chez nous et chez lui, pour tout de bon,
apres 1'armistice. Car, comme le dira le pr6dicateur
du mardi, c'est lui, le fidele Lorrain, qui fut charg6
par ses sup6rieurs de ramener en Lorraine le souvenir
et 1'oeuvre de saint Vincent de Paul, le grand et inonbliable bienfaiteur de nos r6gions d6vastees par la
guerre de Trente Ans. II fut le fondateur et le premier superieur de Cuvry. La Providence a de ces delicatesses!
Vous comprendrez mieux, maintenant, ce que
signifiait la f&te de la cinquantaine de vocation de
M. Halinger, lundi et mardi derniers, a Cuvry. Tout
6tait a la joie. Une vivante guirlande ornait la fagade
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principale de l'Ftablissement. Le soleil 6tait largement de la partie. Les tl~ves chanterent, avec autant
d'art que d'Ame, les morceaux de plain-chant et de
musique des deux grand'messes et des vepres, sous
1'entrainante direction du P. Le Friant. La premiere
grand'messe fut c6ltbr6e par un ancien tleve et successeur de M. Halinger, comme superieur du seminaire de Wernoutsbourg, M. Wamsteker, lazariste
hollandais. Dans un cordial et eloquent sermon,
M. Rivals, superieur de Cuvry, chanta le los du prktre
6ducateur, se contentant d'effleurer fraternellement
les merites du jubilaire. En souvenir des origines de
sa vocation et pour unir dans une meme joie la grande
et double famille de saint Vincent, les sup6rieures de
toutes les maisons de Lorraine avaient ett invitees a
cette fete d'action de graces.
Lemardi etait r6serve aux PP. Lazaristes. M. Romans,
l'un des quatre assistants de la Congr6gation etancien
condisciple de M. Halinger, 6tait dans le choeur de la
chapelle richement ornie, a la t&te d'une delegation
d'anciens 6leves et confreres du jubilaire : notre compatriote, M. Kieffer, superieur du seminaire international de Strasbourg; M. Dolet, directeur des ceuvres
de Sainte-Rosalie a Paris; M. Bogaert, directeur spirituel an s6minaire dioc6sain de Strasbourg; M. Wamsteker, diji nommt ; M. Nicolas Peters, frere du
visiteur de la province; M. Candau, 1'actif cure de
Saint-Simon de Metz; M. Bernhard, le venerable
aum6nier de Belletanche, qui, lui aussi, va c6librer
bient6t pareil anniversaire. Le clerg6 diocesain, faute
de place, 6tait repr6sent6 par le seul M. le cur6 de
Varize, paroisse d'origine de M. Halinger. A I'orgue,
1'expert maitre es harmonie qu'est M. le cur6 de Louvigny. Puis, enfin, la couronne des professeurs de
Cuvry, tous si heureux de rendre, par leurs prieres et
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leur devouement, A leur vieux maitre un peu des bienfaits recus.
Pendant laanesse du mardi, que c6lebrait M. Peters,
ie tres aime visiteur provincial, le soussign6 essaya de
retracer, s'adressant surtout aux
le6ves, l'histoire

r6cente et si charitable de la doable Congregation de
saint Vincent de Paul au diocese de Metz. Son amiti6
de plus d'un quart de siecle pour M. Halinger, en
meme temps que sa qualit6 d'aum6nier, depuis vingthuit ans,des Petits Orphelins du Paixhans, oh le jubilaire trouva sa vocation, lui dicterent facilement
penstes et paroles pour honorer l'ceuvre des bons
Fils de saint Vincent et de ses Filles, les mainteneuses
de sa charite en Lorraine annex6e.
Des agapesfraternelles, - jamais le mot ne fut plus
Ssa place, - avec adiquat <<Martyrologe ,; des
toasts d'une rare cordialit6 et une s6ance r6creative, ou
le talent des artistes exerc6s par M. Bombecke montra une fois de plus le bon esprit et l'allant de la Maison, terminerent, avec le Salut final, ces heures inonbliables de souvenir, d'amiti, de fraternit6 et de
jeunesse. Car, si les souvenirs 6voques remontaient &
plus d'un demi-siecle-dbji, la sve continue a monter
dans la pipinimre de Cuvry, d'oi sont dtja sortis et
sortiront, plus nombreux encore, des missionnaires a
I'ame ardeate, appelEs a continuer, en France, en
Europe et dans toutes les parties du monde, l'oeuvre
catholique et frangaise du bon Monsieur Vincent.
Pour associer aux joies du v6etran de l'Orphelinat
de la Providence ses petits freres, les orphelins d'au-.
jourd'hui, M. le superieur - en conclusion de ces
j ournes de fete - a bien voulu^inviter toute la couvee
du Paixhans a passer avec leur ancetre la journ6e de
jeudi.
Charles RITZ..
(Le Lorrain.)
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MONTPELLIER ET MONTOLIEU
MM. CLEMENT ET EUGENE VIDAL
On lit dans le Bulletin de Notre-Dame de Prime-Combe
(juillet 1935), sous la signature de M. Gaston Cazet:

Prime-Combe a perdu deux fidles abonnes de son
Bulletin et deux chers amis de Ia maison, en la personne de MM. Clement et Eugene Vidal, pr&tres de
la Mission ; ils aimaient A y venir, le premier quand
il 6tait visiteur de la province, et le second, confesseur trimestriel des Filles de la Charit6. N6s tous les
deux sur le haut et rude plateau granitique du Saumail, anciens e6ives du petit siminaire de Saint-Pons
et des Lazaristes qui le dirigeaient, ils avaient, entre
plusieurs traits communs, une grande piet6 et une
grande bont6 d'&me, qui leur avait valu beaucoup
d'amis.
M. Clement Vidal, n6 an Souli6, pris La Salvetat,
en 1864, entre dans la Congregation de la Mission
en 1883, alliait le temp6rament d'un artiste A celui
d'un savant. C'stait un modeste, mais dont les compositions musicales furent souvent imprimres et tris
appr6ci6es, entre autres sa cantate au Bienheureux
Perboyre, et une op&rette: Quand Chapelainfutdicoiffe,
dont ses 6lives avaient compose le livret. Mais il fut
surtout un math6maticien. Professeur d'abord au Berceau, puis A Saint-Pons, A la Maison-Mire et au s6minaire de l'Institut catholique (Paris, rue du ChercheMidi), supirieur du college Saint-Benoit A Constantinople, il fut, apres la guerre, visiteur provincial de
Provence, jusqu'&ce que sa sant6, 6branlke par p!u-

sieurs attaques, le for<at A prendre sa relraite dans
la maison de la Vieille-Intendance, A Montpellier.
Homme de regle, d'un abord an peu froid et austere,
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mais accueillant et spirituel dans l'intimite, il consacrait ses jours a la priere, a ses travaux d'aum6nier
et de confesseur des Filles de la Charite, et tout son
temps libre aux mathematiques. On le trouvait a son
bureau, aux prises avec une r6futation d'Einstein ou
une methode nouvelle de geom6trie non-euclidienne,
dont il a prii de remettre le manuscrit, apres sa mort,
ari secr&taire perp6tuel de 1'Academie des Sciences,
M. Emile Picard, avec qui il 6tait en relations. Le
28 maj, une derniere attaque le terrassa, au moment
oi il allait descendre pour c66lbrer la sainte messe.
Ses obseques, a la cath6drale de Montpellier, furent
suivies par une assistance nombreuse de pr&tres,
parmi lesquels des anciens 6leves de Saint-Pons, et
des Filles de la Charite. M. Raffit, archipretre, fit la
levee du corps, et M. Frasse, visiteur, chanta la messe
de Requiem. Au cimetiere, M. Castel, superieur du
grand s6minaire, apres une derniere absoute dans la
chapelle, recita les supr&mes prieres, entour6 de
pr&tres de la Mission et de Filles de la Charite,
devant le caveau des fils de saint Vincent, o4 desormais repose M. Clement Vidal, an milieu de ses confreres d6ecd6s a Montpellier.
M. Eugene Vidal tait ni le 8 juillet 1863, a Fraiss&sur-Agout, ou son pire, instituteur, eleva une famille
de sept enfants, dont deux furent pr&tres. Apres ses
etudes secondaires & Saint-Pons et deux ans au grand
s6minaire de Montpellier, M. Vidal fut recu, en 1882,
au noviciat des Lazaristes, a Paris. Oidonn6 pretre
en 1888, il fut successivement professeur aux grands
seminaires de Nice et de Tours, puis au s6minaire
academique de Lille. En 1903; la persecution religieuse l'exila en Hollande, oi il professa, jusqu'en
191 4 , au scolasticat de Panningen.
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La guerre le surprit a Lille, oui il prechait. II y
resta aum6nier des Filles de la Charite, pendant toute
I'occupation allemande, non sans peril, a cause des
bombardements, qui cofitrent la vie a un de ses confreres, aum6nier comme lui, M. Fockenberghe, et a
cause des vexations allemandes. Un jour meme, il fut
conduit, entre deux soldats, a la kommandantur et
dut subir un interrogatoire, sous la menace du revolver, parce que les Soeurs de sa maison 6taient soupSonnies de cacher des soldats francais.
De 1919 a 1928, il fut professeur de dogme au grand
seminaire de Montpellier, et, i cette date, il devint
aum6nier de la maison de retraite des Filles de la
Charit6, a Montolieu (Aude); ce qui n'etait pas une
sinecure, puisqu'il avait a s'occuper de plus de cent
cinquante Soeurs malades ou infirmes. Mais il aimait
ce ministere et s'y faisait aimer, ayant toute sa vie
prechi des retraites aux Filles de la Charit6 pendant
ses vacances. D6sormais, sa principale occupation,
disait-il, 6tait de se preparer a la mort, et lorsqu'elle
vint, subite, puisqu'on Ie trouva inanim6 dans son fauteuil, a l'heure de sa messe, elle ne fut pas impr6vue.
II aimait dans sa solitude a recevoir ses confrbres,
car, a 1'encontre de son homonyme et compatriote
M. Clement Vidal, il 6tait homme de societ6. Son
triomphe, c'6tait I'anecdote, oit il mettait autant de
plaisir a raconter que l'auditeur a ecouter. Sans cesse
aux aguets des petits et grands &chos, il vous glissait
toujours dans l'oreille quelque nouvelle inedite; cette
douce manie le rendait populaire. Aimant beaucoup
sa Congregation et tout ce qui la concernait, il avait
de nombreux et fiddles correspondants qui le tenaient
au courant. D'une pinctualite exemplaire a ses devoirs
d'aum6nier et de religieux, d'une prudence avisae et
d'un jugement ponder&, il avait parfois le sourire
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malicieux; c'6tait une belle ame et un grand coeur.
Ses obseques, en ce dimanche 12 mai, furent simples
et pieuses. On y remarquait: M. le vicaire general de

Carcassonne, M. le curi de Montolieu, les superieurs
de Montpellier, Limoux, Ardouane et Prime-Combe,
avec plusieurs de leurs confreres. M. Frasse, visiteur
provincial et ami du d6funt, chanta la messe.
Puis, un long cortege de Filles de la Charite, augmenti des Sceurs venues en retraite, se mit en marche,
dans la fraicheur du matin, A travers les allies du jardin et du parc; c'6tait un bel hommage rendu a un de
leurs plus d6vouds serviteurs par celles qui en avaient
benefici&. On arriva au cimetiere qui aligne, sur les
pentes de la colline, ses nombreuses croix blanches,
toutes 6gales, comme en un cimetiere du front, les
humbles croix des Soeurs defuntes. Au-dessus d'elles
et dans la meme terre, on d6posa la depouille mortelle du bon M. Vidal, ; c6t6 de son pr6d6cesseur,

M. Belot, face a cette grande maison de souffrance
ooi, tous les matins, il apportait, avec le corps sacre
de Notre-Seigneur, la consolation et la paix.
La revue hollandaise Vincentius a Paulo (No de juillet 1935)

ne s'occupe que de M. Eugene Vidal; voici ce qu'elle en dit:

Quand paraitront ces lignes, l'annonce officielle du
d6ces de notre confrere, M. Eugene Vidal, sera parvenue dans toutes les parties du monde, et elle y aura
td6 recue avec dmotion, ne serait-ce que par les missionnaires qui, entre les annies 1904 et 1914, ont recu

leur education au seminaire Saint-Joseph de HeldenPanningen.
Tous ceux d'entre nous qui out appris a le connaitre
ici, je le sais de science certaine, lui sont restes fiddles
dans leur souvenir, et sa physionomie s'est fixee dans
leur memoire comme une des figures les plus sympa-
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thiques de leur temps d'itudes. Le Franqais est vif,
petillant, spirituel. Or, M. Vidal etait un FranCais du
Midi! Avec lui,nulle crainte que la conversation ne
devint languissante, et, bien qu'elle tournit parfois au
soliloque, on ne se fatiguait pas de l'entendre. Beaucoup de ses reparties, pleines de sel, font, maintenant
encore, la ronde dans le cercle de ses amis, et pour
conter aprts lui les traits comiques dont il savait illustrer ses conversations, il faut disposer d'un talent peu
ordinaire.
Il est vrai qu'un homme d'esprit est expos6e glisser
dans lironie blessante et le sarcasme, lorsque son bon
coeur ne vient pas faire contrepoids aux saillies de la
verve. Mais, si je dis que notre confrere etait un homme
bon dans toute la force du terme, aucun de ceux qui
1'ont connu ne me reprochera d'6crire une banaliti.
Comment cet homme, sensible et delicat au point oi il
1'6tait, et, par suite, sujet aux impressions changeantes
de lavie quotidienne, comment, dans un milieu qui,pour
lors, etait sevre de toute distraction et de tout d6lassement, r6ussit-il i dominer si bien son ame qu'on aurait
pu l'appeler en v6ritb cc1'affabilit6 imperturbable 1,
voil~ un probleme que je me pose aujourd'hui encore.
Sur son visage, et je parle ici de celui de tous les jours,
on pouvait lire qu'il voulait du bien a l'humaniti en
gen6ral et a chaque homme en particulier. Lui-meme,
on le voyait heureux de vivre; il souhaitait a son prochain le meme bonheur, et, peut-6tre sans s'en rendre
compte, il mettait, par son humeurjoviale,de la lumire,
du coloris et de la chaleur dans l'existence des autres.
Des hommes comme ceux-la - est-il besoin de le dire?
- sont une b6nediction pour leur entourage. Dans
une communaut6 oi la vie n'est possible que grace a
un mutuel support, ils sont d'une necessite absolue.
On dit qu'un homme bon devient facilement un bon

- go5 chritien, et facilement aussi un bon religieux. Ce qui
frappait chez notre confrere, ce n'6tait pas tant de le
voir se plier a la rigle, - le contraire n'aurait guere
6t6 possible, - mais de voir 1'aisance avec laquelle ii
le faisait. Manifestement, pour lui, pratiquer la regle
allait de soi. Aussi, je ne crois pas quc, pour suivre ses
aises, il ait jamais fait une tentative de se soustraire
a quelqu'une de ses prescriptions. Le fabuliste francais remarque quelque part que t 1l'ennui naquit un
jour de l'uniformit6 ». Son compatriote, M. Vidal, ne
semble jamais avoir 6prouv6 la virit6 de ce dicton. Du
moins ne l'ai-je jamais vu donner des signes d'ennui,
ni entendu proferer une plainte. Et cependant, la vie
devait n6cessairement paraitre monotone a un Francais,
ami de relations comme il l'etait, et qui, faute de savoir
suffisamment ]a langue du pays, restait entierement
isol6 au dehors, tandis que, sur les eaux tranquilles
de la vie du dedans, il 6tait rare de voir apparaitre
une ride.
Jamais M. Vidal n'a occupe dans la Congregation
des postes d'autorit '. Ainsi, sa route dans la vie de
communaut6 fut toujours celle du devoir accompli dans
l'ombre d'une humble soumission. C'est dans sa pi&t&
de chaque jour qu'il a du puiser la force de continuer
cette vie cachie jusqu'a l'Age relativement avanc6 de
soixante-douze ans.
Nous restons reconnaissants i la Providence d'avoir
r. Ajoutons, pour &tre complet, qu'en 9go3, M. Vidal fut nomm6
sup'rieur de 'ecole apostolique de Loos; maisil ne gards cette charge
que pendant quelques semaines: Pecole ayant du. & la suite deslois
Combes, ctre transportee en Belgique, M. Vidal vint gaiement i Paris,
se remettre i la disposition de ses Supprieurs. A M. LCon Forestier,
qu'il rencontra le premier, il dit en 1'abordant: g Vous aviez fait un
fichu superieur, vous avez maintenant un supirieur fichu. * Plus tard,
M. Vidal aura, a Montolieu, jusqu'i sa molt, le titre de sup6rieur,
mais ce fut presque toujours tout honneur. On n'envoya que rarement
un conf: ere pour 'aider. - (Note da Iraducleur.)
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bien voulu donner notre confrere M. Vidal pendant
quelques annies a notre siminaire, aprbs ses sijours
A Nice, Tours et Lille. Nous avons eu ainsi l'avantage de connaitre un fils tout a fait exemplaire de
saint Vincent, devou6 coeur et ame a la Congregation et a ses oeuvres, un homme vraiment bon et un
esprit fin.
II fut enlev6 a I'improviste a notre maison quand, a
l'occasion d'un voyage de vacances en France, il se
trouva enferm6 a Lille par I'invasion allenmande de 1914
et sans espoir de rentrer en Hollande par la voie
d'Angleterre. Apres la guerre, il enseigna quelque
temps la theologie a Montpellier, et passa les sept dernieres annees de sa vie a Montolien, comme aum6nier
des Filles de la Chariti. C'est l qu'il mourut subitement, dans la solitude de sa chambre, assis dans son
fauteuil, dans la nuit du 9 au Io mai 1935.
Pierre RUYTER.
Nous nous en voudrions de ne pas ajouter ces mots i"s
Smurs de Montolieu; its achevent de dipeindre M. Eugene
Vidal:

Les pretres de la Mission et tes Filles de la Cbarit6
ont eu la douleur de perdre le cher M. Vidal, aum6nier depuis sept ans de notre maison de retraite de
Montolieu.

Le regrette defunt et son entourage itaient loin de
s'attendre

a ce p6nible 6v 6 nement. Sans doute, l'an

dernier i pareille 6poque, M. Vidal avait &t souffrant
et son 6tat avait inspire quelques inqui6tudes, mais
les mois avaient pass6, la sante semblait revenue pour

longtemps et lui-meme disait n'avoir jamais t6 mieux
portant qu'A I'heure actuelle.
Et voilh que, soudain, comme un coup de foudre, la
nouvelle stup6fiante circule dans les rangs des Soeurs
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riunies a la chapelle pour la messe de cinq heures et
demie : Monsieur Vidal est mort!
On refuse de se rendre a la realit6. Non, ce n'est
pas possible. M. Vidal n'est pas malade. Hier encore,
il 1tait a son poste, tout rayonnant de plaisir en recevant M. Taillefer, le pr6dicateur de la retraite qui
allait s'ouvrir. Et pourtant, hilas! rien de plus vrai,
M. Vidal n'elait plus.
Le 0omai, a cinq heures du matin, a l'heure ou, tous
les jours,l'aum6nier va dans les infirmeries distribuer
la sainte communion aux malades, ne le voyant pas
venir, lui qui etait la ponctualit6 m&me, une des Sceurs
de la sacristie se rendit A l'aum6nerie. Par l'entre-baillement de la porte, elle apercut M. Vidal dans sa
chambre, assis sur un fauteuil, la tete inclinee, ne
donnant plus signe de vie.
Prevenu aussit6t, M. Taillefer, son voisin de chambre,
accourut, et,toutenvahi d'une emotion bien comprehensible, ne put que reciter une priire pour le v6inbr
defunt,qui venait a peine de rendre le dernier soupir.
Les obsiques n'eurent lieu que le surlendemain.
Elles furent triomphales. Mgr 1'6veque de Carcassonne,
emp&chi par sa tournee de confirmation, avait delgu6 son vicaire gen6ral, M. Rivibre.

PrCvenue immediatement, la famille du difunt 6tait
accourue, et, tout le premier, son frire, cure doyen
du Caylar, dans l'Herault. Les confreres, qui aimaient
et appreciaient le cher disparu,vinrent aussi nombreux
quelescirconstances le permettaient. Marseille, Montpellier, Prime-Combe, Ardouane, Limoux, Toulouse,
envoyirent Ieur d6elgation. Les Soeurs de Montolieu,
augment6es de cinquante retraitantes, accompagnerent
au pieux cimetiere de Ia Communaute celui que toutes
regrettaient, dont elles louaient les vertus.
Les habitants de Montolieu, qui avaient appris A le
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connaitre, bien qu'il ne fr6quentit guere le village,
voulurent se joindre au cortege et manifester l'estime
qu'ils 6prouvaient pour l'excellent aum6nier.
C'est que M. Vidal, en peu d'ann6es, s'6tait concilik,
par sa bont6, par ses iminentes vertus sacerdotales et
religieuses, l'estime et le respect de tous. II 6tait
d'une pikti remarquable. Ancien directeur de s6minaire, ii avait conserve dans sa chore retraite toutes
les habitudes d'une vie de communaut6 parfaitement
exemplaire et r6glke. L'oraison, l'examen de conscience, la lecture spirituelle &taientpour lui un devoir
sur lequel il ne transigeait pas.
Toutes nos Sceurs 6taient 6difiCes de sa tenue i
l'autel et a la chapelle, de son respect pour les moindres
prescriptions de la liturgie.
Sa bonte, sa charit6 6taient proverbiales. II aimait
cette maison de Montolieu, oa 1'on peut faire tant de
bien, les malades, les infirmes, les victimes du devoir
noblement accompli.
Son bonheur etait, quand ii y avait possibilitY, de
c6l6brer la sainte messe a l'infirmerie, pour les Soeurs
qui ne peuvent marcher et se rendre a la chapelle.
Rarement, ii cedait a d'autres ce qu'il consid6rait
comme un devoir de sa charge et un plaisir.
Les confreres qui avaient parfois l'occasion de se
rendre a Montolieu et d'aller le surprendre dans sa
solitude, 6taient toujours stirs de lui tre agr6ables et
de trouver aupres de lui l'accueil le plus fraternel et
le plus empress6. II savait etre aimable, spirituel,
enjou6. Et quand on avait la bonne fortune de pouvoir
lui donner des nouvelles interessantes de la Communaute, de nos Supirieurs, des differentes maisons de
la Compagnie, alors il etait heureux; car, vraiment, i!
aimait la Congr6gation, et partout oi1 il a passe, a Nice,
a Tours, a Panningen, a Lille, a Montpellier, les con-
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freres qui P'ont connu et lui ont survecu pourraient
dire jusqu'a quel point il fut bon, devou6, laborieux,
exemplaire. Lui aussi a pass6 en faisant le bien.
Ne soyons done pas 6tonn6s que la vie a Montolieu
ait 6t6, pour ainsi dire, suspendue pendant les trois
jours que son cher aum6nier est resti expos6 sur son
lit de parade ou dans son cercueil, entour6 de fleurs,
de verdure et de lumieres.
Veilli nuit et jour par les Soeurs, pleur6 comme un
vrai pere, il a et6 port6 au cimetiere par la priere et
la douleur de tons. Un souvenir reconnaissant lui est
assure pour tous les services rendus, pour les conseils
judicieux et 6clair6s qu'il a sem6s, pour toutes les
peines qu'il a adoucies.
Sa memoire restera en benediction.

BELGIQUE
SAIkTE LOUISE DE MARILLAC A SAINTE-GUDULE

La petite Belgique apparaitra-t-elle prdsomptueuse
en 6mettant le desir que le religieux hommage qu'elle
a rendu A sainte Louise de Marillac, durant toute
l'ann6e qui a suivi sa canonisation, soit perp6tu6 par
quelques lignes ? En effet, chacune des soixante-dix
maisons des Filles de la Charite du royaume,et meme
celles du lointain Congo, ont eu
ccoeur de c6l6brer,
seules ou par groupes, la nouvelle sainte. 11 n'y a pas
lieu, sans doute, de relater ici chacune de ces manifestations de filiale piet6 de la part des sceurs et de
sympathique gratitude de la part des populations. Ce
serait s'exposer a de fastidieuses redites. Mais, pourtant, apres avoir fait memoire de la solennelle journ6e
de Liege a la cath6drale, ou M. Doucet, pretre de la
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Mission, ravit litteralement son auditoire, n'est-il pas
opportun de fixer le souvenir de la belle fete de
Bruxelles (18 novembre 1934)?
Les Filles de la Chariti itablies dans la capitale da
royaume avaient disire que Ics choses se fissent royalement, et leur beau rive fut r6alis6. Annoncies par
la grande presse, la Libre Belgique notamment, et en
termes parfaits, a la louange de la sainte Fondatrice et
de saint Vincent de Paul, les c6remonies furent
grandioses.
Le cadre fut exceptionnel : la basilique SaintMichel et Sainte-Gudule, le temple national, celui
dont les vodtes chantent aux jours joyeux du peuple
belge et pleurent avec lui en ses heures endeuill&es.
Et les echos du Te Deum chant6 a l'occasion de la
premiere f&te du roi Leopold III (15 novembre) &taient
a peine 6teints que de nouveaux chants de triomphe
6clataient en l'honneur d'une sainte, gloire de l'Eglise
sans doute, mais aussi gloire de la France, la nation
sceur. Les riches tapisseries, qui ne sont expos6es que
dans les circonstances les plus solennelles, sont suspendues autour du sanctuaire, les buissons de cierges
qui illuminent 1'autel font ressortir les couleurs chatoyantes des tentures. Dans l'avant-chceur, au-dessus
d'un 6croulement de verdure et de fleurs, duquel
6mergent des gerbes de lumieres, la statue et la relique
de sainte Louise sont offertes a la v6neration des
fiddles. Le cadre est grandiose de cette superbe eglise
et des souvenirs qu'elle ivoque.
Les personnages que la cir6monie amine sont
marquants. C'est Son Pm. le cardinal Van Roey,
archeveque de Malines et primat de Belgique, qui
assiste au tr6ne a la grand'messe solennelle chantee
par Mgr Marinis, archipt&tre de Sainte-Gudule; c'est
Son Exc. Mgr Micara, nonce apostolique a Bruxelles,
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qui preside l'office du soir. Au premier rang se tient
Son Exc. M. Paul Claudel, ambassadeur de France,
et c'est un spectacle peu banal et singulierement

6difiant de voir l'auteur de 1'Annonce faite a Marie
egrener pieusement son chapelet. Mgr de Trannoy,
ancien aum6nier du roi et directeur, en Belgique, des
Dames de la Misericorde (nos Dames de la Charite),
a tenu a venir venirer leur module et sainte patronne.
Nous voyons dans les stalles M. Robert, repr6sentant
M. le Supirieur g6n6ral, alors aux Etats-Unis d'Am&rique; M. Leonard Peters, Visiteur des Lazaristes et
Directeur des Filles de la Charit6 de Belgique, et
plusieurs de ses confreres. La Respectable Sceur
Baptizet, Visitatrice, est entouree d'une belle couronne de cornettes. 11 serait, par ailleurs, trop long
de citer les noms de dames de la plus haute soci6ti
bruxelloise qui se pressent dans le chceur et dans
l'assistance.
Le predicateur nous est venu de Paris, d6sign6 par
notre Tres Honor6 Pere. Et le choix fut providentiel :
c'est M. Collard. Ce n'est pas un inconnu en Belgique;
son nom y est assez r6pandu, mieux que cela, v6nerr,

depuis que deux h&roiques jeunes gens qui le portaient, parents, du reste, de notre pr6dicateur, sont
tomb6s sous les balles, a la Chartreuse de Li6ge, le
Malgnificat sur les lkvres, pour leur Dieu et leur pays.
C'est d'une voix claire et vibrante, avec une emotion
communicative, que M. Collard trace un raccourci,
aussi complet que pieux, de la vie et de l'oeuvre de
notre sainte MIre, guidie par saint Vincent. II termine par une evocation qui ne pouvait- qu'aller tout
droit au coeur de son auditoire. A la splendide aureole
que forment autour du front de sainte Louise ses
Filles et les Dames de la Charit6, un rayon, et des
plus resplendissants, a et6 pose par la Belgique.
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L'orateur raconte en bref le martyre des dix sceurs de
Tien-tsin, dont la supirieure, sceur Marquet, et une
de ses compagnes, sceur Adam, &taient belges; il

n'oublie pas une troisieme de ces glorieuses victimes,
sceur Pavilion, qui se forma . l'apostolat et au martyre
A Seraing, d'oiL elle partit pour la Chine. Et il fait
des vceux pour leur prompte glorification. Quelle belle
fkte alors!
Les chants devaient etre a l'unisson du reste; on
aime la belle musique, en Belgique, et on put etre
satisfait; plusieurs socit6s de la ville avaient pr&te
leur concours, notamment la chorale de Saint-Boniface et les Enfants de Marie, et toutes se surpasserent.
Cette radieuse journbe sembla rapide, comme ce
rapide compte rendu. Elle aura, esperons-le, son

lendemain que nos pribres hateront. N'6tait-ce pas le
vaeu de tous qu'exprimait Mgr de Trannoy, lorsque au
soir de la fete, il disait : , Au revoir, pour les ceremonies de la beatification des martyres de Tien-tsin! »

IRLANDE
LE CENTENAIRE DU COLLEGE DE CASTLEKNOCK

Le College Saint-Vincent de Castleknock a fet6
dignement,samedi 22 et dimanche 23 juin 1935, le centenaire de sa fondation. Son histoire pendant ce siecle
6coul6, a 6t6 des plus glorieuses, et ses 6elves qui se
"sont distingu6s sous tous les cieux dans le ministere
religieux, dans les professions liberales ou dans
diverses entreprises commerciales, lui ont fait partout
grande reputation.
La fete commenqa le samedi par une messe ponti-
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ficale, c6elbrie par Mgr O'Doherty, 6evque de Galway.
La schola du college ex6cuta, sous la direction de
M. J. Walsh, la messe Orbis factor. Le sermon de
circonstance fut donna par M. Vincent McCarthy,
jadis 6l1ve, professeur et president du coll6ge, et
maintenant principal du college Sainte-Marie a Strawberry Hill, Twickenham, Londres. L'orateur rappela
aux anciens 6lves tout ce qu'ils devaient a leur vieux
college, qui avait tant fait pout former leur intelligence et leur coeur, il donna un souvenir 6mu aux
fondateurs et maitres d6funts,et releva,comme le plus
beau fleuron du collýge, que la formation religieuse et
mise toujours en
morale n'avait pas seulement ter
premiere place, mais qu'on avait su en p6netrer toute
la vie du college. C'est du foyer de doctrine et de
saintet6 qu'6tait le college de Saint-Patrick de Maynooth qu'on avait essaim6, il y a cent ans, dans un
temps si sombre pour l'Irlande. La tiche entreprise
par la jeune communaut4 pouvait paraitre d'une t6m6rit6 inouie, mais on avait plac6 sa confiance en Dieu,
et on n'avait pas Rt6 confondu.
Au dejeuner qui suivit, plus de quatre cents anciens
eleves se trouverent reunis autour de M. Thomas
K. O'Donovan, sup6rieur du collbge. Etaient aussi
presents Mgr Prendiville, archev&que de Perth en
Australie; Mgr O'Doherty, 6veque de Galway; les
Reverends Dr Macmahon, Perth, et Dr P. McLoughlin, ainsi que le lord-maire de Dublin et Mme Byrne.
A la fin du repas, le sup6rieur remercia ses h6tes de
la part qu'ils avaient prise a la cel6bration de la fete.
MIgr Prendiville rendit hommage a 1'ceuvre r6alis6e
par les Lazaristes irlandais en irlande et dans beaucoup d'autres parties du monde, o ils ne le cedent a
personne comme pr&tres, professeurs et missionnaires.
Le lord-maire s'associa a ce tribut rendu aux fils de
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saint Vincent, et M. C. Lavery, parlant au nom des
anciens elbves, exprima la sincere gratitude qu'il
gardait envers le grand college qui les avait si bien
pr6pares a prendre leur place dans le monde. Dans
l'apres-midi, un spectacle en quatre tableaux, avec
choeurs de chant, represent6 en plein air par deux cents
acteurs pris parmi les 6lves du college, fit revivre
devant I'assistance quelques scenes de la vieille histoire d'Irlande, dont Castleknock avait &t6 le theatre.
La fete continua le lendemain, dimanche, sous la
pr6sidence de Son Itm. le cardinal MacRory. La
messe pontificale fut c6lebr6e par Mgr McNamee,
6evque d'Ardagh et Clonmacnoise. Etaient presents
aussi Leurs Exc. Gilmartin, archeveque de Tuam;
Morrisroe, 6v6que d'Achonry; Mageean, 6veque de
Down et Connor; O'Doherty, eveque de Galwav;
McNeely, 6veque de Raphoe; Codd, 6v6que de Ferns,
et McKenna, ev6que de Clogher.
L'orateur du jour fut M..,Gill. 1I rappela que le
coll-ge de Casileknock avait 6t6 fond6 en un temps oi.
le vent.du lib6ralisme soufflait d'Angleterre sur l'Irlande. On voulait s6parer la science de la religion,
sous pr6texte que cette derniere coupait les ailes a
l'intelligence et 6nervait les volontes. Castleknock et
ses traditions furent toujours 1'antithese de ce faux
esprit. Ses professeurs, en m6me temps hommes de
science, de pi6t6 et de foi, sentaient, avec le cardinal
Newman, le besoin d'abriter sous un m6me toit les
disciplines intellectuelles et morales. Ils voulaient que
le laique intelligent fit pieux, et que le pieux eccl6siastique fft un intellectuel. Ce fut la charte de
Castleknock. La jeunesse a besoin d'une religion mile
pour discipliner son imagination inquiete et gouverner
les impressions de son coeur. Le programme, a
Castleknock, ne consistait pas a donner sa journ6e a
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la science pour aller ensuite, le soir venu, loger a
l'enseigne de la religion. La foi, ici, etait vie. I1 etait
naturel que cette vie rayonnit au dehors. Deux cents
fils d'une nation qui se succedent pendant cent ans
dans une pareille atmosphere, et forment une arm6e
de plusieurs milliers, ont imprim6 leur marque sur les
destin6es de leur-pays.
L'Irlande est ý une crois6e de chemins. Toute l'Europe est en fermentation et il n'y a plus de frontibre
pour les idies. Ceux qui aiment la cause du Christ et
savent r6flichir voient, pour I'Irlande, deux dangers.
L'un vient des 61ements subversifs du communisme et
de I'ath6isme; mais ce danger, malgrI le trouble qu'il
apporte, n'est pas encore de ceux dont il y ait lieu de
s'alarmer. Le vrai danger, la grande tare de notre age,
est la passivite, la peur de reagir. II faut des hommes
&la foi intrepide, des hommes sans peur, des hommes
de science iquilibrbe, qui savent ce qu'ils sont. q'a 6t6
la gloire du college d'avoir fourni des hommes de
cette trempe. Aux maitres qui l'ont fond6, form6 et
gouvern6 un siecle durant, et a ceux qui, maintenant
encore, le dirigent, " Merci ,, du fond de nos coeurs,
apres un reconnaissant Deo gratias.
Au banquet, Son Em. le cardinal MacRory, r6pondant au toast porte par M. Donovan au Pape, fit
remarquer que, si Sa Saintet6 avait tde presente, elle
aurait fl6icit6 les fils.de saint Vincent de l'ceuvre
splendide r6alisee pendant le siecle icould pour Dieu
6
et la jeunesse d'Irlande. Elle aurait mentionn le
grand nombre d'6veques qui ont recu ici leur education; les centaines de pretres qui sont partis d'ici
et toute une armee de laiques qui occupent une place
distinguee dans les professions liberales, dans le
comsflerce, ou parmi les grands fermiers du pays.
Aucan autre college n'a produit des hommes ayant
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davantage l'humble et viritable esprit de saint Vin-

cent. Le cardinal espere que la vieille colline, si longtemps le champ de bataille des Gaels, des Danois et
des Normands, sera surtout c6lebre dans l'avenir
comme site de Castleknock oii tant de jeunes gens
d'Irlande ont appris et apprendront des fils de saint
Vincent a combattre le combat de la vie chritienne.
Le pr6sident de Valra r6pondit au toast porte a
l'Irlande. Le college a rendu service a l'ensemble et
a chacune des classes de la nation. Si,aujourd'hui,on
a, en Irlande, le sentiment de possider, pour l'6ducation, les m&mes facilit6s que partout ailleurs, c'est
a nos colleges que nous devons l'avantage de cette
position. Quand on a des colleges comme Castleknock, on peut avec confiance envisager les problimes
de l'avenir.
M. Cecil Lavery proposa un toast au college. Un
lien solide et veritable tient unis les hommes de
Castleknock; a leur college ils ont vou6, non seulement leur admiration, mais leur amour.
M. Donovan rappela, pour terminer, que seize
archeveques et 6v6ques et une foule d'ecclesiastiques
appartenant a divers ordres avaient 6t6 6leves entre
les murs du college. L'Pcole normale de Londres a 6t6
prise en mains par un.ancien pr6sident de Castleknock,
et tout son corps professoral 6tait, croyait-il, formin
d'hommes ayant requ leur formation A Castleknock.
Dans la soir6e, on donna encore une fois le spectacle de la veille et la journ6e se cl6tura par la ben6diction du Saint Sacrement.
(Articles resumes du The Standard, 28 juin, et du The
Irish Catholic, 29 juin 1935.)
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JtTSTIN DE JACOBIS.

Lazariste,
Premier V-icaire Apostolique &?Abyssinie.
saintement ddcede dans le desert
le 3i juillet iS6o.

-- 917

-

ITALIE
CAUSE DE MGR JUSTIN DE JACOBIS

Lecture du dicret d'hiroicit des vertus (28 juillet ig35)

Au palais du Vatican, dans la salle du Consistoire,
les stucs dor6s du plafond resplendissent sous la vive
lumiere mediterraneenne; de longues bandes fronc6es
de calicot rouge couvrent les murs de brique, tandis
que le marbre, si coutumier en ce pays, conserve le
pave net et brillant.
Rang6es dans la salle, les voyantes cornettes des
Filles de la Charit6, les obligatoires mantelettes
sombres des autres femmes, occupent largement vers
le fond les deux tiers de la salle. A l'avant, que d6Iimite une balustrade de bois, habillee elle aussi d'etoffe
rouge, un modeste fauteuil pour le cardinal Laurenti,
seul present; un pourtour de simples banes recoit .des
archeveques, des eveques, des Monsignors, des bures
capucines, quelques fracs laics, des soutanes noires que
relive le protocolaire manteau remain attache sur les
6 paules : en bref, l'ordinaire public de ces touchantes
ceremonies. Les camiriers, dument costumes, casent
un chacun. Enlin, voici l'heure prevue : peu aprbs
onze heures, on apprend que le Pape arrive.
Pr6cede deses familiers, Pie XI entre, tandis qu'instinctivement on s'agenouille. Le Souverain Pontife
monte a son siege, s'assied dans un ample fauteuil
rehauss6 d'or, tandis que, conformement A des rfgles
minutieuses, aveugl6ment .suivies, les officiers et la
hierarchie des cameriers se rangent sur les marches du
tr6ne. Sur le fond de la salle, telle une ligne d'horizon, a meme le mur, huit gardes nobles, casques,
3z.
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jugulis, rutilant de dorures,-se tiennent impassibles,
le sabre au clair, durant toute la c&r6monie. Entre
6
temps, dans deux anfractuosit s, derriere le rideau,
tout proche du Pape,les stinograpbes de service sont
fiddlement a leur poste.
Le secretaire et quatre officiers de la Congregation
des Rites, apres une g6nuflexion au Souverain Pontife, viennent sans tarder se ranger sur le c6ti gauche
de la salle. Mgr Carinci, d'une voix distincte', d&taille
alors le texte latin du D6cret. II sonne doucement a
nos oreilles et forme de la vie du v6n6rable de Jacobis
cet heureux resum6 dont, plus haut, on a trouv6 une
irit6grale traduction francaise. La lecture achevCe,
sans rien ajouter, les pr6lals de la Congregation des
Rites montent au tr6ne, baisent ia mule du Pape et
rejoignent leur bane.
Tout aussit6t, accompagn6 de trois membres de la
Postulation (M. Scognamillo, Monsignor Marenghi et
le Commandeur Melandri), Notre Tres Honor6 Pere
s'avance et, apres la ginuflexion rituelle, donne, en
italien, lecture d'une courte adresse, attestant au
Saint-Pere la vive et commune all6gresse de la familic
vincentienne et celle des arriere-neveux napolitains
de Mgr de Jacobis. EcoutA dans le plus religieux
silence, le texte se termine par le coutumier t6moignage de respect au Saint-Pere.
Puis, quand tout a repris place et calme, Pie XI,
doucement, lentement, poursuivant on reve int6rieur,
retrace, scand6e d'un 16ger mouvement de tate, et
appuyee de quelques fr6missements de la main, la
double vision, magnifique et sublime, que lui parait

fournir la vie h6roique de l'ap6tre abyssin, de ce
conquistador des ames,terminant simplement sa noble
i. Chaque foisque, dans le texte, survient : Et vous, Sainl-Pere, une
genuflexion vient souligner respectucusement cette appellation filiale.
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vie dans une etroite vallie surchauff6e. c C' tait le
3i juillet 1860, il ya soixante-quinze ans. Depuis lors,
de cet oued asshch6, telle une source de vie, a jailli
pour I'-thiopie entiire la foi orthodoxe que vint anouveau lui apporter un illustre ils de l'Italie qui se fit,
totalement et de tout coeur, 6thiopien d'adoption.
Certes, a l'heure historique que nous vivons, le ciel,
sur 1'Italie et sur l'tthiopie, est charg4 de gros nuages,
mais, suivant les nobles exemples de Mgr de Jacobis,
suivant aussi toutes les regles 6ternelles du devoir,
nous esperons egcore, nous espirons toujours en la
paix dans le Christ, dans le rIgne du Christ; nous
comptons bien que tout se parachevera selon la verite,
la justice et la charit '. »
Quelques paroles encore,et Ia b6n6diction du Souverain Pontife descend sur les totes inclinees. Le cortege se reforme. Un valet place sur la soutane blanche
du Pape un ample mantean rouge, un autre serviteur

lui tend le cbapeau. Pie XI se couvre legerement en
avant, sur le front, et, dans les applaudissements cha2
leureusement filiaux mais discrets, disparait a nos

yeux.
Les rites sont accomplis ; vraiment, Justin de Jacobis

fut heroique en ses vertus.
Fernand COMBALUZIER.
r. Le numnro 22846 de rOsservatoreRomano (29 juillet 1935) donne,
avec une liste des personnalites presentes, le texte des divers discours;
tandis que, k l'issue de la reunion,la main g6neCeuse de la Postulation
distribue le texte latin du Decret officiel, reproduit plus loin.
2. Le surlendemain, mardi 3o juillet, une audience gindrale nous
permc ttait de baiser la main du Saint-Pare et de L'entendre redire le
contentement que lui menagent les honneurs prepares pour ce valeureux
missionnaire, Justin deJacobis. Le Pape, et plhsieurs autres apres lui,
avaient auparavant vivement admire un fort beau reliquaire du bienheureux Rogue, que Notre Tris Honore Pire avait enfin la joic de lui
offrir. L'Osservator., Romano no 22848 (i'e aoit i935)rend compte, avec
quelques 46dails, de celte rlconfortante audience.
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L'INSTITUT PONTIFICAL BIBLIQUE DE ROME

Dans un precedent article des Annales, j'ai donne
un court apercu des divers Instituts pontificaux de
Rome. Ilen est un que j'ai A peine enonc6, sur lequel
je me proposais de revenir a cause de son importance
et de sa recente cr6ation : je veux dire l'nstitut
Biblique. On pourrait s'6tonner que cette erection fit
venue si tard, puisqu'elle ne remonte qu'- I'annme 19o9,
tandis que d'autres Ath6n6es de thoologie existent
depuis le seizieme siecle; mais disogs-nous avec conviction que I'lglise, 6clairbe par le Saint-Esprit, a
toujours su et saura toujours discerner le moment
opportun pour susciter de nouvelles institutions,
quand il s'agit de son enseignement et du bien des
ames. D'ailleurs, depuis plus d'un demi-siccle, que de
documents officiels dans l'Eglise, dont le but 6tait de
pr6munir la foi des fiddles et meme des pr&tres, contre
les dangers que pr6sentaient, au sujet des Livres Saints,
tant d'erreurs d6riv6es du protestantisme, et renouvelies, dans la deuxieme partie du dix-neuvieme siecle,
par les &critsdes positivistes et des rationalistes!
Diji, le Concile du Vatican, dans la Constitution
dogmatique Dei Filius, De fide Catholica, au chapitre
deuxieme, De Revelaiione, avait dit : ( Comme tout
ce que le Concile de Trente avait d6cr&tC sagement et
avantageusement sur l'interpr6tation des divines Ecritures, pour retenir des esprits trop audacieux, est
actuellement faussement expos6 par quelques-uns; en
renouvelant ce Decret, nous declarons qu'il a pour but
d'imposer, dans les matieres de foi et de mceurs, pour
I'enseignement de la doctrine chr6tienne, le sens qui
a toujours &t6 et est encore celui de la Sainte Mere
l'Iglise, a qui seule il appartient de juger du v6ritable
sens et de l'interpretation des Saintes !Ecritures : aussi,
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n'est-il permis A personne d'interpr6ter les Livres

Saints contre ce sens ou contre le sentiment unanime
des Peres. )
Mais, surtout, le 18novembre 1893, parut la remarquable encyclique ProvidentissimusDeus de L6on XIII,
sur les etudes de la Sainte Ecriture. Impossible de
1'analyser; il faudrait la reproduire ici en entier.
Chaque pretre ou s6minariste devrait la lire et la relire
encore de temps A autre, i cause de son importance.
Elle doit etre consid&ere, et avec raison, comme la
charte imposee aux professeurs d'Ecriture Sainte et a
leurs kleves, qui ne peuvent qu'avec grand avantage
pour leur foi et pour leurs etudes sacr6es se servir de
tous les principes indiques par le Docteur infaillible.
Quelques ann6es plus-tard, le 8 selembre I899, dans
son encyclique aux 6veques de France: Depuis le jour,
le meme Pontife icrivait : ( Au sujet de Pl'tude des
Saintes Ecritures, nous rappelons -de nouveau votre
attention, v6nerables Freres, sur les enseignements
que nous avons donnrs dans Notre Encyclique Providentissimus Deus, dont Nous d6sirons que les professeurs donnent connaissance A leurs disciples, en y
ajoutant les explications n&cessaires. Is les mettront
sp6cialement en garde contre des tendances inqui6tantes qui cherchent A s'introduire dans l'interpr6tation de la Bible, et qui, si elles venaient a prevaloir,
ne tarderaient pas &en ruiner l'inspiration et le caracthre surnaturel. Sous le specieux pretexte d'enlever
aux adversaires de la parole r6v6lee I'usage d'arguments qui semblaient irrefutables contre l'authenticit6
et la viracit6 des Livres Saints, des Acrivains catholiques ont cru tres habile de prendre ces arguments a
leur compte. En verta de cette 6trange et p&rilleuse
tactique, ils out travaille de leurs propres mains a
faire des br:ches dans les murailles de la cit6 qu'ils
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avaient mission de d6fendre. Dans Notre Encyclique
pr6cit6e, ainsi que dans un autre document, Nous
avons fait justice de ces dangereuses timiritis. Tout
en encourageant nos exegetes a se tenir au courant
des progres de la critique, Nous avons fermement
maintenu les principes sanctionn6s en cette matiere
par l'autoriti traditionnelle des Peres et des Conciles,
renouvelks de nos jours par le Concile du Vatican. ,
Et le 3o octobre 1902, par les Lettres apostoliques

Vigilantiae, le Souverain Pontife instituait la Commission biblique, compos6e de plusieurs cardinaux et de
consulteurs choisis, a Rome on mAme dans les autres

nations, recommandables par leur science sacree, et
surtout verses dans la Sainte Ecriture. Le but de cette
Commission est de venir en aide a ceux qui se proposent d'expliquer et de d6fendre les Livres Saints,
dont la t che aujourd'hui, en presence de cette grande
variet6 de sciences et des multiples formes de 1'erreur, est au-dessus des moyens individuels, et demande
a etre mod6ree et guid6e par I'autorit6 du Siege apostolique. Aussi, la demeure principale de ce Conseil ou
de cette Commission est-elle fixie A Rome, sous les
yeux du Pontife Supreme. I1 y aura, a jours d6termines, ou encore en certaines circonstances particulieres, des reunions de cette Commission, pour examiner les questions qui se presentent et determiner les
r6ponses &donner : mais ces r6ponses ne seront promulgu6es qu'avec l'assentiment du Saint-Pere. Les
membres de cette Commission pontificale auront a
coeur de veiller et de procurer que la divine parole ait
partout cet -nseignement plus soign6 que demandent
les temps presents et soit a l'abri, non seulement de
toute erreur, mais encore de toute opinion tembraire.
Le successeur de Leon XIII, Pie X, a peine monit6
sur le siege de Pierre, donne i la Commission biblique,
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le 23 fivrier 1904, le droit de conf6rer les grades de
licence et de doctorat en Ecriture Sainte aux prtres
siculiers ou riguliers, sous certaines conditions. Les
Lettres apostoliques ScripturaeSanctae sont, pour ainsi
dire, un acheminement vers le futur Institut : a Nous
voulons fournir un sir moyen de pr6parer un bon
nombre de maitres, recommandables par leur science
et la sinc6riti de leur doctrine, pour interpriter les
Livres Saints dans les 6coles catholiques. Dans ce but,
il serait tris avantageux, selon le voeu, comme nous le
savons, de Leon XIII, de fonder dans la ville de
Rome un Ath6nee, ou des pr&tres choisis viendraient
6tudier pour acquerir une connaissance eminente de
la divine rve6lation; mais .le moyen nous manque a
nous, en ce moment, comme a notre pr6dicesseur.
Nous gardons 1'esperance que la lib6ralit6 des catholiques nous le procurera un jour. n
Le 27 mars i906, par les Lettres apostoliques Quonian in re Biblica, Pie X publie le programme d6taiI6
d'6tudes d'Lcriture Sainte, qu'il prescrit de suivre
dans tous les s6minaires. Ce programme est, j'imagine,
assez connu pour n'avoir pas besoin d'etre expose ici.
Et qui ne connait le dicret Lamentabili, du 3 juillet 1907, oi sont condamnies les erreurs contre la
saine interpretation de la Sainte Ecriture ? Quelques
mois plus tard, apparait l'encyclique Pascendi,contre
les doctrines des modernistes.
Et par le motu proprio PraestantiaScripjurae Sacrae,
du 18 novembre 1907, le Pape d6termine l'autorit6 de
la Commission biblique et I'obligation en conscience
d'obbir aux d6cisions donnees par elle par le passe, et
celles qui seront promulguaes a l'avenir, comme s'il
s'agissait des d6crets des Sacries Congregations en
fait. de doctrine, approuv6s par le Souverain Pontife.
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Tels sont les principaux documents pontificaux qui
ont priecde la creation de l'Institut pontifical biblique.
II 6tait bon de le rappeler ici. Ils sont la preuve de la
grande preoccupation de l'glise, en ces temps oi
ses ennemis essayent de d&truire l'autorite divine de
nos Livres Saints. Voici maintenant les Lettres apostoliques Vinea electa, da 7 mai 19og, qui annoncent
1'6rection de cet athen&e pontifical a Rome : c Par les
pr6sentes, dit le Saint-Pere, de notre propre mouvement, en toute connaissance de cause, et apres avoir
minrement r6flichi, Nous 6rigeons l'Institut pontifical
biblique dans cette ville de Rome, et Nous d6cidons,
comme il suit, ses lois et sa discipline. Le but de cet
Institut pontiical biblique est d'etablir, a Rome, un
centre de hautes 6tudes de Livres Saints, afin de promouvoir de la maniere la plus efficace possible la
science biblique et les etudes annexes.
a Aussi, importe-t-il que des jeunes clercs choisis,
de l'un et de l'autre clergi, s6culier et r6gulier, et
aussi des diverses nations, aprbs le cours ordinaire et
complet de philosophie et de th6ologie, se perfectionnent et s'exercent dans les etudes bibliques, de
telle sorte qu'ils puissent ensuite, soit en particulier,
soit en public, par les 6crits ou par la parole, forte
d'une doctrine sincere et serieuse, enseigner l'criture
Sainte comme maitres dans les icoles catholiques, ou
comme 6crivains pour la defense de la v6rit6.
(cMais encore, pour obtenir les r6sultats desir6s, il
est indispensable que les maitres, et les 61eves inscrits
A l'Institut, aussi bien que les auditeurs et les h6tes
qui d6sirent, en dehors des cours ordinaires de l'Institut, s'instruire des choses bibliques, soient aides de
tout ce qui pent etre utile a leurs travaux et a leurs
etudes.
cEnfin, i'Institut doit s'efforcer de d6fendre, de faire
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connaitre et progresser la doctrine conforme aux d6cisions, d6ja donnees et futures, du Siege apostolique,
contre les opinions, surtout r&centes, fausses, erron6es ou t6mbraires. ,
Et un peu plus bas, dans ces memes Lettres apostoliques, on trouve les statuts de cet Institut d'enseignement sup6rieur. 11 y est question des etudes speciales auxquelles on s'appliquera; du r6gime ou de
l'administration de l'Institut, qui est confi6 a la Compagnie des Peres J6suites; des professeurs et des
6tudiants, et enfin de la bibliotheque. Les jeunes
ecclesiastiques qui frequentent les cours comprennent
trois categories : i° les 1eeves proprement dits; 20 les
auditeurs inscrits; 30 les h6tes. Dans la premiere categorie, ne sont admis que ceux qui, ayant achev6 la philosophie scolastique, ont ensuite pris le doctorat, ou tout
au moins la licence en thoologie, et se prdparent aux
examens devant la Commission biblique. Mais, depuis
la constitution Deus scientiatum Dominus, la licence en
thdologie suffit pour obtenir le doctorat biblique. On
admet comme auditeurs inscrits les eccl6siastiques qui
ont termin& leurs cours de philosophie et de thdologie.
Et les h6tes ou auditeurs libres ont toujours acces aux
lesons d'lcriture Sainte.
Pendant un certain nombre d'annies, de 1909 & 1916,
seule la Commission biblique avait le droit de conferer les grades de licence et de doctorat en Ecriture
Sainte; mais, en 1916, par les Lettres apostoliques
Cum Biblia Sacra, Benoit XV accorda a l'Institut
le pouvoir de conferer, .au nom de la Commission
biblique, les grades de bachelier apres deux ans
d'assistance aux cours, et de licenci6 apres l'assistance intigrale, c'est-a-dire apres trois ans d'assistance aux lecons. Les examens de doctorat 6taient
toujours rdserv6s a la Commission pontificale. En
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1924, le Pape Pie XI, dans le motu proprioa Bibliorum
scientiam ,, decide que : I* Les grades academiques

conf6r6s par la Commission biblique ou par l'Institut,
produisent les memes droits et effets canoniques que
les grades de theologie ou de philosophie obtenus
dans les Athneses pontificaux ou les Instituts cathoý
liques. 2° Tout professeur d'Ecriture Sainte dans les
seminaires doit avoir au moins le baccalaureat en
biblique, apres avoir suivi un cours special de cette
science. Seal 1'Institut, jusqu'ici, donne ce grade, la
Commission n'admettant qu'aux examens de licence et
de doctorat. 3° Les g6neraux d'Ordres et de Congr6gations religieuses doivent savoir que le Pape desire
qu'ils envoient aux cours de l'Institut biblique quelques-uns de leurs sujets, qui ont plus d'aptitude pour
ces etudes speciales de la Sainte Ecriture. Disons, en
passant, que les circonstances sont souvent, pour les
superieurs, plus fortes que leur bonne volonti : ne
doivent-ils pas compter avec la penurie de recrutement,
avec les aptitudes des sujets, les exigences des oeuvres
a soutenir, et aussi avec la restriction qu'impose la
crise economique et financiere? Enfin, nous avons
encore un autre molu proprio, du 30 septembre 1928,

Quod maxime, par lequel l'Institut biblique recoit le
droit de faire subir les examens et de conferer le doctorat en Ecriture Sainte a ceux qui ont suivi integralement les cours de l'Institut biblique, s'ils sont jug6s
dignes de ce titre, apres avoir fait preuve de leur
science. Dorinavant, I'Institut biblique, pour la concession des grades, est ind6pendant de la Commission
biblique et releve du Souverain Pontife. Cependant,
par un rescrit du

o1 avril 1929, la S. C. des Semi-

naires a d6cid6 que le baccalaureat biblique serait
conf&tE par l'Institut, apres la premiere annee d'assistance aux cours; que la licence pourrait etre donnee
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apres la deuxieme ann6e, et le doctorat deux ans
apres la licence et l'assistance i la troisieme ann6e
de cours.

On congoit que les Etudiants de l'Institut sont favorises pour les examens A subir, ayant vu au cours les
questions qui feront l'objet des 6preuves, et ayant
comme examinateurs ceux qui ont eti leurs professears. Nianmoins, bon nombre de candidats pr6ferent
encore se presenter directement pour la licence devant
la Commission pontificale biblique. D'ailleurs, il n'est
pas possible a tous de venir passer & Rome trois ann 6 es
apres la licence en theologie. Mais, en principe,
devant la Commission biblique, on exige aussi deux
ann6es d'intervalle entre la licence et- le doctorat. Le
plus souvent, les candidats au doctorat, apres la
licence, vont passer une ann6e a J6rusalem, oiL ils
etudient plus a loisir et plus avantageusement la g6ographic des Livres Saints et aussi les questions historiques touchant aux faits bibliques, sous la direction
de professeurs de la maison de 1'Institut, ou encore de
l'Ecole biblique si renomm6e des Peres Dominicains.
De tout ce que l'on a pu lire jusqu'i present, on
voit combienil est important, a notre 6poque, de s'appliquer sp6cialement, surtout quand on a des aptitudes speciales pour ces travaux, a tout ce qui concerne I'Ecriture Sainte, afn de fortifier notre foi et
cele des fiddles, et de la d6fendre contre les attaques
de ses ennemis, surtout des rationalistes. Nous n'avons
pas a esp6rer la conversion de ceux-ci, du moins de
tous, car ii y a un abime infini entre les principes
dont ils se servent, purement rationnels et positifs,
et les n6tres, fruits de nctre foi surnaturelle. Mais
pouvons-nous laisser attaquer la doctrine fondamentaie de l']glise, nous pretres surtout, sans nous servir des moyens que nous avons de la d6fendre ? Le
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ministare des ames requiert de nous, a notre 6poque,
bien des connaissances qui 6taient moins necessaires
dans les siecles passes. Et qui ne voit I'importance,
dans les s6minaires, de professeurs particuliirement
vers6s dans la science des Livres Saints? L'Eglise
elle-m4me nous dit ce que doivent etre ces maitres
en Sainte Ecriture; nous 1'avons vu. Dans la derniere
assembl6e g6n6rale, il fut specialement question de
ces 6tudes scripturaires i favoriser chez nous; et
dans sa circulaire du i" janvier 1934, le Tres Honor6
Pire 6crivait: ( Vous pouvez bien penser, Messieurs
et bien chers Freres, que les id6es exposees a la huitipme session sur la n6cessit6 de favoriser les 6tudes
d'Ecriture Sainte chez ceux de nos jeunes confreres
qui y montrent du goft et de 1'aptitude, 6taient suave
musique h mon oreille. , J'espere que cet article ne
dpplaira pas a ses yeux, toujours bienveillants.
Mais tout ce qui pr&ecde a-t-il pour but de signifier que nous n'avons pas, dans nos s6minaires, des
professeurs d'P£criture Sainte A la hauteur des exigences actuelles? Loin de moi, et de nous tous, cette
pensie. D'abord, les grades, si utiles qu'ils soient, ne
donnent pas la.science, tout le monde le sait; et il
n'est pas rare de trouver d'excellents professeurs qui
pourtant n'ont pas meme essay6 de conqu&rir le doctorat dans la matiere qu'ils enseignent. On a connu
chez nous de vrais savants en Ecriture Sainte. Pour
ne citer que lui, le trbs regrett6 M. Pouget n'6tait-il
pas un confrere fort remarquable par ses connaissances de la Bible, non seulement du texte, que sa
memoire retenait d'une facon prodigieuse, mais aussi
par les commentaires et l'ex6gese qu'il savait en faire?
II edt 6te une vraie lumiere pour les consulteurs de
la Commission pontificale biblique. II a laisse quelques
icrits de note tout a fait personnelle; il en eft laiss6
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davantage si la c6cit6 causee par ses travaux excessifs n'avait aur6 si longtemps. Rbcemment a paru un
iivre : le Cantique des Cantiques, sous les noms de
G. Pouget et J. Guitton; cet ouvrage fait partie de la
collection Etudes Bibliques des Peres Dominicains; il
captive I'attention de tous les ex6getes et donne une
interpretation int6ressante de ce Livre Saint. M. Pouget, parmi les confreres disparus, ne fut pas le seul
a se distinguer en cette science biblique.
Aujourd'hui, nos professeurs d'Ecriture Sainte
n'ont pas tous leurs grades, ce n'itait pas exig6 quand
la plupart d'entre eux furent form6s, mais ils ont su
profiter des moyens, plus nombreux maintenant qu'autrefois, dont ils disposent pour se rendre tres utiles
A leurs elbves. Nous avons meme parmi eux des auteurs
d'ouvrages trbs estimes en cette matiere. Faut-il rappeler les theses d'P-criture Sainte brillamment soutenues devant la Commission pontificale par nos deux
docteurs en biblique, assez connus pour que je n'aie
pas besoin de dire leurs noms: la premiere de ces
theses sur la Mitrique des psaumes, en 1911, et la
deuxieme sur Samarie et les Samawitains, en 1932?
Un des premiers confreres, en France du moins, a
ktudier avec soin la Sainte I~criture, a la fin du sitcle
dernier, pen de temps aprbs 1'Encyclique Providentissimus Deus, fut M. Ren6 Flament, actuellement au
Petang, a Peiping. Etant professeur au grand s6minaire de Montpellier, il fit paraitre, d'apr's l'hibreu,
une traductionsdes psaumes, qui valut a son auteur des
f6licitations bien m6ritees, non seulement de France,
mais de pays 6trangers. Oublie-t-on les nombreux et
savants ouvrages de M. Charles Jean, professeur
d'Icriture Sainte A Saint-Lazare: Milieu biblique, la
Bible et les Ricits babyloniens, Tell Sifr, Larsa, Lexicologie sumirienne, etc.?
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M. Nieto Poncien, confrere espagnol, a publie, en
1934, le livre intitule : Introduccion al

£studio de la

Sagrada Escritura.
Ceux qui lisent la c6lebre revue du Divus Tiomas,
publi&e par nos confreres de Plaisance, ont occasion
parfois de lire de s6rieux articles concernant I'Ecriture Sainte.
N'avons-nous pas aussi a l'UniversitA de l'Itat de
Varsovie, a la Facult6 catholique de theologie, un
de nos confreres, M. Guillaume Michalski, qui y professe l'Ecriture Sainte et a publiC plusieurs ouvrages?
Je connais aussi quelques-uns de nos professeurs
actuels, en France3 dont l'enseignement biblique est
particuliirement goite par leurs 6leves et tres lou6
par des maitres en la matiere. N'a-t-on pas offert i
l'un d'eux de devenir professeur d'Ecriture Sainte
dans une Facult6 de th6ologie? Mais, aujourd'hui,
certains 6vEques se montrent assez difficiles et
desirent avoir, dans leurs s6minaires, des maitres
ayant leur dipl6me romain en Ecriture Sainte, ou de
1'Institut biblique ou de la Commission pontificale.
Nous sommes done, nous Lazaristes, forc6ment engages dans une voie nouvelle, comme nous le fimes, en
1886, pour les grades de philosophie et de theologie.
Bien des 6veques, depuis le debut de 1'Institut, y ont
envoy6 des 6tudiants ayant des aptitudes particulieres
pour ces 6tudes, qui sont revenus dans leurs dioceses
respectifs, et peut-&tre seront charg6s de cours dans
des s6minaires qui nous sont confins, parce que nous
n'avoris pas les professeurs tels que le droit actuel
l'exige, malgr6 la science et I'experience des n6tres.
Quel est le nombre de seminaires que nous dirigeons?
Presque une centaine, en comptant nos maisons
d'itudes. Combien avons-nous de gradues en biblique?
Deux docteurs, de la Commission biblique; trois
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licencies, dont un de la Commission biblique, et qui
prepare en ce moment sa these, et deux de l'Institut
biblique, plus un bachelier. Quelques autres, en ces
dernieres annies, furent inscrits comme auditeurs
libres, mais resterent peu de temps a Rome et ne
subirent aucun examen.
Un peu de statistique, pour finir, ne sera pas inutile, meme si nous n'y figurons pas actuellement. Sur

88 el6ves que compte l'Institut biblique en cette
annee

1935, 47 appartiennent A des families

reli-

gieuses, comme il suit : Ermites de Saint-Augustin, 5;
Benedictins, I; chanoines r6guliers de Suisse, i ;
Capucins, 4; Carmes chausses, i ; dichausses, r; Cisterciens, I; Mineurs, I ; Passionistes, ; Croisiers, i;
Claretains, I; Maryknoll, i ; Missionnaires de Que; Redemptobec, i; Pallottins, I; Pr6montris,

ristes, 4; Salbsiens, I; Servites, I; J6suites, i3; Missions Africaines de Lyon, ; Saint-Colomban, i; Sulpiciens, 3.
Et si nous cherchons les nationalit6s des 88 6tudiants, nous trouvons 16 Am6ricains, 5 Auglais,
3 Autrichiens, 4 Hollandais, 4 Belges, 4 Canadiens,
2 Tchecoslovaques, io Frangais, 8 Allemands,4 Suisses,
3 Irlandais, 7 Espagnols, I Hongrois, 8 Italiens, I Libanais, i Portugais, 2 Maltais, 2 Mexicains, 3 Polonais.
Cette statistique est tres suggestive sans doute,
mais elle n'6limine pas les objections. Faudra-t-il,
apres les cours deja complets de philosophie et de
thiologie, envoyer a Rome des jeunes confreres qui
devront encore 6tudier pendant quatre ou cinq ann6es?
Les n6cessit6s des ceuvres qui demandent au plus t6t
de nombreux ouvriers; le zele pour le ministere des
pretres nouvellement ordonnes. Mais n'exagerons pas :
l'exag6ration ne vaut rien, car elle s'6carte de la verit6
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et fait parfois prendre des resolutions qui ne valent
pas plus qu'elle; voici une solution qui peut-etre sourira a que)ques-uns de Messieurs les visiteurs.
Apres la Constitution Deus Scientiarum Dominus,

une certaine facilit6 est donnee A ceux qui veulent
prendre quelque grade en Ecriture Sainte. Comme
on l'a vu plus haut, dor6navant, la licence en theologie suffit pour etre candidat au doctorat en biblique,
et par consequent pour etre 6leve proprement dit de
l'Institut : de plus, pour enseigner l'Ecriture Sainte
dans les s6minaires, le baccalaur6at seul est exig6;
et le baccalaur6at, positis ponendis, peut etre obtenu a
la fin de la premiere ann6e d'inscription a l'Institut.
11 me semble que, pendant la preparation la licence
en theologie, nos chers etudiants qui ont quelque
attrait special pour ces etudes scripturaires pourraient, de temps en temps, si la sante le leur permet,
assister i quelques lemons de l'Institut, comme auditeurs libres. Et, apres avoir obtenu la licence en
theologie, deja orient6s un peu dans les 6tudes d'Ecriture Sainte, ils auraient droit de se presenter a l'Institut comme 61eves de premiere ann6e. Les sup6rieurs
majeurs verraient ensuite s'il y a lieu de faire continuer ces 6tudes, quand le baccalaureat aurait deja
et6 obtenu.
Je termine cet article deja bien long, et m'excuse
d'avoir retenu si longtemps 1'attention des lecteurs des
Annales. J e ne me proposais pas de donner une leqon
d'Ecriture Sainte, ne sutor ultra crepidam, mais bien

de rendre service a ceux qui voudraient etudier sp&cialement tout ce qui concerne les sciences bibliques.
Et quelques-uns liront entre les lignes ce qui n'y est
pas ecrit.
Charles FONTAINE.
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Letire de M. GARLANDO, pritre de la Mission,
au T. H. P. SOUVAY, Supdrieurgineral
Chieri, 25 janvier 1935.
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre benediction, s'il vous plait!
Notre ceuvre, pendant les deux dernieres annees,
s'est trouv6e en face d'un ennemi nouveau: 1'6troitesse du local, qui n'est plus suffisant a.nos siminaristes et 6tudiants, toujours en augmentation.
Toutefois, nous avons pu jusqu'a present surmonter
la crise par la gb6nrosit6 de nos confreres qui, en se
souvenant des enseignements et des exemples de saint
Vincent, avec beaucoup d'6dification se disputaient i
l'envi 1'honneur de c6der leur chambre aux retraitants, et ils allaient coucher ou dans un magasin, on
bien a la bibliothbque, ou dans une classe.
L'augmentation des cours des retraites, surtout
pour les laics, nous permit 6galement de maintenir
les positions conquises en 1932.
Pourtant, les 7 cours annuels pour les pretres
sont devenus 9 et les 18 cours 6tablis en 1933 pour les
laics ont 6et portis A 1g.
Voici les chiffres de ceux qui ont pris part auk
retraites:
1933. -

Pour les ordinands, 3 cours avec
Pour les pretres, 4 cours avec
Religieux en particulier . . . .
-veque en particulier . ...
Total clerg6

208

-

.

792

-

. ... .

ooo

-

.

....

Pour les laics, 18 cours.

Total g6neral.

49 participants.
4
I

154

.

-1934. -
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Pourles Ordinands,4 coursavec
Pour

les Pretres,

5 coursavec

6r participants.
211

-

Religieux en particulier . . ..
.
tveque en particulier ....

7
I

-

Total clergi . . . . .
Pour les laics, 19 cours . . . .

280
786

-

o66

-

Total general.

....

.i

Ces r6sultats auraient 6te plus grands si, faute de
place, nous n'eussions pas et6 oblig6s de refuser plusieurs demandes, soit de pr&tres, soit de laics.
Tout ce bjen est dd, apres Dieu, A de nombreuses
ames g6n6reuses, qui ont compris la valeur de la
retraite pour r6former les moeurs et rendre chr6tienne
la societe. Parmi ces personnes, nous comptons en
premiere ligne nos chers confreres et les Filles de
la Charit6.
L'oeuvre vit, presque an par an, et dirai-je? cours
par cours, en grande partie de leur charit6. A tous
1'expression de notre vive reconnaissance!
Aussi, le Messaggero degli Esercizi se revela-t-il un
moyen tres pr6cieux et vital pour le fonctionnement
de notre ceuvre. Les buts qui nous pousserent a le
publier furent: nous tenir en contact avec nos chers
retraitants, compl6ter lear formation, interesser les
lecteurs A tout ce qui s'accomplit dans nos maisons
d'Italie concernant les retraites fermees, et, dans une
certaine mesure, k tout ce aussi qui concerne les
retraites libres; faire connaltre a temps les dates
des diff6rents cours, divulguer la connaissance de
tout ce que saint Vincent a fait en faveur des
retraites.
S'il n'est pas permis d'affirmer que tous ces buts
ont 6t6 complhtement atteints, au moins on peut dire
qu'on les a atteints en partie.
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Sans doute, les chiffres en disent beaucoup, mais
ils ne peuvent dire tout.
Ils ne peuvent pas dire, par exemple, les sacrifices
qu'une centaine de jeunes gens de Pinerolo se sont
imposes pour se soustraire aux bruyants ebats du car*naval et pour venir s'enfermer dans notre maison.
Rien ne peut dire les railleries courageusement endur6es par nombre d'ouvriers et employes. Us ne disent
rien des 60, 8o kilometres parcourus a bicyclette par
de nombreux jeunes gens, ni des 40 kilometres faits
ý pied par deux peres de famille, qui, partis de chez
eux a cinq heures, parvinrent a la maison de retraite i
dix-sept heures.
La ferveur aveclaquelle ont WtC suivies les pratiques
de la retraite, de recueillement, le zele de propagande
qui anime certains ne peuvent etre racontes par les
chiffres.
Les fruits spirituels sont abondants et nous en avons
un echo dans les lettres que nous 6crivent les retraitants.
Voici quelques extraits:
Un soldat de Vigevano nous 6crit en date du 20 decembre 1934:
i Enfin, je vous cris en habit civil, grace & Dieu;
je suis retourn6 sain de corps et, ce qui importe le
plus et vaut mieux, sain de 1'me, sans avoir souilli
ma robe de chretien et de jeune catholique. Oui, mon
cher PNre, je suis ier de cette victoire, dont le facteur
a etI le souvenir des enseignements entendus a la
maison de la Pace i Chieri. »
La retraite de ce jeune homme remonte au 7 d6cembre 1932. Un ouvrier de Matti Canovese nous
raconte ainsi la mort d'un de ses camarades :
" Avez-vous appris la mort de M. Munacini Ludovico? C'est pricishment ce Munacini qui trouva son
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bonheur a la maison della Pace, car il y trouva la joie
de son ame. Plusieurs fois, on l'a vu pleurer de consolation, et plusieurs fois, il me d6clara que c'est a vous
qu'il devait sa conversion. Pendant ces dernieres
annees, il v6cut en vrai chretien, et il fut un modele

a imiter.

*

a Moi aussi, j'eus le bonheur de faire les exercices
a la Pace et, s'il plait au bon Dieu, j'espere y retourner encore.
ccDepuis quinze jours, six jeunes gens me prient

de leur obtenir une place pour la retraite du 12 au

15 janvier. Ce sont des ouvriers, ils voudraient profiter
des vacances qu'on accorde a l'occasion de la f&te da
Patron et ils renoncent aux divertissements, afin de
pouvoir faire la retraite. J'espire que vous pourrez
exaucer leurs d6sirs. n
Les t6moignages des dirigeants de l'Action Catholique et ceux des cures ont peut-etre plus de valeur.
En voici quelques-uns:
Un des presidents fed&raux de l'Action Catholique
nous ecrit:
ccDs que les jeunes gens de notre Federation sont
partis avec moi de la maison della Pace,j'ai 6prouv6 le
besoin de vous exprimer ma profonde reconnaissance.
Mais j'ai voulu attendre, afin de pouvoir vous assurer
que vos fatigues n'ont pas 6t6 st6riles. Nos sections
eucharistiques sont toujours plus florissantes, et par le
nombre et par la ferveur. Nous esp6rons que le besoin
de Jesus Eucharistie deviendra plus grand par le
moyen des exercices. )
ccVoici six autres de mes paroissiens qui viennent
se convertir, nous 6crivait un cure. Les premiers six
sont retourn6s chez eux enthousiastes, et, ce qui vaut
mieux, transform6s. Je m'en 6tais deji apercu, et m'en
r6jouis. Bien merci et de l'une et de l'autre charit6. ,
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Un vicaire, qui vit au milieu des jeunes gens, 6crit:
a En pensant h ce que Pon fait a la maison della Pace
pour la formation et la sanctification de nos jeunes
gens, nous sommes obliges de nous 6crier: Quamn
pulchri pedes annuntianlis Pacem! Je ne parle pas par
fausse humilit6, mais pour rendre honneur la v&rit6.
Quand je considere votre travail aupres de la jeunesse, je me confonds et ressens vif le d6sir de baiser
la terre sanctifiee par vos fatigues. n
II y a 1I peut-&tre un peu d'exageration, mais il y a
aussi le timoignage sincire de faits qui sortent de
I'ordinaire.
Je ne veux pas abuser de votre temps, Monsieur et
Tres Honor6 Pere, c'est pourquoi je vous prie de nous
aider a rendre grace au bon Dieu et de nous obtenir
la grace de correspondre avec generositi & ses bienfaits. Daignez benir nos fatigues.
Dans 1'amour de Jesus et de Marie Immacule,
Votre tout devoue,
.

J.

GARLANDO.

UGENTO
Lettre de Satur DE PAOLA, Fille de Ia Chariti,
a la SCEUR VISITATRICE
Ugento, avril 1935.

11 y a pres de cinq ans, visitant les pauvres malades
i domicile, nous efmes la pensee de faire le meme
bien aux prisonniers. La permission en fut demand6e
au juge, qui Paccorda aimablement et, dans la suite,
nous donna libre entree aux prisons.
Nous eimes promptement l'assurance que nos visites
aux prisonniers auraient pour eux de grands avantages; ce qui fut, pour les Dames et pour nous, un
heureux encouragement A cette ceuvre. Les prisonniers
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appartiennent toujours A la classe pauvre; tres souvent ils sont malades, ce qui est di en partie aux
locaux humides et mal adres; en tout cas, ce sont toujours des infirmes spirituels et des afflig6s. Quel

besoin ils oat de consolation et de lumibre! et comme
ils sont n6glig6s! La nuit, ils etaient tourmentes par
les insectes que la malproprete engendrait et ils 6taient
absolument depourvus de linge!
Bient5t, sur nos instances, l'Administration provinciale renouvela la literie pour vingt lits (les prisonniers ne sont jamais plus nombreux) et, toute 1'ancienae
literie 6tant brille, de grands nettoyages furent faits
et, sur les murs reblanchis, on placa un crucifix et un
cadre de la tres sainte Vierge. Aux plus pauvres, les
Dames procurent un pen de linge personnel poux se
changer et quelques vatements.
La nourriture est a pen pros suffisante; mais, pour
les fetes, nos prisonniers ont toujours quelque heureuse surprise, et dans nos visites nous leur portons un
peu de vin ou quelques cigares.
Mais parlons des secours spirituels! Nos visites,

toujours anxieusement attendues, apportent de grandes
consolations a nos d6tenus. Quand il n'y a pas de prisonniers dangereux, lege6lier ouvre les deux chambr6es
et les laisse tous en commun. Nous commen~ons a les
questionner sur leur sante, sur leur famille; puis nous
les exhortons Ala resignation, au pardon, etc. A ceux
qui ont etC emprisonn6s r6cemment, nous donnons la
mtlaille, qui nous est demandee pour les femmes, les
sceurs, les enfants, lea .parents. Ce talisman cileste
amine sur les visages un peu de seriniti et d'esp&rance; volontiers, on fait le signe de la croix et on
rtcite 'Ave Maria.
Alors, nous passons an catechisme; on donne le
livre a ceux qui savent lire, une image, ou quelque
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bon livre, qu'ils se passent les uns aux autres. Nous
faisons alors quelques demandes de catichisme, les
plus elementaires; et, tout de suite, nous jugeons A
quel degrb se trouvent nos prisonniers comme instruction, on ignorance religieuse; il nous est facile de leur
donner quelques breves notions de doctrine chr6tienne; puis nous leur demandons depuis quand ils
n'ont pas fait la sainte communion, et nous les encourageons a revenir aux pratiques religieuses.
Souvent, il suffit que 1'un d'eux exprime le d6sir de
se confesser pour que les autres le demandent aussi;
et alors on leur enseigne les dispositions requises
pour faire une bonne confession. Comme une heure de
pieuse conversation leur semble rapide!
On avait pense A mettre, pour les jours de fete,
un autel oi la sainte messe serait c6eIbr6e, mais ii n'y
avait aucune pikce disponible et, dans les chambries,
il n'est pas permis de porter un meuble. C'est alors
que nous d6couvrimes une grande tribune, au lieu ot
les prisonniers sont autoris6s a recevoir leur famille;
autrefois, les B6nidictines conduisaient leurs elves a
cette tribune pour y entendre la sainte messe, car
I'aimeuble n'a pas toujours it6 une prison, mais bien
un couvent de religieuses. Des lors, tandis que deux
Sceurs surveillent les enfants A1l'glise, deux autresconduisent les prisonniers A la tribune, et les uns et les
autres s'unissent aux prieres vocales qu'une Soeur r&cite
a haute voix. Lorsque les prisonniers doivent coamunier, un pretre recoit les hosties de la main du c616brant, il arrive par le dehors A la tribune, pose le
saint ciboire sur une table preparde pour cela et distribue le pain des anges a ces pauvres gens. Aprbs
les prieres d'action de graces, ils ont tous, qu'ils aient
fait ou non la sainte communion, une bonne tasse de
chocolat.
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Quelques anecdotes consolanies
Une fois, un pauvre d6tenu, entendant parler de
religion, se montra hostile et dit : a Non, non! je n'y
crois plus! Quand j'ftais enfant, j'allais a l'eglise, je
servais la messe, mais, depuis, j'ai d6testi les pritres;
je ne veux plus en entendre parler et je n'ai que faire
du catichisme! » Le dimanche suivant, il assista a la
messe, mais il ne fit pas le signe de la croix et il ne
remua pas les lvres pour prier. Au moment de la
communion, un de ses compagnons 6prouva une trbs
vive emotion en voyant dans 1'eglise sa soeur, qui,
pieusement, s'approchait de la Sainte Table. L'incredule lui-m&me en fut saisi; et la Sceur vit dans ses
yeux des larmes furtives. C'6tait l'instant d'adresser
une parole d'encouragement, qui fut bien accept6e.
L'homme fit le signe de la croix, recita 1'Ave Maria,
voulut un cat6chisme. La grace avait triomph6. Depuis,
les autres prisonniers remarquirent avec 6difcation
qu'il agissait et parlait tout diff6remment. Quelques
jours apres, ayant &t6 mis en libert6, il venait frapper
avec instance a la porte des Sceurs; il 6tait huit heures
du soir. I1 n'aurait pas voulu rentrer chez lui avant de
les remercier, et il assura que, bient6t, il aurait fait
une bonne confession.
Parmi les premiers qui firent la communion, trois
de vingt a vingt-cinq ans s'approchaient pour la premiere fois de la Sainte Table, chose assez rare dans
ce pays, oh les parents, mnme ceux qui, plus tard, se
soucieront fort peu de les faire retourner au divin
Banquet, tiennent beaucoup a ce que leurs enfants
sentent la joie de cette fete.
Un jour, le ge6lier nous laissa enferm6es avec les
prisonniers, assurant que son retour tarderait peu,
mais une heure se passa sans qu'il revint. Alors, un

-

941 -

groupe de marins proposa d'employer l'attente a reciter le chapelet. Aussit6t, les voila tous i genoux, et
sans s'appuyer, sans se distraire, ils repondirent pieusement jusqu'au dernier Ave; nous en 6tions vraiment
touches. Puis, iis me prierent de leur procurer un
confesseur, parce que, disaient-ils, (( nous en avons le
temps maintenant, et plus tard, avec le metier qui
presse, nous pourrions ne plus le faire !
Un detenu, retournant au pays, raconta a ses con-naissances combien il avait &t66mu et 6difii des visites
des seurs et des dames, et que, pour cela, il 6tait devenu
meilleur. La dame qui a appris cette heureuse influence
exerc.e par la charit6 en a eu tant de joie que, plus
que jamais, elle se donne avec zele a cette oeuvre de
mis6ricorde.
Au mois d'aoift dernier, nous trouvames a Leuca un
groupe de marins qui, apres nous avoir beaucoup
regard6es, s'ecrierent : ,( Nos Soeurs, est-ce que vous
ne nous reconnaissez pas? Vous nous avez visit6s aux
prisons d'Ugento! Voilh la medaille que vous nous
avez donnee (ils la portaient au cou)- Nous sommes
descendus de la barque pour offrir une messe en
I'honneur de la sainte Vierge! ,
Une autre fois, en voyage, un homme s'empressa
de porter mes bagages, de les mettre en place et s'offrit
i me rendre d'autres services; je le remerciais, en
temoignant un peu de surprise de tant d'empressement. " Ma Sceur, dit-il, je vous suis si reconnaissant;
je n'oublie pas le bien que vous m'avez fait quand
j'6tais en prison! , Le pauvre homme 6tait tout 6mu,
et sa femme pleurait tout & fait.
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HONGRIE

LE Ile CONGRES INTERNATIONAL

DES

DAMES

DE LA CHARITE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Le II'Congris international des Dames de la Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul s'est tenn la semaine
derniere a Budapest. II avait attir6 dans la capitale de
la Hongrie un grand nombre d'associses de differentes
nations, auxquelles une reception des pins cordiales a
6te faite. La seance d'ouverture a eu lieu le 21 mai,
dans la grande salle du Vigado, qui 6tait insuffisante
pour contenir I'affluence. De jeunes Hongroises en
brillants costumes nationaux se tenaient tout le long
de 1'escalier d'honnetr et furent groupees ensuite
dans l'immense tribune, ou elles ont execute des chceurs
avec une rare perfection.
Le prince primat de Hongrie, cardinal Seredi, presidait lui-mame cette seance solennelle, ayant pres de
lui sur l'estrade Son Exc. le nonce apostolique, de
nombreuses personnalites eccl6siastiques, M. Charles
Szendi, maire de Budapest, et les d6l6guses de
chaque pays, ainsi qu'un certain nombre de Filles de
la Charit6.
Au premier rang de l'assistance on remarquait
LL. AA. RR. I'archiduc Joseph et I'archiduchesse
Augusta, ainsi que LL. AA. RR. l'archiduc JosephFrancois et l'archiduchesse Anna; S. A. Mme Nicolaus Horthy de Nagybanya 6tait a leurs c6tes, ainsi
que de nombreuses personnalit6s.
La presidente des Dames de la Charit6 de Hongrie,
Mme la comtesse Hunyady, a 6t6 1'animatrice de ces
journes, qu'elle avait pr6par6es avec une grande intel-
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ligence et durant lesquelles elle ne cessa de se d6pen-

set avec une exquise amabilite et une attention toujours
en 6veil.
Le Conseil central de Paris 6tait repr6sente par le
T. H. P. Souvay, Superieur general des Pretres de la
Mission, directeur de I'ceuvre pour tous les pays, qui
dirigea lui-meme tons les dbbats, et par Mme la marquise de, Solages, pr6sidente g6n6rale, assist6e de
Mne la baronne de Friville, secretaire generale, et
d'un groupe tris zel6 de collaboratrices.
L'Italie etait representie par la pr6sidente nationale,
Mme Ia duchesse Caffarelli, accompagnee de sa secretaire, dona Maria de Luca, et d'un groupe tres important de Dames de la Charit6 et de « Damine n, section
juvenile de-l'oeuvre.
La Pologne 6tait 6galement tres bien repr6sent6e
par Mme la comtesse Potocka, de Varsovie; par
Mmie Skwarczynska, de Lwow; par Mme Boltowa, de
Torun, et plusieurs autres deieguees de Posnanie et
de Sil6sie.
Mlme la baronne Van den Bruggen reprisentait la
Belgique.
Mrs Bruno Benziger repr6sentait les ]tats-Unis.
La baronne Seidler et la comtesse de Kielmansegg
repr6sentaient les oeuvres de charit6 d'Autriche.

Le rapport g6neral de l'ceuvre a 6et present6 par la
baronne de Friville, secr6taire generale, A la s6ance
d'ouverture, apres les paroles de bienvenue prononc6es
tour A tour par le prince primat de Hongrie, par
M. Szendy, maire de Budapest, par la comtesse
Hunyady, par le T. H. P. Souvay et par la marquise
de Solages. Ce rapport a permis de constater la pro-
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gression constante des associations, en tous pays,
depuis le premier Congres international tenu en I930
a Paris. Cette oeuvre mondiale compte actuellement
200ooo

Dames de la Charite de Saint-Vincent-de-

Paul et a distribu6, en 1934, plus de 3o millions aux
pauvres.
La d6l6gation Ia plus nombreuse Rtait la delegation
italienne, dont I'organisation nationale, tres fortement
charpent6e, a et6 expos6e en un substantiel rapport
par dona Maria de Luca. Les sections de jeunesse, tres
florissantesen Italie depuislongtemps, ont 6et d6peintes
par Mile Augusta Nomis di Cossilla en un rapport

admirablement compos6 et tres suggestif. Ces sections
s'organisent dans les autres pays, et Mile Lavergne,
pr6sidente des (( Louise de Marillac , de France, a
donn6, en un rapport charmant et imouvant, une idee
de leur activit6 naissante. L'Espagne avait 6galement
pr6sent6 un rapport interessant sur les sections juv&niles tres vivantes en ce pays.
La Pologne, ayant organis6 et intensifi6 les sections
rurales des Dames de la Charite, avait 6te charg6e de
donner des d6tails sur ces organisations qui reprennent la tradition inaugur6e par saint Vincent luim&me, en 1617, dans les campagnes de France, et qui
redeviennent aujourd'hui, a cause de la crise agricole,
d'une grande opportunite dans certains pays. La
Hongrie a appuy6 aussi,dans son rapport prksent6 par
la comtesse Hunyady, sur cet aspect de l'activite de
ces associations.
Les etats-Unis, par la voix de Mrs Benziger, et
l'Angleterre, par celle de Mrs Passmore, ont montr6
les particularitis de l'action des Dames de la Charit6
dans les maisons d'accueil, les 6coles m6nagires et les
bureaux de placement pour les ch6meurs.
Un rapport fut present6 sur la belle organisation
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de I'ceuvre au Mexique. Les associations de Transylvanie ont igalement pr6sent6 un rapport.
Les Conferences de Saint-Vincent-de-Paul ont kt6
representees au Congres par M. Georges Blondel,
l'6minent professeur a 1'Ecole des sciences politiques,
qui a prononcA un discours tres gofit6, aussi documentA qu'6mouvant, et qui a affirme une fois de plus
les heureuses realisations obtenues par une collaboration assidue entre les ceuvres feminines et masculines
qui se r6clament de saint Vincent de Paul.
Des -changes de vues se sont poursuivis entre les
seances et des vceux ont et e6mis le jour de la cl6ture
pour obtenir un nouveau d6veloppement de l'oeuvre
en presence de besoins croissants.
Le Veni creator Spiritus de 1'ouverture du Congres
avait 6et chant6 par le prince primat, dans la cath6drale Saint-Itienne, en presence des archiducs et
d'une grande affluence. Non content d'honorer de sa
presence la journ6e d'ouverture du Congres, le prince
primat voulut aussi accueillir les congressistes, le
25 mai, en sa residence d'Esztergom, situee sur le
Danube, a quelques kilometres de Budapest. II les
salua en quatre langues diffbrentes sur le seuil de son
palais, les remerciant d'&tre venus assister a ce Congres,
qui contribuera & intensifier I'activit6 des associations
de Hongrie, tout en faisant beneficier chaque nation
repr6sent6e des experiences qui ont pu &tre mises en
commun.

Un Salut solennel fut ensuite c66br6 dans la cathedrale d'Esztergom, et les pelerins retournirent en
bateau a Budapest, en admirant les rives montagneuses
que le Danube refletait dans ses eaux profondes.
Une reception tres anim6e et cordiale fut donnie
aux congressistes par la municipalit6 de Budapest et
un diner en plein air les r6unit aussi un soir a l'ile
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Sainte-Marguerite, dans an site merveilleux, leur permettant de se mieux connaitre et d'ichanger Ie fruit
de leurs experiences et de leurs projets.
Les congressistes prirent part aussi a une seance
consacree a celebrer le VIP centenaire de la canonisation -de sainte Elisabeth, reine de Hongrie, initiatrice des oeuvres de charit6, et, au nom de toutes nos
associations, la marquise de Solages joignit sa voix .
celles qui glorifierent cette grande sainte.
La c&rimonie de cl6ture du Congres fat cIbr&e, le
26 mai, a la maison centrale des Filles de la Charit6,
par une grand'messe dite par le T. H. P. Souvay, qui
adressa ensuite a l'assistance, groupbe pour un dejeuner intime dans le jardin, on adieu emouvant et se fit
I'interprete de chacun et de tous pour remercier tous
ceux qui, en Hongrie, avaient fait un accueil si chaleureux & nos dilegations 6trangeres.
(La Croix, 7 juin 1935.)

ASIE
SYRIE
LE JUBILE DU COLLEGE D'ANTOURA

Lettre de M. IMILE JOPPIN, prkre de la Mission
t

M. COMBALUZIER
Antoura, le i5 mai 1935.

MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Les fetes du centenaire de la fondation du college
d'Antoura que je vous avais annonches ricemment out
eu lieu les 5, 6 et 7 mai dernier. C'est en octobre 1834
que la Mission d'Antoura, changeant d'affectation,
devint collge. La rentree de la presente annie sco.
laire bouclait done les cent ans d'existence de notre
college. D'une pierre nous fimes trois coups. Nos
confreres, relevant les PNres J6suites dans leurs missions d'Orient, arriverent A Antoura en 1784, cinquante ans avant la fondation du college. Nous superposAmes done au centenaire du collige le tricinquantenaire de la Mission des Lazaristes a Antoura. L'an
prochain, il y aura vingt-cinq ans que notre sup6rieur
recueillait la succession de M. Saliege. Nous proitames de ce que nous etions en fete pour anticiper
quelque pen les noces d'argent de superiorat de
M. Sarloutte.
Cette triple commemoration a donne lieu A des
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f&tes, qui ont &t6 magnifiques et riconfortantes. Un
historique appropri6e chacun desjours nous permit de
constater qu'Antoura avait accompli un grand ceuvre,
avait ( servi , de splendide faion. L'attention que le
pays preta a ces fetes, l'affluence de nos anciens qui
voulurent y prendre part, les nombreuses sympathies
dont nous filmes 1'objet en ces jours nous permettent
de tourner nos regards avec confiance vers l'avenir.
c( But d'un pelerinage sacr6 et r6confortant

),
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s'exprime un quotidien de Beyrouth de ces jours-ci, Antoura reste une des citadelles morales et intellectuelles necessaires au Liban.
Connaissant l'intre~t que vous portez a notre ceuvre,
j'al pens6 que vous auriez plaisir a connaltre dans leurs
grandes lignes ces trois jours de fetes.
Le premier jour, dimanche 5 mai, 6tait reserv6
aux anciens et confreres de la Province. II avait fallu
serier. R6unir pour une journ6e tous ceux qui ont
pass6 a Antoura ou s'y sont interess6s eft 6te une
gageure. Nos locaux n'y eussent pas suffi, et pourtant
ils ne sont pas petits. II efit, de plus, fallu accorder
ensemble des el6ments qui ne se ressemblent guere,
tels des anciens qui, revenus au lieu de leurs 6bats de
jeunesse, redeviennent volontiers jeunes, et des religieux qui s'accommodent de plus de gravit6. Beaucoup
de nos confreres ayant &t6 les uns l66ves, les autres
professeurs a Antoura, les inviter ce jour-la, c'6tait
leur permettre de revoir et anciens camarades et anciens
6elves.
La journ6e 6tait plac6e sous la pr6sidence de
M. Heudre, visiteur de la Province de Syrie.
M. Bahri, cumulant les titres d'ancien 6leve
et
d'ancien professeur, ouvrit le feu en c616brant la messe
de communion du matin. En une allocution de
circonstance, avec une eloquence qu'il aime volontiers
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imagee, il precisa le sens des journees qu'il inauguiait,
journ6es d'actions de grAces envers Dieu, auteur de
tout bien, qui permit que d'Antoura le bien rayonn.t
sous des formes multiples, journies du souvenir destin6es Aivoquer tout un siecle d'activit6.
A neuf heures, M. Heudre chantait la grand'messe.
En tete du clerg6, qui se pressait dans le choeur, on
distinguait Mgr Ch6did, vicaire patriarcal maronite,
ancien 6ýlve. La Province comptait des representants
venus de Beyrouth, de Furn-el-Chebak, de Damas, de
Tripoli. M. Taepper, notre ami de longue date, avait
quitte les bords du lac de Tibiriade pour venir representer nos confreres allemands de Palestine.
Si le chaeur 6tait bien garni, que dire de la nef!
Derriere les eleves actuels, qui se serraient pour faire
place plus grande aux anciens, les diverses ginerations
sorties d'Antoura depuis cinquante ans se coudoyaient
dans un melange recueilli qu'une m&me pens6e uniflait. En tete de cette nombreuse theorie, A un prieDieu d'apparat, M. Georges Lecomte, de l'Academie
franqaise, xepresentait l'illustre Soci6et dont il est
membre. Reprenant pour ainsi dire son titre de president de la Societe des Gens de lettres, il representait
Scette place cette longue suite d'hommes de lettres
qui, A la suite de Volney, de Lamartine, sont passis
par Antoura. Cependant que les c6ermonies de la
messe se deroulaient dans Ie cadre de la belle chapelle
d'Antoura, la schola, A la tribune, executait la ( Messe
de saint Joseph ,, due au talent de notre confrbre
M. Gendre, qui fait volontiers de la musique son
violon d'Ingres. La messe se termina .par un choeur
polyphonique A saint Joseph, patron du college. Saint
Joseph devait &trede la fete. Jouissant d'un culte qui
s'apparente a celui dont le terrible saint Itlie est
l'objet au Carmel, il est la meilleure sauvegarde -
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j'allais dire le meillear policier - pour notre 6tablissement
En masses compactes, les groupes envahirent bient6t
les cours, que les marins de la base navale de Beyrouth avaient 6gayees du grand pavois. On en retrouvait d'ailleurs un pea partout, sur les terrasses, dans
les corridors, et ils grossissaient toujours. De par son
esprit, de par sa situation giographique aa fond d'une
cuvette iloign6e de tout centre, Antoura est une
grande famille. A voir les uns et les autres se retrouver dans les lieux oh s'dtaient 6coulees les meilleures
ann6es de leur jeunesse, un immense sentiment de
douceur familiale nous envahissait. C'itait la premiere
fois que semblable r6union avait lieu depuis la guerre.
Mais un horaire impitoyable interrompit vite effusions et souvenirs. Un centenaire suppose un long
passe, et au th6tre, vers lequel tout le monde se dirigeait, lecture devait tre donnie de l'historique des
faits et gestes de ce pass6. Vous le redire dans ses
grandes lignes sera vous donner une histoire trks succincte d'Antoura.
A la demande de la Propagande, de la D6elgation
apostolique de Syrie, du consulat de France de Bey-

routh, M. Leroy, cousin de M. Itienne, transforma
Antoura, jusque-li maison de Mission, en college.
C'etait en 1834; les 6tablissements semblables restaient

alors inconnus dans la Syrie, qui, a I'heure actuelle,
pour une population de 3 3o o54 habitants, compte trois
Universites, environ vingt-cinq colleges on lycdes et
presque autant de pensionnats pour jeunes filles. C'est
vous dire que -la creation du college d'Antoura 6tait
une n 6 cessitL. Au debut, ses progres furent lents. On
a'etait pas habitue A s'instruire. De plus, 1'i9gypte

entretenait en Syrie une armie d'occupation, qui
nicessitait de lourdes impositions : il 6tait bon de ne
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pas se montrer trop riche. Vers 1840, M. Tesseyr6
ecrivait : a Notre college est une petite merveille et

pr6sente des chances de succes. Malheureusement,
de 184o a 186o, le Liban ne connut pas moins de cinq
guerres, tant civiles qu'etrangeres. Antoura, situ6 sonvent en plein coeur des op6rations, dut tour a tour
fermer et ronvrir, et subit forc6ment le contre-coup
des 6v6nements. Les massacres de 186o furent le point
de depart d'une prosp6riti inattendue. L'abb6 Lavigerie, directeur des Ecoles d'Orient, arriva en Orient,
porteur de 2ooo ooode francs,qu'il tenait de la ge6nrosite de la France compatissante. Il recueillit les orphelins que venaient de faire les 6v6nements et placa ceux
des meilleures families en partie A Antoura. II fallut
agrandir les locaux. M. Destino conqut le plan da college actuel. M. Saliege l'executa, et M. Sarloutte y mit
la derniere main. De 1879 a l'heure actuelle, Antoura
ne connut que deux chefs a sa barre, M. Saliege, puis
M. Sarloutte. Cette continuit6 dans la direction fut
une cause de progres. Jusqu'en g9oo, les 61eves itaient
au nombre d'environ 200 internes, pour se porter, apres
cette date, celui de 3oo et plus; la veille de la guerre,
its etaient 378.
Cette heure de la journ6e 6tait par excellence
l'heure du souvenir. Les artisans du bien fait a
Antoura accouraient se meler A nous pour reprendre
vie dans la peasee de ceux qui les avaient conws.
C'est ainsi que la grande figure de M. Saliege, dont
beaucoup d'auditeurs avaient eti les 61Mves, retint
particulierement I'attention. Rien d'int6ressant comme
l'histoire d'Antoura. Actuellement concentr6e a Beyrouth, la vie an Liban avait jadis la montagne pour
theatre. Antoura, situa en plein coeur du Mont-Liban,
se trouva done m&lk a tons les 6v6nements d'alors.
En sa qualit6 de president de la journee, M. Heudre
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se leva et de sa parole, toujours apostolique dans le.
fond et le ton qu'elle a gard6 des auditoires de missions qui l'ont entendue, il remercia les anciens d'etre
venus si nombreux et souhaita voir se renouveler semblable reunion.
M. Sl6im Tacla, administrateur de la ville de Beyrouth, president de 1'Amicale des anciens 6l~ves
d'Antoura, lui succ6da. Analysant finement la m6thode
d'education en honneur a Antoura, il remercia M. le
sup6rieur et ses collaborateurs d'avoir fait de lui et de
ses camarades des hommes. Faisant l'•loge de ses
W
missionnaires du
anciens maitres, il dit: Veritables
cceur et de l'intelligence, modestes dans leur attitude,
mais fermes dans leurs principes et intrepides dans
leurs r6alisations, ils peuvent aujourd'hui contempler
avec une legitime fierte leurs oeuvres et, parmi elles, ce
superbe etablissement centenaire. n
Pas plus a Antoura qu'ailleurs, le traditionnel banquet ne manquait au programme. Dans nos deux r6fectoires, align6s bout a bout, decores des pavilions multicolores de la marine, ce que le protocole ne pouvait
faire de cette masse de 3oo hommes, les affinit6s, les
sympathies, les souvenirs communs le firent. On se
groupa entre amis, entre eamarades d'une meme
6poque. Dans un coin silencieux, deux d6putes du
Parlement libanais, anciens 6lves, dissertaient sans

passion sur les 6v6nements du jour. Le banquet y gagna
plus en coidialite qu'en gravite.
A 1'heure des toasts, M. le sup6rieur, de la chaire
du lecteur,qui lui permettait de dominer 1'ensemble,
remercia M. le visiteur, M. Lecomte, tous les anciens,
de la part qu'ils avaient prise a cette journee. A son
tour, M. Lecomte, en habit vert, dut gravir I'escalier
de la chaire, oblig6 de c6der aux sollicitations enthousiastes des convives. L'ancien president de la Societ6
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des Gens de lettres n'eut pas de peine a improviser un
discours dont toutes les phrases se ponctuaient par
des applaudissements. Comme rajeuni, malgre ses
soixante-dix ans, devant cette jeunesse emball6e par
son verbe, il finit par solliciter pour lui aussi le titre
d'ancien 61ive d'Antoura, auquel il pr6tendait avoir
droit pour avoir sijourn6 quinze jours dans nos murs.
Dans l'apres-midi, les groupes s'etaient a peine
reformis dans la maison que le Comit6 de l'Amicale des
anciens les convoquait pour leur assembl6e annuelle.
Les elections durent 8tre laborieuses, car, acinq heures,
commencait le Salut solennel, alors qu'on 6tait encore
en train de liquider un ballottage.
Cette premiere journ6e se termina au theatre. Les
scouts du college donnerent a leurs aines une piece
de leur r6pertoire, le Miracle de saint Franfois. Ce
n'etait qu'une entree en matiere. La piece au programme etait la Samaritaine, d'Edmond Rostand. Un
premier choix s'6tait porte sur Antar, qu'un ancien
6leve d'Antoura, Chekri Ganem, avait &6t assez beureux pour faire jouer A l'Od6on. La piece eat 6et de
circonstance. Des difficultes de mise en scene firent
abandonner ce projet. Les jeunes acteurs du college
s'acquitterent de leur role avec talent, puisque
M. Lecomte voulut bien se declarer plus emu de cette
representation que de la a premiere », a laquelle il

avait assisti.
Les jours de fete se succedaient sans se ressembler.
Au bruit, a 1'encombrement succ6da pour une deuxieme
journ6e le calme, la gravite qui 6manait de nos invites,
les autorit6s eccl6siastiques et nos amis du monde religieux, tant indigaee que des Congregations. Mgr Giannini, del6gua apostolique de Syrie, prisidait. Le centenaire, allong6 de cinquante ans, nous reportait a
l'arriv&e de nos confreres a Antoura en 1784, embras-
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sant toute la pbriode d'activite de cette date a nos jours.
Nousavons tout particulierement tenu, associer a ce
jour les Congregations qui, avant nous, avaient travaille dans la localite d'Antoura. C'est A ce titre que
figurait parmi les invites le R. P. J6r6me, sup&ieur de
la Mission des Capucins de Syrie. Un de ses confreres, le P. Macaire de Gien, envoyi en Syrie par le
P. Joseph du Tremblay, la clibre e Eminence Grise ,,,
fonda une Mission a Antoura en 1626. Mission 6phemere que devait balayer bien vite une persicution. Les
Peres J6suites 6taient reprbsentis pas le R. P. Sautier,
superienr de la Mission de Syrie; par le R. P. Costa
de Beauregard, recteur de I'Universite Saint-Joseph
de Beyrouth; par le R. P. Blampois, professeur a
l'Ecole d'ing6nieurs. En 1656, les PP. J6saites Pierre
Lambert et Antoine Resteau itaient jet.s la c6te de
Djounieh, non loin d'Antoura. Pris pour des corsaires.
ils furent conduits au cheik Abou Naufal-el-Khazen
consider6 comme chef des Maronites. Au su de leur
identit6, celui-ci les prit pour des envoyis de Dieu et
les conduisit dans ses terres a Antoura, ou il leur
conc6da le convent Saint-Joseph d'Antoura. Pr&chant
des missions, formant le clerg6 dans un siminaire
voisin, fondant et dirigeant deux couvents de la Visitation, tditant des livres pieux en arabe, les Peres
J6suites d'Antoura travaillrent avec succis au bien
du peuple maronite jusqu'au jour de la suppression
de leur Compagnie. Sur la demande de laPropagande
et du Gouvernement du roi, nos confreres les remplacirent dans la Mission d'Antoura, d'ailleurs comme
dans tout l'Orient et en Chine.
L'ordre de la journ6e 6tait calque sur celai d'hier.
Le matin, messe de communion en rite maronite, cei1brte par Mgr Abdallah Khoury, archev6que d'Arca,
ancien 6leve. A neuf heures, grand'messe chant-e par
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le R. P. Sautier, des Peres Jdsuites. Mgr le D616gua
assistait an tr6ne. L'historique prvu pour la journee,
portant sur I'histoire d'Antouia d'avant la fondatiun
du college, interessait et les Peres Capucins et les
Peres J6suites, dont les confreres nous avaient prec6dis a Antoura. Mgr le Dle6gu6 lui-meme entendait
parler d'un de ses pridicesseurs A la D.l1gation apostolique de Syrie, Mgr Gandolfi, notre confrere, qui
assura presque toujours seal la continuit6 de la Congrigation a Antoura de 1796 a 1824, avant comme
apres son lt6vation a 1'6piscopat.
Mgr le De61gua prit la parole apres le lecteur de
I'historiqne. It remercia les Lazaristes d'avoir bien
merit6 de son vicariat apostolique. Faisant allusion
aux grands services d'ordre religieux comme d'ordre
temporel rendus par Antoura, il les engagea A continuer a chercher par-dessus tout la gloire de Dieu et
sa justice; le reste lear serait donn6 par surcroit. Se
choisissant ensuite un lecteur de marque, il pria
M. Georges Lecomte, toujours en habit vert, de donner lecture des documents qu'il venait de recevoir de
Rome, a savoir un tiligramme de f6licitations signa
cardinal Pacelli et la benediction apostolique sollicitie
pour Antoura et ses ouvriers.
Sur la in du dijeuner, plusieurs des eveques pr6sents se leverent successivement pour exprimer aux
Lazaristes la reconnaissance des rites qu'ils repr6sentaicat pour leurs onailles ilev&es a Antoura. Le
discours de Sa B6atitude Mgr Arpiarian, patriarche
arm6nien, qui n'avait pas recul6 devant son grand
age et ses infirmitis pour honorer de sa presence, ne
fut pas le moins remarque.
Dans l'apres-midi, nos invites rentraient respectivement chez e=x, tandis que les Peres J6suites, en un
pelerinage du souvenir, visitaient l'ancienne residence
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de leurs confreres, enclavee disormais dans les bAtiments du college.
Le troisieme jour, place sous Ia presidence de Son
Exc. le comte de. Martel, ambassadeur de France,
Haut-Commissaire en Syrie, etait celui des autorites
tant mandataires que locales, et celui de nos amis.
Inviter les autorites etait s'acquitter d'une dette de
reconnaissance. Le consul de France de Beyrouth,
M. Henri Guys, avait eu sa part dans la fondation
du college. Ses successeurs veillkrent sur Antoura
comme sur un bien national. Officiers des escadres
qui, de loin en loin, appareillaient pour les eaux du
Levant, voyageurs de quelque renom qui dirigerent
leurs pas vers la Syrie, tons se firent un devoir d'aller
accorder aux Missionnaires le reconfort de leur
visite. Les autorites du gouvernement libanais sont
un peu chez elles a Antoura, qui n'a jamais cess6 d'etre
une pepiniere d'excellents serviteurs de leur pays.
Cette fois, le centenaire avait 6t6 raccourci et portait
sur ses vingt-cinq dernieres annies, celles qui se
deroulbrent sons le sup&riorat de M. Sarloutte. Nous
fetions done les noces d'argent de notre supeneur.
Le R. P. J&r6me, superieur des Capucins de Syrie,
c6lebra la messe de communion dumatin; sa presence
6voquait le souvenir des lointains Capucins d'Antoura.
C'etait an tour de M. Sarloutte de chanter la grand'messe. Sur un fond de cornettes blanches se d6tachait toute une assistance de notabilites, en tete de
laquelle M. Lagarde, secr6taire general du HautCommissariat, repr6sentait le comte de Martel, empech6. En sa qualit6 de reprsentant de la France, les
honneurs liturgiques lui itaient rendus.
L'historique du dernier quart du sikcle de la vie
d'Antoura nous montra successivement M. Sarloutte
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succ6dant a M. Saliege en 1911, puis partant pour le
front francais en 1914, revenant en 1916 a File de
Rouad, proche la c6te de Syrie, oh il contribua a faire
passer 'or de la France aux Libanais affames, d6barquant aux c6tc s de l'amiral Varney a Beyrouth, lors
de la dbb&cle germano-turque. Connaissant le Liban
mieux que .uiconque, il fut charge de son ravitaillement. Quant a ses confreres, ils ouvraient en 1914,
sur les instances du cdnsul de France, pour bient6t
licencier a la declaration de guerre par la Turquie.
Nos confr&res indigenes resterent a Antoura jusqu'en
1916. A cette date, ils en furent expulses et durent
chercher refuge dans un couvent de la montagne.
Antoura devenait un orphelinat de petits Armeniens
dont on avait tu6 les parents. Apres la guerre, il ne
restait d'Antoura que les quatre murs. Le merite de
M. Sarloutte fut d'avoir promptement restaur6 le
collIge. Bien mieux, il le completa en le dotant de
cabinets de physique et de chimie modiles, de salles
de dessin et de musique, d'un th6itre qui est un
module du genre.
L'historique se terminait par un bref apercu sur le
r6le et 1'influence du college. L'assistance qualifibe
qui composait I'auditoire du jour etait k meme de
juger de 1'exactitude de ces conclusions.
A voir les convives qui, A table, se pressaient autour
de M. le Sup6rieur a l'honneur, M. le consul de
France remarquait qu'il y aurait du flottement, ce
jour-la, dans les administrations. Tous les chefs de
service itaient & Antoura. A la suite de M. Lagarde
venaient M. Abdallah bey Beyhum, ministre d'ltat,
reprisentant le president de la R6publique libanaise;
le general Huntziger, commandant superieur des
troupes du Levant; 1'amiral Rivet, commandant la
division navale de Syrie; M. Delenda, consul de
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France; M. Lafond, deldguk da Haut-Commissaire
aupres du gouvernement Libanais; M. Bounoure,
inspecteur general des (Euvres frangaises; M. Benoist, directeur des finances de 1']tat de Lattaqui6;

M. Bressier, repr6sentant les Finances du Haut-Commissariat, etc.
Au dessert, M. le Supirieur, qui en 6tait bien a son
douziemediscours depuistrois jours,adressa sesremerciements au reprisentant de la France, ainsi qu'a ses
autres convives. M. Lagarde ripondit par une courte
allocution. Se levant a son tour, M. Abdallah bey
Beyhum presenta a M. le Superieur et a Antoura les
felicitations du president de la Republique libanaise,
puis 6pingla sur sa poitrine la medaille de premiere
classe du Merite libanais. Tres 6mu, M. le Supirieur
remercia. II semblait cependant eprouver quelque
melancolie de cette promotion. II poss6dait d6jA la
m6daille de deuxiime classe du MWrite libanais, qui
lui avait &td conf6ree a la creation de l'Ordre pour les
services qu'il avait rendus au Liban affame . Ce jourla, le seul titulaire de la.m6daille de premiire classe
avait 6t6 le g6neral Gouraud. Le cheik Youssef-elKhazen, lointain descendant de cet Abon Naufal-elKhazen qui, pour les Phres J6suites, avait fond6 le
couvent Saint-Joseph d'Antoura, l'un descent soixantedix membres de sa famille qui ont 6t nos elives, tira
la lecon qui se d6gageait de la presence, en nos murs,
des autorit6s franqaises mel1es aux autorites libanaises. II assura la France des sentiments ind6fectibles de ses compatriotes, affirmant qu'aucun des
nuages qui se forment in6vitablement ne saurait en
diminuer la vivacit6.
x. Dansla promotion du x4 juillet r935, M. Sarloutte a regm du Gon.
vernemeat frangais use de ses hautes rlcompenses : il a 6t6 promu
Commandeur de la Legion d'honneur. La Direction des Annale tient a
Pea f£liciter.
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Dbs trois heures de l'apres-midi, les autos commenpaient a devaler la pente qui, d'Antoura, conduit A la
mer et de la vers Beyrouth on Tripoli. Peut-etre bien
que quelques-uns de ces messieurs allaient faire an
tour de bureau et contr6ler ce qui se passait dans
leucs services. Dans la soir6e, apres le salut solennel,
les jeunes acteurs du college redonnaient la picequi,
le premier jour, avait remporte an si l~gitime succis.
Cette repr6sentation clfturait les fetes du centenaire
de la fondation du collkge d'Antoara.
Les fetes ne sont que des f&tes. Manifestations parfois necessaires, -

en Fespece c'6tait le cas, -

elles

itaient, pour nous, le point final d'an si&cle de labeor
eminemment utile. Significatives, en permettant aux
sympathies accumulees autour d'Antoura de se manifester, elles nous disaient en quelle estime Antoura
est tenu dans le pays; elles confirmaient que M. Sarloutte, devant qui toutes les portes s'ouvrent, est une
grande fignre an Levant. L'avenir, dit le pokte, est &
Dieu seal. Le passe, nous le connaissons, nous pouvons en juger.
Un regard r6trospectif sur ce passe vons permettra
de juger de l'infiuence du college d'Antoura.
Si, en 1834, nos confreres donnerent une nouvelle
orientation A leur oeuvre, c'est qu'ils ob-issaient A des
suggestions 6manant a la fois de la Propagande, de la
D6l6gation apostolique de Syrie, et aussi du consulat
de France de Beyronth.
A cette 6poque, les chr6tiens da Liban et de la
Syrie, ignorants et completement abandonnis a euxmPmes, vivaient pour ainsi dire en tutelle, a l'ombre
de voisins puissants et redoutables. En demandant
qu'on les instruisit, Rome visait leur relevement intellectuel et moral, qui, a brvbe 6chance, hausserait tear
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niveau social. Bient6t, on trouva des E6lves d'Antoura
dans les administrations, dans les banques, dans les
consulats, partout oi la presence d'un homme instruit
6tait requise. Devenus des sujets precieux, sinon
indispensables, ils releverent du coup la condition
des chritiens. Les 6vinements politiques paracheverent, d'ailleurs, cette ceuvre. En 1858, la Porte proclamait, a la suite de la guerre de Crim6e, 1'6galit6
de tous, sans distinction de confession, pour l'obtention des fonctions publiques.
Le premier prospectus lance par nos confreres, en
1834, precisait le sens qu'ils entendaient donner a
leur oeuvre: ( Ce college etant dirige par des frires
catholiques, le but qu'il se propose est surtout de
former de bons chr6tiens, en d6veloppant dans le coeur
de leurs 6leves les principes de leur sainte religion.
Toutefois, voulant se prater aux circonstances des
lieux et procurer, autant que possible, le bien general
dans un pays oil les moyens d'instruction sont si
rares, les directeurs de cette maison recevront les
enfants appartenant Atoutes les autres communions,
i condition que, pour le bon ordre de la maison, ils
consentent a suivre les exercices de piete du college,
tels que prieres du matin et du soir, lecture spintuelle, assistance aux offices divins et instruction religieuse. » Cette ligne de conduite de nos anchtres est
toujours en vigueur et n'a jamais cause le moindre incident d'ordre confessionnel. Elle aura certainement
contribu6 pour une large part a faire tomber les prejug6s qui s6parent I'Orient en autant de nationalites
qu'il y a de religions.
Si la liste des fonctionnaires, des medecins, des
avocats, anciens Wlwves d'Antoura, est longue, celle
des pretres n'est pas moins imposante. Une quarantaine d'entre eux ont fait leurs 6tudes secondaires, soit
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a l'6cole apostolique qui jadis itait annex6e au colltge, soit au college lui-meme. Quatre d'entre eux
ont 6t6 promus a l'6piscopat. Un cinquieme, feu notre
confrere M. C6sar Khoury, avait bien requ ses bulles
d'archeveque de Tyr, mais il pr6f6ra les renvoyer par
la poste a Lion XIII.
( Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, nous disait Mgr le D616gu6, et tout le restevous
sera donni par surcroit. ) Antoura aura done procure la
gloire de Dieu selon lesvues qu'avaient plaches sur lui
les autoritis ecclesiastiques, taut romaines que locales.
En disant: ccTout le reste vous sera donn6 par
surcroit ,, Mgr le Delegu6 faisait allusion aux nombreux services d'ordre temporel rendus par Antoura.
Dans la pliade d'etablissements d'enseignement
qui se sont fond6s apres lui en terre syrienne et liba-

naise, Antoura eut un r6le d'initiateur. II1fut important, dit un historien, en ce sens qu'ii precha d'exempie et incita les autres 6tablissements, tant 6trangers
qu'indigenes, a suivre la voie qu'il leur montrait. A
voir les nombreux et magnifiques 6tablissements
scolaires qui out essaim6 depuis sa fondation, on peut
dire que son exemple a 6t6 utile.
L'instruction, il y a un siccle, etait inconnue. En
formant des gendrations d'hommes instruits, Antoura
equipa Ie pays de jeunes gens qui jusque-lA lui avaient
fait defaut. Sous la direction de ces m6mes hommes
arrives aux affaires, les pays du Levant, se mettant A
1'6cole de 1'Europe, sortirent de leur engourdissement
seculaire. Si le nom d'Antoura est connu aux quatre
coins du Levant, c'est qu'il y a 6t6 porte par ses
anciens 4lRves. Les qualit6s qu'ils ont d6ployses dans
les fonctions qui leur furent confies ou dans les carrieres qu'ils avaient embrassees ont 6t6 le meilleur
garant de la formation qu'on y donnait.
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La France, de tout temps, s'est intCress&e &Antoura
qui n'est pas demeure en reste avec elle. Les traditions
francaises se perpItuaient en Orient depuis les Croisades. Vagues et impr6cises, elles ne s'accompagnaient
pas de la culture, ni mrme de la langue franqaise, qui
y sont si repandues de nos jours. Dirigi par des missionnaires frangais, Antoura commenga a r6pandre la
culture et la langue fran•aise, donnant consistance a
ces traditions qui devaient assurer le mandat de la
France sur ces pays. £ Au dell des frontieres fran-

caises, il n'est point de pays, affirniait le patriarche
maronite aux membres de la Conference de la Paix,
oi la culture franqaise soit plus ripandue et plus
intense. ,
Le tableau de chasse d'Antoura pour le sidcle 6couli
est bien garni, vous le voyez. Pourrons-nous rivaliser
avec nos devanciers pour le second siecle que nous
commenqons? Les circonstances ne nous seront certes
pas aussi favorables. On en reparlera dans cent ans.
Mais je ne veux pas abuser davantage de votre
patience. Mon but a 6et de vous donner une idWe des
f&tes du centenaire du college d'Antoura. Je serais
heureux si les details que je vous ai donn6s ont pu
vous intbresser.
Veuillez croire, cher M. Combalnzier, i mes sentiments toujours bien devouis.
smile JOPPIN.

CHINE
M. JACQUES ANSELMO
u Nous venous de rdcupirer dipouille Anselmo tuI
depuis un an ), tels sont les termes d'un tilgramme
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envoyA i Notre Tres Honori Pere, le 5 juillet 1935,
par Mgr Mignani.
Les bandes rouges avaient capture notre regrett5
confrere & Linkiang, le 25 dicembre ig33. Oblig6 de
suivre ces barbares dans les montagnes, il avait endure
mille privations et vaillamment support6 mille souf-

frances. De temps en temps, les journaux parlaient
de lui: c'itait tant6t pour annoncer sa mort, tant6t
pour rassurer sur son sort. Nous voill renseign6s avec
certitude maintenaft: M. Anselmo est mort et mort
martyr. La Mission italienne de Kian vient d'etre
arrosei de sang, de ce sang qui fconde le sol et d6cuple la moisson.
LE CATECHISTE QUINTUS SIt

La Congr6gation des Rites a approuve 1'introduction de la Cause de beatification du cat6chiste chinois
Quintus Si6, mis a mort pour la Foi; il appartenait au
vicariat apostolique de Kiukiang-Nanchang.
Letire de la Saur DONNEVERT, Fille de la Charitd
a M. CAZOT, pritre de la Mission
Ning-po, h6pital Saint-Joseph, mai 1935.
MON RESPECTABLE PtRE,

La grdce de Notle-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Je me fais un plaisir de vous faire revivre un peu
nos Missions de Chine, en vous envoyant le recit
ci-joint d'une grande excursion, r6sum6e par soeur

Saingery, notre nouvelle et si bonne Sceur servante,
dont nous venons de feter les trente annies de
Chine!
Nous n'avons pas manqu6 de lui chanter le trait

964 suivant. Durant les troubles a Kiukiang, sa tete fut
mise a prix par les communistes. Le jour et l'heure
de l'exicution 6taient d6ji fixes; elle ne quitta point
sa maison pour cela, et meme, en parcourut les alentours, afin de maintenir la securit6 de ses chers maitres,
les pauvres, quand elle entendit, de l'autre c6te du
fleuve, les imissaires a sa poursuite se disputer sur
le prix convenu, et la querelle s'engagea si fort que
l'ex&cution fut remise. Elle n'eut pas lieu, au grand
disespoir de cette vaillante Fille de la Charit6!
Un entrepreneur paien, qui reb.tit actuellement une
partie de notre maison, est si mmu de voir la quantit6
de pauvres abandonn6s que nous recueillons, qu'il a
plusieurs fois donni du poisson pour la Sainte-Enfance ; il n'est pourtant pas millionnaire, et, de plus, il
estloin de se douter que les ressources nous manquent.
L'un de nos gars, orphelin, s'etait enfui de chez
son frere aine, qui le battait cruellement, parce qu'il
ne savait pas l'aider dans son metier de " voleur chez
les Europiens 0! II en apprend un bien meilleur ici!
Dernierement, dans une de ses sorties, en pleine
campagne, une de nos Sceurs vit une vieille femme
faire mourir un petit enfant qu'elle maintenait sur ses
genoux, en lui perpant le corps a coups de grandes
aiguilles. Elle s'elanqa vers ce monstre et n'eut que le
temps de baptiser ce petit martyr!
Si les Enfants de Marie de notre belle France
savaient le bien immense que les Filles de saint
Vincent de Paul peuvent faire en Chine, elles vous
demanderaient toutes la cornette!
Notre vendree Mre Lebrun, que nous avons eu le
grand bonheur de voir, a constat6 le besoin d'un
s6rieux renfort.
A cette intention, et a d'autres, puis-je me permettre de vous prier, mon Pere, de vouloir bien pri-
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deux messes a la Vierge Puissante, qui me garde dans
le premier ex-volo a son autel du c6te de l'6vangile,
la chore medaille de ma premiere communion a
laquelle je dois ma vocation.
J'ai 1'honneur d'etre, mon respectable Pere,
Votre bien humble et reconnaissante fille,
Soeur DONNEVERT,

Ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.
HOPITAL SAINT-JOSEPH A NING-PO

Pour feter le grand saint Joseph, patron tres special de potre grande famille de pauvres petits garcons abandonnes, une promenade en barque, la premiire pour tout ce petit monde, a 6t6 organisee.
Malgri la date, le printemps n'ayant pas encore
frapp6 a la porte, une journee splendide a 6et notre
part.
Embarquement matinal A sept heures. Enfants,
grands enfants maribs avec leurs families, provisions
de bouche, emplissaient quatre immenses barques, ou
s'etaient logies, tant bien que mal, plus de deux cents
personnes, dont la joie delirante etait bien bonne A
voir!
Aprbs des lis et des lis de parcours, nous nous
trouvons en vue des pr6paratifs d'une procession
paienne que, par suite de diverses circonstances, les
autorites du pays n'avaient pas autoris6e depuis quinze
annees.
Cette procession, en l'honneur des divinit6s
paiennes, a pour but de solliciter leur protection sur
les r6coltes et les fruits de la terre. Elle remonte a la
plus haute antiquit6 et 6tait suivie trbs fidilement.

Depuis des siecles, le chef supreme de 1'Eglise I'a
33

sanctifie pour en d6tourner les chretiens et les nouveaux convertis : de 1•l'institution des Rogations.
Nous voyons done des foules diferler des montagnes, contournant les rizibres, briler au pas de
course les rives du fleuve oi s'amoncelaient deja des
barques pleines d'une foule avide de voir. Nos coeurs
furent saisis d'nne immense tristesse a la vue de
tout ce peuple plong6 dans les tinebres de l'idolitrie i
En effet, d'un tournant surgirent des hommes aux
costumes multicolores, ecartant la foule a force de
bras et brandissant des baguettes au bout desquelles
flottaient des banderoles couvertes d'inscriptions.
Tam-tams et fanfare les precedaient et les suivaient.
Puis, vinrent les immenses dragons en metal finement cisel6 port6s par une douzaine d'hommes. Ces
dragons sont l'objet d'une grande v6neration; la
superstition enseigne que l'ame des ancetres est renfermee dans le corps de ces monstres.
Puis, suivait une idole toute habill6e de rouge avec
t&te de porc; sa chaise, rouge aussi, etait portte par
seize hommes tout de rouge habilles. Elle 6tait suivie
de vingt chaises toutes fleuries et enrubann6es de soies
multicolores; ces chaises renfermaient des emblemes
superstitieux. Le rouge icarlate qui dominait annoncait sans doute la vision sanglante qui suivait.
De pauvres malheureux, v6tus de couleurs criardes,
au pas de course, portaient, suspendus tlachair perfor6e de leurs bras, d'enormes et pesants vases de
metal !...
Puis, contraste infernal, des porteurs, dix pour
chacune, soutenaient sur leurs 6 paules dejolies barques
dories, artistement travaill6es, au milieu desquelles se
trouvait une magnifique cabine renfermant autrefois
les musiciens jmp6riaux de l'antiquite avant Notre-
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Seigneur, et aujourd'bui, abritant une fanfare moderne. Depuis quelques annies, la Chine est prodigue

en contrastes de ce genre. Car, traversant d'un bond
les sicles &coules, cette musique moderne, dans une
marche triompbale, exaltait les victimes de cette procession remarquable, s'etendant sur un parcours de
quarante lis et devant se renouveler trois jours de

suite.
Un enfant, pauvre petit de six ans, reprbsentant
un esprit, est monte sur un gigantesque mulet; on
autre sur un superbe cheval blanc.
Puis, vinrent les bait chars demi-a6riens, veritables
trophies; des deesses, ravissantes fillettes de treize a
dix-sept ans, representant les esprits protecteurs de la
culture. Elles etaient rev6tues de somptueux costumes
de l'histoire antique, et, de leurs fines mains, aux

doigts fuselis, portaient une baguette terminee par
de longs filigranes. D'un geste large et gracieux, elles
semblaient benir la campagne.
Chaque trophie montrait aux spectateurs cinq
d6esses, dont la derniere au sommet, a une hauteur
de 25 metres, paraissait suspendue dans les airs, 6tant
soutenue par un siege invisible lui permettant de
rester debout, tandis que ses deux pieds flottaient
dans le vide. Cette procession immense se termina
enfin par trente-deux bannieres de soie aux couleurs
fraiches et tendres, chacune de 8 metres carres, repr6sentant une pagode et portees par les d6legues de ]a
bonzerie.
Ce voyant, nos quatre barques s'en retournerent
bien vite, mais, plus vite encore, le marchand de sable
passa pour les petits de notre Sainte-Enfance qui
s'endormaient sur les genoux des Sceurs, leurs meres
par la grice, a l'ombre de leurs grandes ailes blanches.
II y avait deux Soeurs par barque; l'une d'elles, se
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retournant, aperqut au loin une de ces deesses
a&riennes s'affaisser du haut de son char 1...
Alors, a notre tour, notre pensie franchit les siicles
et nous vimes les idoles se briser au passage de l'Enfant Jesus sommeillant dans les bras de sa divine
Mire, lors de la fuite en tgypte I
Il me semble que saint Joseph voulut faire la part
tris large a son cher Enfant Jesus, en nous inspirant
de faire chanter par les enfants plus grands - eux ne
dormaient pas - les litanies, le chapelet et les cantiques aux refrains sonores.
Et quand les ombres du soir couvrirent l'horizon,
lEtoile brillante » d'un entratnant et
nous saluAmes 1'
fervent ( O Marie, conque sans p6ch6 ,, au ton si pieux
et si prenant du chant en langue chinoise. Puis, le
tout se termina par'le morceau solennel de la priire
pour l' 6 v&que repr6sentant pour nous le Saint-Pire,
l'immortel Pie XI, le grand Pape des Missions ...
Sceur SAINGERY.

AFRIQUE
ALGERIE

ALGER
HISTOIRE DU SiMINAIRE DIOCESAIN (1842-1922) (Suite)
CHAPITRE VII

Construction d'un nouveau sdminaire. - Agrandissements
et embellissements de la propriete

Restait i accomplir l'ceuvre principale: la construction d'un seminaire. Pour l'obtenir, il fallait avant
tout se rendre favorable I'architecte que le gouvernement avait pr'pose & la construction et a la conservation des idifices servant au culte. M. Arouromain,
qui fut le premier nomme en cette charge, n'accorda
rien; c'itait, dit M. Girard, un homme qui concevait
beaucoup de projets, mais n'en executait aucun.
M. F6raud, lui ayant succeid, vint visiter le seminaire.
Au cours de 1'entretien qu'il eut avec M. Girard, deux
choses retinrent surtout son attention. Et tout d'abord,
un fait : le grand seminaire honorait comme son patron saint Vincent de Paul, a un saint de Paris, esclave
quelque temps & Tunis, qui avait vu se briser ses
chaines a la suite d'un concours de circonstances providentielles ,; puis, I'explication du nom de Kouba;
il s'6cria : c C'est assez, mon plan est fait : Kouba,
coupole, oui, c'est une coupole. »
Au mois d'octobre i851, le ministre des Cultes avait
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demandi a l'architecte un plan de la chapelle. Mais,
par une inspiration providentielle, remarquent M. Girard et M. Dazincourt, et,en tout cas, comme le declare
Mgr Ribolet, d'accord avec Mgr Pavy, M. Feraud
depassa les ordres du ministre et fit un plan general
du grand s6minaire.
Le ministre lui adressa un blime severe; mais le
plan 6tait si beau qu'il ne put s'empecher de l'admirer.
Une visite que lui fit 1'6veque sur ces entrefaites
acheva de le gagner. II accorda des credits pour commencer sans tarder les travaux de la chapelle et en
promit d'autres pour les annees suivantes, en vue de la
construction d'un s6minaire.
Les travaux commencerent le 2 octobre 1854, en la
fete des Saints Anges. Is furent menes trop lentement,
au gre- de M. Girard. < La chapelle, commenc6e en
1854, remarque-t-il avec un certain d6pit, n'etait pas
encore a la moiti6 de sa hauteur en 1856. n Survint
M. Fromageot, qui 6tait donn6 comme successeur a
M. F6raud. C'6tait le troisieme architecte diocesain
avec qui M. Girard avait a traiter.
Il se montra toujours de la plus grande bienveillance. De son c6te, le nouveau ministre de 1'Algerie,
M. Chasseloup-Laubat, fit allouer une somme de
93 ooo francs. Le 9gjuillet 1858, les ouvriers placaient
la grande croix dor6e au-dessus du d6me de la chapelle. Cependant, ce ne sera que cinq ans plus tard
qu'on y commencera le culte.
L'aile de Saint-Augustin etait commenc6e en 1859
et achev6e en 1861; en octobre de cette ann6e, on s'y
installait.
L'aile de l'est, dite de Saint-Cyprien, fut construite ensuite. Au mois de septembre 1863, on commencait les grands batiments tormant les quatre c6t6s
d'un carr6 dont la chapelle occupe le centre; et, le
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x" novembre x866, la Communaut6 s'installait a midi
dans le grand r6fectoire.

( Ainsi, dans I'espace de douze ans, les c ignobles
baraques ), comme les appelait le g6ndral d'Hautpoul
a la tribune francaise, avaient en grande partie disparu; elles avaient fait place a un monument vraiment

grandiose dans son ensemble et sans rival, non seulemeat a Alger, mais dans les deux autres provinces.
C'6tait la realisation du vceu de chaque jour : irmiter
et celeriter aedificala.

Quelle part revient a M. Girard dans ce concours
de volontis diverses dont la grande activite aboutissait, en si peu d'annees, a cet etonnant resultat? Une
part considerable. Sans doute, le gouvernement montre
un bon vouloir digne de reconnaissance; Mgr Pavy
plaide avec autant de zble que d'bloquence la cause
de son siminaire; I'architecte et 1'entrepreneur firent
preuve de d6vouement; mais l'Fme de tout ce mouvement itait, en rialit6, le v6ndrable sup6rieur. Cette
influence, que le public regardait comme 1'effet d'une
habile politique, il la devait avant tout a une reserve
modeste, i des procdds aimables, a ce grand air de
saintet6 r6pandu sur toute sa personne. La v6neration
attach6e an nom du bon Pre, le desir de lui &tre
agreable furent une pr6cieusc ressource contre toutes
les d6faillances. La premiere id6e de ce plan magnifique, qui seduisit le ministre, jaillit, nous I'avons vu,
d'une conversation avec le nouvel architecte, M. Feraud.

Ies travaux ayant etd commenc6s, ii en suivait le
d6tail avec attention, et son bon sens pratique notait
les d6fauts qui pouvaient nuire a la r6gularit6 d'une
Communaut6; il allait ensuite trouver M. Fromageot,
architecte, qui avait remplaci M. Feraud; il lui prisentait ses observations avec tant de tact que jamais
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il n'eut a essuyer un refus. TantAt, c'etait un balcon
de communication qu'on itablissait, & sa priere, i
l'extr6mit6 des grands corridors; tant6t, des caves
spacieuses qu'on creusait sons l'aile Saint-Cyprien;
tant6t, un gracieux campanile qu'on 6levait sur les
batiments de service, et dans lequel on planait une
horloge a quatre cadrans, qui fut un v6ritable bienfait pour tout le village. Lorsque, a Paris, un ordre
6tait donn6 de suspendre les travaux, ou que l'on
craignait pour les credits de l'annee suivante, vite
Monseigneur 6crivait et en m&me temps envoyait i son
Pere Girard n, d&s le retour des vacances, assurer
aupris du ministre l'effet de ses requ&tes. II serait trbs
facile de citer ici des dates. Dans les bureaux du
ministere, le ven6rable messager trouvait toujours,
selon qu'il 1'ecrivait le 18 juillet 1861, u honnetet6 et
bienveillance n. En sa consideration, on passait meme
sur certaines formalites de droit, et l'on acceptait,
sans adjudication nouvelle, le meme entrepreneur,
comme en temoigne une lettre de Son Excellence A
Monseigneur, du mois de septembre i863. Qu'on ajoute
t cette autorit6 morale, qui s'imposait a tous, cette
grande puissance de la priere qui ne lui fit jamais
defaut, et I'on comprendra facilement que les s6minaristes aient pu lui dire, sans flatterie, au cinquantieme
anniversaire de son ordination de pretrise, le to juin
1868 : ( Si nous nous taisions sur les merveilles obtenues par vos pribres et vos binidictions, sur I'heureuse
influence de votre paternelle direction, nous entendrions s'elever contre notre silence les voies emues de
tout ce clerg6 que vous avez form6; les pierres m6mes
de cet edifice, si rapidement et si solidement construit,
reclameraient, dans leur langage muet mais eloquent,
le droit de rendre hommage a la v6rite~. n
i. Vie de M. Girard, par M. Dazincourt, pp. 65, 68.
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La question du seminaire une fois r6solue, M. Girard s'occupe activement de la propri6t6. Des alles
furent trac6es, des cyprus - plus de cinq mille furent plant6s; un puits fut creus6. L'histoire de ce
puits est des plus curieuses et mirite d'etre racont6e;
nous laisserons parler M. Girard lui-meme: ((... Creuser un puits sur une montagne, quelle folie! Pouvaiton esp6rer de mieux reussir que les militaires, dont les
recherches avaient 6t6 inutiles? Toutes ces reflexions
ne me faisaient aucune impression. J'avais confiance
que nous trouverions de 1'eau; mais ou creuser? Et
pourquoi ici plut6t que la ? Encore a ce sujet, que de
paroles LJ'6tais maitre et juge. Je choisis I'endroit par
un instinct qui me ramenait toujours au meme point.
Quand on me demandait pourquoi je voulais creuser
li plut6t qu'ailleurs, je ne pouvais repondre sinon
qu'il me semblait que c'etait 1l que je trouverai la
source.
a Cependant, je dois dire que j'avais fait des neuvaines avec les s6minaristes pour le succes de ce puits.
Enfin, le jour o6 il fallut commencer, apris la messe,
qui fut dite A cette intention, j'allai sur le terrain, en
habit de chceur et en c6r6monie, b6nir la terre o6 l'on
devait travailler. On 6tait alors au mois d'aoit; le
travail fut pouss6 activement, mais sans r6sultat, jusqu'au 18 octobre. Ce jour-l, me trouvant avec les
travailleurs, et regardant les paniers de terre qui
sortaient de l'ouverture du puits, je criai: L'eau, voila
l'eau! Elle 6tait si abondante qu'on ne pouvait 1'6puiser pour creuser plus profond. On s'arreta done forc6ment, on fit les murs n6cessaires et on posa une
noria. La premiere eau qui sortit, j'en fis de l'eau
benite, et j'envoyai la seconde bouteille a Mgr Pavy
pour lui annoncer le succes. J'ai souvent admir6 les
richesses de Dieu dans l'abondance des eaux, et c'est
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de bon cceur que je dis avec le prophete : Benedecite
fonies Domino. )
" Restait desormais a assurer le recueillement, si
favorable • 1'6tude et A la priere, par 1'l6oignement
de tout voisinage bruyant ou simplement indiscret; or,
pour atteindre ce but, il fallait de toute n6cessitA
6largir le p6rim;tre de la proprit&6. Ici encore, les
difficultes 6taient aussi nombreuses que serieuses :
d'une part, le terrain a acquerir comprenait a peu pros
toute la surface du mamelon sur lequel reposaient les
nouvelles constructions; d'autre part, les possesseurs
du sol en question 6taient si pen disposes a vendre
que L'un d'eux avait d6clare, disait-on, qu' il ne cederait jamais sa terre, diut-oa lui donner en ichange toute
la vaste plaine de la Mitidja ,. Alors meme que 1'acquisition n'eiit pas rencontre tous ces obstacles, comment
esperer raisonnablement que l'ttat en prendrait les
frais A sa charge, puisque d6ja l'opinion l'accusait de
d6passer, en faveur du s6minaire, les limites d'une
juste liberalit6? Et cependant, 1'humble supbrieur eut
la consolation de voir toutes ces impossibilit6s se
fondre, pour ainsi dire, sous f'action de sa confiante
activit6. Ce fut d'abord tout le versant nord, couvert
de hautes herbes et de broussailles, dont la cession
inesp6r6e fut conclue au prix de 1700ooo francs, avec
l'agriment du ministre, et & la suite d'une fervente
neuvaine a saint Joseph; ce fut, quelques annies plus
tard, le pittoresque bois de pins qui domine les coteaux
d'Hussein-Dey; ce fut, finalement, la riche terre du
midi, dont l'acquisition vint, contre toutes les previsions humaines, compl6ter le systeme pieusement
conqu de defense efficace contre les bruits du dehors.
Ceux qui n'auraient vu dans cette ardeur A poursuivre
un tel resultat que le mobile vulgaire d'un inter&t temporel se seraient certainement m6pris; ils auraient
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ignor6 a quelle hauteur de vue se plaqait ordinaire-

ment, dans ses actes comme dans ses desirs, le venerable superieur 1 . ,
M. Dazincourt, A qui nous empruntons ces details,
continue pieusement : c I1 n'oubliait pas n6anmoins
que, si la recherche du royaume de Dieu occupe de
droit la premiere place dans l'esprit du pere de
famille, elle n'exclut pas la pr6voyance mod6ree de ce
qui est donne par surcroit. , M. Girard dit, avec infiniment plusde simplicite : , C'6tait bien quelque chose
d'avoir de I'eau; mais nous aspirions a recolter du
vin. , Dans ce but, il entreprit de couvrir de vignes
toute la montagne sur un espace d'environ quatre
hectares. Deux m6thodes furent tour A tour suivies :
la premiere, preconiske par M. Girard : ( Avec une
vrille on perqait la terre, en tournant, comme on perce
du bois; on enfongait une branche; on achevait de
boucher le trou avec du terreau tres tass6 et on arrosait d'eau 3; I'autre, recommandee par M. Taillefer.
REsultat? Le bon suprieur nous le donne, non sans
une pointe de satisfaction : c De toutes les vignes
plant6es a la vrille, je pourrais dire que pas une n'a
manqu6e

; tandis que cc de la vigne plantee sous la

savante direction de M. Taillefer, avec des fosses
creuses selon ses indications, plus de la moiti6, presque
les deux tiers, n'a pas donn6 signe de vie. , M. Girard
apporta a cette entreprise 1'6nergie qu'il apportait b
tout. c Assez souvent, ses confreres 6taient tent6s de
trouver quelque exageration dans cette sollicitude,
surtout lorsqn'ils voyaient tomber sous la hache du
trop docile frtre Guillaume les oliviers seculaires, les
grands pins maritimes, les minriers et les figuiers,
pour faire place A quelques ceps d'aramon. Certains
i. Vie de N. Girard, p. 70.
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auraient desire quelque plantation d'arbres indigenes
dans les cours laterales, ne fit-ce que pour proteger
les g6nerations futures contre les ardeurs du soleil. ,
Les professeurs se plaignaient hautement que
M. Girard employait les ressources disponibles a
planter de beaux vignobles, plutot qu'I acheter des
livres.
M. Girard laissait dire et poursuivait patiemment
son oeuvre. Quand on put admirer la riche vegetation
recouvrant, comme d'un riche manteau, les coteaux de
Kouba, en refl6chissant surtout aux ressources pr6cieuses que procuraient au seminaire d'abondantes
recoltes de vin, les critiques firent place aux eloges.
CHAPITRE VIII
Progres dans la discipline. -

La pidtd. -

Quelques collaborateurs de M. Girard. tiques.

Les etudes.-

Rdsultats pra-

Le diocese d'Alger poss6dait disormais a Kouba
des batiments spacieux et commodes, sinon irreprochables dans tous les details; des ressources assurees;
surtout un sejour enchanteur. Les heureux effets s'en
firent aussit6t sentir. c Par suite de 1'heureuse disposition des bitiments, un directeur ne pouvait pas sortir
de sa chambre sans voir ce qui se passait aux deux
etages, d'une extremite du corridor a I'autre. )) L'air
vif et pur eut la plus heureuse influence sur les
sant6s; on ne vit plus bient6t de figures piles ou
bl&mes. )
Mais un 6difice, m&me grandiose, de riches plantations et un beau site ne sont pas le tout d'un grand
s6minaire; ils n'en sont que le c6t6 exterieur et matEreil; ils demandent une ame ou une vie qui seule leur
donnera d'etre une source de saintet6 sacerdotale.
Nousvoudrions maintenant faire connaitre quelques
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traits de cette vie interieure de notre grand seminaire,
consideree dans ses trois elements : la regularit6,
I'esprit de pi6et et I'amour des etudes.
Nous avons deja dit qu'a l'impasse Sainte-Philomene,
puis, meme plus tard, aux toutes premieres annies du
sbjour i Kouba, A I'Fpoque des-baraquements, la discipline laissait fort a disirer; chacun, professeur ou
siminariste, pouvait vivre alors a peu pres a sa guise;
les seminaristes, dont les pens6es ne sont pas toujours
celles des directeurs, appelaient ce temps l'Age d'or;
puis, M. Girard imposa quelques rtglements : c'6tait
I'age d'argent qui succedait A l'age d'or; I'age de fer
commenqa en 185o et atteignit son apog6e en 1856.
Ces deux dates meritent d'etre retenues. En 185o,
parut le Directoire des grands s6minaires. Son redacteur marque en ces termes le but qu'ont eu en vue ses
auteurs et les sources qui ont servi A sa composition :
( Nos rggles et les decrets des Assemblies g6n6rales
contiennent les instructions n6cessaires pour nous
acquitter avec fruit de la direction des grands s6minaires; mais ces instructions sont eparses ai et la. II
itait done necessaire de les reunir et de les coordonner, afin que les directeurs pussent les avoir sans
cesse sous les yeux. - Les avis et d6crets de nos Assembl6es g6nrales, des circulaires des Superieurs gen6raux, un reglement publiC en 1788, constituent le
fond de ce Directoire. C'6tait done toute la sagesse et
l'exp6rience de nos Peres qui etaient mises a la port6e
des missionnaires charges des grands s6minaires.
Le Directoire comprend deux parties : dans la premiere, nous trouvons le reglement de vie que doivent

suivre les directeurs, puis des avis extr&mement precieux pour le fructueux accomplissement de leurs
obligations; la deuxisme partie traite des devoirs des
seminaristes. II n'y avait plus an seul point Iaiss6 au

-

978 -

hasard ou au caprice des hommes; tout est prevu:
exercices de pi6te et programme d'itudes, ordre de la
journ6e et regles de discipline.
En i856, M. Jean-Baptiste Fabre fut dilgu6 par
le P. Etienne pour faire la visite du seminaire de
Kouba; an cours de cette visite, un reglement defnitif
fat l6abori.
a Ce reglement fut imprime sur une grande feuille
en forme de tableau synoptique et revetu de I'approbation 6piscopale; on en pla"a un exemplaire dans la
cellule de chaque siminariste; au commencement de
l'annie, le vindrable superieur en donnait un commentaire explicatif; de temps en temps, il rappelait i
la Communaut6 les articles menaces de l'oubli, et
lorsque la negligence n'itait que personnelle, il mandait aupres de lui le dilinquant, lui montrait du doigt,
sans rien dire, l'article 6crit sur le tableau accusateur;
cette leqon, melee de s6evrit6 et de douceur, ne manquait jamais son effet. Ainsi,les annCes, en se succdant, ne faisaient qu'affermir I'ordre et la r6gularite.
Les nouveaux venus s'6tonnaient de trouver de ce c6tl
de Ia mer toutes les traditions s&v&res de la France.
Quelques anciens, trop attaches aux souvenirs du
passe, regrettaient ce qu'ils appelaient les privileges
de lalibert6. M. Girard se consolait de quelques defections, provoquees par la pretendue s6verite de la regle,
en s'icriant : a Heureux departs! Puisse cette gene
nouvelle faire disparaitre les fausses vocations' ! ),
M. Girard et ses confreres n'attendirent pas si longtemps pour travailler k. developper l'esprit de pi6t6
dans l'tme des. seminaristes.
a Les principes de la vie intirieure, 4 un point de
vue essentiellement pratique, avaient leurs developpex. Vie de M. Girard, p. 79-80.
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ments complets dans le cours des trois annees de
seminaire. Maitre habile, M. Girard formait les jeunes
ilbves i l'oraison, par l'explication nette de la methode
et par ces repetitions si ch&res a saint Vincent, dans
lesquelles il savait maintenir la simplicit6 qui en fait
le charme et le profit. Dans les lectures spirituelles,

il conmmtatait Rodriguez, dont il avait mime song6 &
faire une edition a I'usage des prktres seculiers. Cet
enseignement ne fatiguait jamais, tant il savait le
rendre attrayant par des reflexions piquantes, par des
traits qui se gravaient dans la m6moire et par des
interrogations imprevues; c'6tait lU encore qu'il rappelait au devoir, tant6t par des avis gindraux, assez
pr6cis cependant pour ne pas manquer le but, et
tant6t par une interpellation directe. Son autorit6,
aussi aim6e que respectee, lui permettait cette forme
severe, peu usitie d'ordinaire dans les grands s6minaires. Do reste, ses moindres observations etaient
toujours appuybes sur quelque passage de la sainte
Ecriture, qu'il appliquait avec une remarquable justesse. La devotion a Notre-Seigneur 6tait le sujet le
plus ordinaire de ses exhortations. Deji nous avons
eu l'occasion de constater avec quel empressement,
avec quelle filiale confiance, il avait recours et apprenait aux aatres a avoir recours i la tres sainte Vierge,
aux saints protecteurs du s6minaire et a la chore sainte
Philomýne. Ces lecons de chaque jour, ii les compl&tait dans les retraites gknerales et celles qui pr6c&daient les ordinations, par l'expos6 solide des grands
devoirs du sacerdoce, car il prenait toujours pour lui
la meilleure part du travail attache & ces saints
exercices.
Cet enseignement, en quelque sorte didactique, de la
pi6t6, M. Girard savait en adoucir la severe monotonie
par mille pratiques pieuses qui renfermaient, en outre,
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I'avantage de former les futurs recteurs des paroisses
aux pieuses industries du z~le. Chaque annie, selon
les prescriptions liturgiques, la communauti parcourait les sentiers sinueux de la montagne en chantant
les litanies des saints, pendant les trois jours de Rogations. Les processions solennelles de l'Ascension,
celles de la F&te-Dieu et de l'Assomption, toujours
pr6sid6es par le venbr6 superieur, r6unissaient le
seminaire et la paroisse : on venait de loin pour en
admirer le bel ordre et la majest6, mais surtout pour
s'edifier du recueillement qui en faisait le plus bel
ornement. Les d6vots pilerinages an nouveau sanctuaire de Notre-Dame d'Afrique ou a la Trappe de
Staoueli venaient aussi en leur temps; le corps y
trouvait un utile dilassement et l'ame en rapportait
toujours une sainte pens6e. Pour maintenir des 6motions trop souvent fugitives, une association fut
organisbe par les seminaristes eux-memes, sons le nom
d'Apostolat de la prikre'. M. Girard nomme dans ses
Memoires celui qui en fut le principal promoteur :
c M. Theodore, qui a tant 6difi6 la maison par ses
vertus et exerc6 une si grande influence par sa sagesse
et sa bont ; d'l66ve devenu professeur, il fut respecti
et aime par-dessus tous les autres. » La pratique principale consistait a se r6unir chaque samedi au commencement de la recr6ation du soir; au cours de ces

reunions, on s'entretenait des moyens d'observer de
mieux en mieux la-Regle; les abus que I'on avait aper-

<us 6taient d6noncis; on indiquait certaines prieres
et pratiques; enfin, des siminaristes 6taient d6signas
pour communier, chaque jour de la semaine, au nom
de l'Association.
Devenus vicaires et curts, les associ6s de I'Apostolat
I. Vie de M. Girard, p. 8o-83.
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revenaient souvent au s6minaire, recommander aux
prieres de leurs jeunes confreres leur personne et
leur ministere. De cette facon, remarque pieusement
M. Girard, 4 les s6minaristes font en petit, AI'6gard
de ceux qui sont dans le ministere, ce que Moise faisait sur Ia montagne pour Josu6 combattant dans la
plaine ,.

L'installation dans les nouveaux batiments du seminaire fut sIivie d'importantes reformes dans les
etudes. Pour mieux marquer combien cette question
des etudes lui tenait acoeur, M. Girard voulut prendre
sa part dans le travail; il se chargea, au moins pendant quelques annbes, de 1'explication des Epitres de
saint Paul; on allait, parait-il, a ces classes comme a
une fete.
Il eut, pour le seconder, des confreres ze'1s, dont
certains etaient hommes de grande valeur:
M. Marty, qui professa la morale de 1848 a i853.
M. Benit, qui professa le dogme jusqu'en

1855,

date de son d6part pour le Br6sil, dont il devait 6tre
le Visiteur pendant vingt-cinq ans. Voici l'6loge qu'en
a fait M. Dazincourt: a Les regrets unanimes des
s6 minaristes l'ont accompagne, car il avait reussi a
s'attirer leur confiance et leur affection par sa simplicite, sa r6gularit6 et sa pitL. >
M. Girard Louis, qui succeda a M. Marty dans la
chaire de morale. En 1857, il partit pour le grand
s6minaire de Cambrai, dont la direction venait d'etre
confibe aux Lazaristes. En 1862, nous le trouvons

sup6rieur du grand seminaire de Meaux. t I1est
juste, dit la chronique de Kouba, que ce s6minaire
lui conserve un long souvenir de reconnaissance,
puisqu'il est peut-etre, de tous les directeurs, celui
qui a le plus contribu6 a y mettre la r6gularit6 en
vigueur. ,
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M. Soulie Joseph, qui professa le dogme de 1858
jusqu'A sa nomination, en 1862, au grand seminaire
Je Marseille.
M. Irlandes, M. Rougeot, etc.
Mais nul ne contribua autant au progres des 6tudes
que M. Dazincourt. Arrive de Paris le 7 septembre
1855, il fit les veux dans la chapelle provisoire de
Kouba le 12 octobre i856; pendant quinze ans, il
enseigna la thoologie : le dogme de 1855 a 1857; la
morale de 1857 a 1870; en mime temps que de la
theologie, il fut charg6 successivement de plusieurs
cours dits secondaires: la predication, le chant, la
liturgie et les ceremonies, et jusqu'a des lemons de
lecture et de prononciation et des classes de politesse.
Ainsi, il eut A s'occuper A pen pris de tous les points
de l'enseignement; et d'apres des t6moignages unanimes, il r6ussit merveilleusement en tout. Nous
aurons a parler plus longuement de l'influence hors
de pair qu'il exerca pendant les quinze annbes qu'il
se d6voua A Kouba.
Nous ne trouvons pas, pendant cette pirioae, de
cours de philosophie au grand s6minaire; le premier
qui aura' Al'enseigner sera notre confrere M. d'Agostino Andri, en 1868; jusqu'A cette date, elle 6tait
enseign6e A 1'6cole secondaire eccl6siastique de SaintEugene.
c Le but de tons ces bons missionnaires n'6tait pas
de faire des savants et des erudits; mais de donner
la clef et le gout de la science Aceux qui seront aptes
A l'acquerir en jour et, en tout cas, de donner a tous
la connaissance lumineuse des virites dogmatiques
qu'ils seront obliges d'enseigner, et celle des principes de morale et de leurs conclusions pratiques
aicessaires a la condaite des Ames .
1. Vie de M. Dazincourt, p. r77.

,

Les seminaristes etudiaient le dogme dans Bouvier,
la morale dans Gury; en i861, Mgr Pavy substitua
& ces deux auteurs un auteur unique, Thomas de
Charmes.
Les professeurs evitaient de dicter aux 6lbves des
cours compos-s par eux, mais leur ambition 6tait de
leur donner I'intelligence la plus parfaite possible de
l'auteur qu'ils avaient entre les mains. Ils citaient
friquemment saint Thomas et Billuart pour le dogme;
saint Alphonse de Liguori pour la morale.
Ils n'iludaient pas d'ailleurs, A l'occasion, 1'&tude
des questions d'actualit6 et la rifutation des erreurs
contemporaines, qui tenaient pea de place dans les
auteurs suivis en classe. On posside, ecrites par
M. Dazincourt, des etudes tres justes et fort completes sur le naturalisme, la tolerance et la libert6,
I'6galite civile, le liberalisme, la question italienne,
le principe dit de non-intervention, celui des nationalites, la separation des pouvoirs, le Syllabus, etc.;
des etudes encore sur de dificiles questions de justice.
La classe 6tait faite conform6ment aux prescriptions du Directoire. La premiere partie 6tait employke
a faire rendre compte de la lemon expliquee dans la
classe prci6dente; le latin 6tait de rigueur; on a
retrouve dans les cahiers de M. Dazincourt son premier discours d'ouverture; voici l'exorde: Forsitan,
ut arbitror, miramiri, ornatissimi atque dilectissimi
juvenes, quod ea quae primo dicenda suscepi, latino
dicam sermone, et sic aliqua aff/ciamn ijuria illam
nostram jraeclarissimam linguam quae meritor sibi
undique vindicat honores; sed ira fert, veneranda mihi,
et vobis non injucunda, consuetudo. Etenim latina lingua jam exercilatos recreat, quatn in mentem reducat
studii memoriam per longiores otii menses interrupti;
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tirones admonet omnia in theologicis exercitationibus
sapere majestatem; aliunde litteratosjuvenes non taedet
iinguam audire qua scientiae et humarioreslitterae uti
gloriantur; imo clericorun aures juvare debet illa lingua
quam majestate primam, integritate immortalen, usu
pio sanctissimam, diffusione catholicamfacile dixerim...
Apris la r6citation venait la solution des difficult6s qui avaient surgi dans l'esprit des 6leves on des
objections que le maitre proposait; en morale, on
n'avait garde d'oublier le cas de conscience, qui achevait de prciser les principes.
Les Cl6ves prenaient des notes. a Voyez-vous ce
tout petit cahier, disait un jour un pretre d'Alg&rie;
il m'est plus utile et plus precieux que tous ces livres
de ma bibliotheque. , C'Ctait un recueil des notes et
bons conseils de M. Dazincourt.
Enfin, la derniere demi-heure 6tait r6servee A l'explication de la lecon suivante.
On est heureux de constater que les skminaristes
r6pondaient pleinement aux efforts de leurs maitres.
M. Dazincourt, bien plac6 pour le savoir, le constate
dans sa notice sur M. Girard en ces termes: c Un
souffle 6nergique soulevait les esprits; les seminaristes prenaient goft aux questions theologiques, historiques, liturgiques ; ils s'en preoccupaient. Quelques
caracteres ardents se passionnaient m&me outre mesure, surtout quand ii s'agissait de controverses vivement debattues. Alors, ii en r6sultait des disputes
animees jusque dans le temps des recreations. )
Et dans la chronique qu'il a 6crite, nous lisons:
S( 186o, examens de mi-ann6e. Chaque s6minariste a
subi l'examen pendant une demi-beure sur le dogme,
la morale et I'histoire; les reponses ont &t, en gn&ral, sires et intelligentes. Sa Grandeur a t&moign6 &
plusieurs reprises sa satisfaction. » - En 1862: c R6-
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ponses satisfaisantes. - - En 1863: a Sauf quelques
exceptions bien prevues, les r6ponses ont ete satisfaisantes; elles indiquaient du travail. n Et ainsi, ; peu
de chose pres, pour les ann6es qui suivent. Cependant, tres exceptionnellement, pour l'examen d'ordination de 1'ann6e 1863, nous lisons cette note: u Les
reponses ont &t6 tres faibles et M. le pr6sident n'a
pas du emporter une id6e favorable. ) C'est IRun aveu
dont la loyautA garantit I'exactitude des notes prec6dentes.
M. Dazincourt nous apprend encore que le soin
donn6 aux 6tudes de la theologie ne faisait pas oublier
les autres branches de la science sacr6e. a Il y eut
bien vite pins d'exactitude et de perfection dans le
chant, aussi bien que dans les ceremonies; les langues
vivantes, dont la connaissance semblait indispensable, occupaient les rares loisirs des 6elves les plus
zl6es; F'un d'eux faisait r6gulibrement la classe d'espagnol; l'itude de l'arabe avait ses fervents: d'abord
facultative, elle fut imposee par M. Girard a tous les
s6minaristes; dans 1'Annuaire du clerge pour 1858,
notre confrbre M. Theodore Girard, professeur d'histoire ecclbsiastique, a aussi le titre de professeur de
langue arabe. HMlas I ii mourait l'annee suivante, i
l'ige de vingt-huit ans, et le cours redevint facultatif.
Apres ce simple expose d'une rigoureuse exactitude, on peut conclure, avec M. Dazincourt, que , les
6tudes, au grand s6minaire d'Alger, n'avaient rien &
envier a ce qui se pratique dans nos s6minaires de
France ,, et on a le droit de protester avec lui
( contre une certaine opinion qui vantait volontiers
Ie d6vouement du clerg6 algerien pour avoir le droit
de m6connaitre sa science ,.
Ainsi donc, une vie studieuse, l'amour de la r6gularit6, et surtout 1'esprit de piet6 preparaient &Kouba

-

986 -

un excellent clergi. Nous avons d6jA cite, a l'appui
de cette affirmation, Mgr Lavigerie; il disait encore,
pendant la premiere retraite qu'il pr6sida a Kouba:
c Je suis heureux de vous rendre timoignage; j'ai
trouv6 en vous une valeur et des vertus sacerdotales
que la France pourrait vous envier et que je me ferai
un devoir de publier partout. ,
Les generations sacerdotales de 1848 a i86ofurent,
nous l'avons dit, formees a la rude &cole de la pauvret6; elles se pr6paraient ainsi au ministere qu'elles
allaient avoir a exercer dans des conditions tout particuli-rement difficiles; elles surent pratiquer, a un
degr6 souvent heroique, la pauvret6 dans le logement, dans la nourriture et l'ameublement; la generosit6 et l'abnigation la plus absolue dans 1'exerc ice
du zele, la patience au milieu des privations de tous
genres; une soumission sans bornes aux ordres et
meme aux desirs de I'autorit6. ( En 1867 et 1868, on
verra les pretres, en grand nombre, r6pondant a I'appel de Mgr Lavigerie, parcourir la France, I'Allemagne, I'Espagne, la Belgique et mime 1'Ambrique,
pour recueillir l'or de la charit6 en faveur des orphelins arabes. n
Plusieurs siminaristes de Kouba se vouerent a une
vie plus parfaite en embrassant les rggles de quelque
institut religieux; on a compt6 jusqu'd vingt s6minaristes qui entrerent dans la Congr6gation de la Mission dans I'intervalle de quelques ann6es.
(A suivre.)

A. DARRICAU.
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ETHIOPIE
Extrait du recit de voyage de M. Pierre Benoit, de I'AcadUmie frangaise, en Ethiopie:

On lit ces jour-ci, un peu partout, des nouvelles contradictoires au sujet des Europeens install6s en Abyssinie. La xenophobie des populations est incontes-

table, disent les uns, et les autoritis 6thiopiennes
feront tout pour l'exaspirer. D'autres affirment qu'il
n'y aura de danger que pour les sujets italiens. Aussi,
ces derniers ont-ils 6t6 deji presque tous rapatries,
principalement les femmes. L'homme de g6nie qui
rigle le destin de la Rome contemporaine ne veut
pas etre influenc6 dans ses d&cisions par la pens6e
d'otages douloureux laisses aux mains de l'ennemi.
Je ne crois pas trop, pour dire vrai, a la xenophobie
dont on parle; mais en pareille matibre, ii convient de
mettre les choses au pis. La guerre d6clar6e demain
entre Italie et
hthiopie peut fort bien transformer
tous les Europens en indesirables, obliger leurs
consuls a leur donner l'ordre de partir au plus t6t.
Or, que cet ordre soit donn6, je connais des gens qui
ne le suivront pas. Inutile de designer plus expressement ces r6fractaires. Ce seront, bien entendu, les
religieux francais.
(( Peut-etre, dira-t-on, a ne pas partir, courront-ils
nmoins de risques que d'autres. , Plaisante raison qu'on
en donne ; ils soat aimis. Eh! oui, c'est vrai. Une
fois de plus, on se dispose a trouver tout naturel leur

devoir simplement rempli. On oublie que dans les
tumultes affreux et confus qui peuvent du jour au lendemain se produire, une erreur est vite commise, un
mauvais coup vite reCu.
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Religieux et religieuses de chez nous, au cours de
ces trop courtes journdes, j'ai fait de mon mieux pour
les rencontrer. A Addis-Abiba, c'est par les Sceurs
de Saint-Vincent-de-Paul que j'ai commence. Humbles
batiments recouverts de t6le ondulie, dans une foret
d'eucalyptus gigantesques : ici, c'est le domaine des
trois quietudes, celle du coeur, celle de l'esprit, celle
de la chair. La supirieure soignait elle-meme les
malades des environs quand je suis entr6. Ses longs
doigts blancs pansaient les hideuses plaies, d6colaient
aux petits enfants leurs paupieres englu6es de mouches.
( Oh! mais, m'a-t-elle dit, nous avons aussi des occupations plus distingu6es. , Et m'ayant conduit dans
un atelier oi une douzaine d'orphelines travaillaient
sous la surveillance d'une seur pour les 616gantes
d'Addis-Abeba, avec quel sourire elle m'a tendu, pour
que je puisse les admirer, une delicieuse chemise de
soie mauve, un amour de combinaison en crepe Georgette : ( Tenez, voyez! Nous fabriquons meme de fa. )
Tout pres de la, dans la meme foret, se trouve la
communaut6 de leurs freres en saint Vincent, les Lazaristes. Ceux-lk, les louera-t-on jamais assez! J'ai 6t6
leur h6te en Mandchourie, a Damas, au Liban, A Tripoli. Je le suis de nouveau ici. C'est 1'anneau riv6
dans la jet6e battue des flots, l'anneau de fer auquel
toujours on peut venir amarrer sa barque. J'ai sous les
yeux les trois volumes de 1'admirable Histoire politique et religieuse d'Abyssinie, ecritP par I'un de ces
messieurs, le R. P. Coulbeaux. Qu'on ne s'adresse
pas ailleurs pour connattre ce peuple 6trange. Je
cueille dans la biographie de son auteur un d6tail qui

protive qu'on peut aujourd'hui, comme au temps des
galeres royales, continuer a suivre pas Apas l'exemple
de Monsieur Vincent : u M. Coulbeaux n'h6sita pas A

prendre lui-m6me les chaines d'un officier italien,
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que la douleur avait prostr6, et il crut de son devoir
de les porter de longs mois. > C'est de ce meme
MI. Coulbeaux que le ras Tafari, 1'empereur actuel,
apprenant la mort, ecrivait : c Ce grand homme n'a
cess6, durant toute sa vie, de penser et de travailler
tant qu'il a pu pour aider notre pays a marcher vers
toutes les belles choses. D
(Intransigeant, 13 juillet 1935.)

AMERIQUE
REPUBLIQUE DE GUATEMALA
Lettre de M. LAGRAULA, pritre de la Mission,
a M. COSTE, Secritaire gineral
MONSIEUR LE SECRETAIRE GtNERAL,

Le cable vous a djai appris la mort de M. Vaysse,
qui, h l'age de quatre-vingt-quatorze ans, nous a quitt6s, le samedi 1 mai, pour aller recevoir au ciel la
recompense du bon et fidele serviteur. C'est un vaillant
qui s'en va : pendant soixante-trois ans, malgri tous
les obstacles, il a et6 le promoteur et le soutien de
la plupart des oeuvres des Missionnaires et des Filles
de la Charit6, dans le Centre Amerique, symbolisant,
aux yeux de tous ceux qui l'ont connu, le vrai fils de
saint Vincent, simple, pieux, charitable, d'un zile
infatigable.
N6 le 5juin 1841, a Aunat, diocese de Carcassonne,
il 6tait entr6 dans la Congregation le I5 juillet 187o,
apres trois ans de ministere paroissial. Le jour oii il
aurait d6 faire les saints veux, il voguait en pleine
mer, en compagnie de quatre Filles de la Charit6, &
destination du Guat6mala, envoy6 par le v6nert
P. ttienne, qui, sans doute, avait compris tout ce
qu'il y avait de ressources et d'avenir dans l'ime de ce
jeune pretre, qui, disant adieu au monde, 6tait venu se
consacrer au service de Dieu et des pauvres dans la
famille de saint Vincent.
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Recu les bras ouverts par M. Mariscal, alors supirieur du seminaire de Guatemala, il fut admis a faire
les saints vceux le 15 aoiit, quatre jours apres son arriv&e, dans la chapelle des Filles de la Charit6.
Six mois a peine icoules, il fut charg6 d'enseigner
la rh6torique an petit seminaire, qui comptait alors
une trentaine d'6elves. Voila donc M. Vaysse a peine
arrive, assis dans la chaire de rhetorique! A quoi
devait-il une si haute distinction? Sans doute, a son
ardeur pour le travail; il sera toute sa vie un grand
travailleur. Voila pourquoi il avait pu en quelques

mois p6entrer les secrets de lalangue de Cervantes et
meme jusqu'aux richesses des auteurs classiques. II
parlera avec une telle perfection et une telle propriete
de termes l'espagnol qu'on aurait pucroire que c'etait
sa langue maternelle. Qui ne se rappelle avec plaisir
sa conversation toute parsemee d'expressions caract6ristiques des enfants du pays, toujours impeccable,
toujours ajust6e aux regles de la grammaire, et avec
cela p6tillante de traits d'esprit et de bons mots ?
son 6cole et ont fait
Les Missionnaires qui out 4t t
leurs premieres armes sous sa houlette, pourraient en
rendre temoignage.

Cette vie paisible et tranquille au milieu des beautis
et des fleurs de la rh6torique ne devait pas durer
longtemps. Un an apres, 8 avril 1874, apparnt le
decret qui fermait le s6minaire et d6fendait aux
pr&tres le port de la soutane.
Des lors allait commencer pour M. Vaysse la vie
errante et apostolique. Au sortir du s6minaire, le
voilk parti A Costa-Rica pour visiter les soeurs et leur
pr&cher la retraite. Pendant plus de soixante ans, ii
sera I'homme da moment: Costa-Rica, Guatemala,
San Salvador, Nicaragua, Panama le verront tour A
tour, soutenant les maisons, remplissant les vides,
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animant les oeuvres: il itait partout, faisant face a
toutes les difficultes et a tous les impr6vus, et cela
s6par6 par des mois de long voyage du visiteur, qui
residait i Bogota. En 1910, il fut envoy6, en compagnie de MM. Hetuin, Thaureaud et Conte, fonder la
maison des Missions d'Alegria: il avait soixante-neuf
ans.
II avait deja donne des missions dans la plupart des
paroisses de la R6publique du Salvador, 6tant charg6
en meme temps de la direction des sceurs de toute la
Province qui s'6tendait de Guatemala au Panama. Et
le voila de nouveau, A un age oi la plupart ne demandent qu'a se reposer et A jouir d'une vie plus tranquille, le voila refaisant avec un admirable courage,
A la t&te de trois confreres, de quarante ans plus jeunes
que lui, des courses A cheval et des tournbes de missions, dont les peines et les fatigues devaient absorber
toutes les forces juveniles de ses compagnons et les
miner par des acces de fiivre d6primante et tenace.
Le voyage, aller et retour, d'une extr6mit6 a l'autre
du Salvador, supposait alors plus de 4oo kilomitres a
cheval pour chaque tournee de missions. II y eut des
circonstances oi ce vieillard de soixante-dix ans parcourut en une ann6e plus de 700 kilometres A dos de
mulet. Plus d'une fois, surpris par la nuit, on l'a vu
escalader Apied, a dix heures du soir, dans la boue
profonde et une complete obscurit6, le chemin scabreux et raide qui conduisait a la residence d'Alegria,
situee presque au sommet du volcan Tecapa. Que de
fois aussi il a accept6 de coucher, en cours de route,
sur les planches d'une table A manger d'une miserable
chaumiere, sur les durs paves d'un corridor de ferme,
perdue dans les bois! II se montrait alors ce qu'il
avait toujours te : le rude travailleur, A qui la mortification et la patience 6taient devenues si naturelles
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qu'il souffrait et endurait les travaux inh&rents a la
vie du missionnaire le cceur plein de joie, tout heureux de pouvoir, a son age avanc6, se sacrifier au service de Dieu et des ames. Cet amour des Ames lui faisait accepter, sans l'imposer a ses jeunes confreres, le
travail de nuit, travail presque indispensable & des
6poques de 1'ann6e et en des lieux oih les hommes ne
pouvaient se confesser pendant le jour. Quelle satisfaction pour son ame d'ap6tre quand les jeunes, animis par l'exemple et le z.le de ce vieillard, acceptaient de confesser jusqu'i onze heures et minuit! Et
encore, a ces heures, fallait-il I'arracher au saint tribunal.
De retour dans sa chambre, qui, neuf fois sur dix,
en mission, 6tait la chambre de tous, il ne sacrifiait

rien de ses devoirs de pikti, ni la priire, ni le cha- pelet, encore moins le saint br6viaire. Et puis, apres
de semblables nuits, a quatre heures, c'6tait le riveil!
Quel exemple et quelle predication pour les jeunes
missionnaires de voir leur superieur, de retour a la
r6sidence, apres la sainte messe, s'agenouiller au pied
de son lit et lire, sans y manquer jamais, le Nouveau
Testament, qu'il emportait toujours avec lui! On le
verra jusque dans ces derniires annies, alors qu'il
6tait tombi en enfance, lire, sans y manquer jamais, le
Nouveau Testament, l'Imitation, 1'Ancien Testament,
les saintes Regles, et chaque jour aussi, jusqu'aux
derniers moments, se lever & quatre heures; il avait
un vrai culte pour les exercices de la Communaut6.
Si, an commencement de la mission, les pecheurs
semblaient faire la sourde oreille, si les confessions
ne l'occupaient pas au gri de ses dssirs, M. Vaysse
restait a l'6glise apres les deux catichismes, faisait
son chemin de croix (d6votion qu'il pratiqua tous les
jours de sa vie et m6me plusieurs fois le jour), reci-
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tait chapelet sur chapelet pour faire violence au ciel,
passait la matinee et la soiree en doux colloques avec

Jesus Eucharistie, et, apris cela, c'6tait l'avalancie,
le d6bordement; et M. Vaysse jouissait, etait heureux.
t Pour attirer la benediction de Dieu surles peuples
que nous allions 6vangiliser et pour sanctifier les
longues journ6es a cheval, raconte un des missionnaires qui ont eu le bonheur de travailler avec lui, par
des chemins brill6s par un soleil impitoyable,
M. Vaysse nous faisait reciter le chapelet a haute
voix. Une fois termine, il nous laissait revenir A nos
conversations, pendant que lui, restant en arriere,
revenait a son chapelet, qu'il tenait d'une main, pendant que, de 1'autre, il guidait sa monture. n
Le prestige extraordinaire qni, pendant de longues
ann.es, accompagna les missionnaires Lazaristes, au

Salvador surtout, etait fait de la saintet6 de ce vcnerable et infatigable vieillard, de I'attitude en chaire
de cet homme de Dien, du respect qa'imposaient
moins son 4ge avanc6 et ses cheveux blancs que
l'odeur du Christ que r6pandait sa personne en recriation, B table, en voyage, dans ses relations avec les
autorit6s civiles et militaires, mais principalement
avec le clerg6.
Nosseigneurs les 6veques de Guatemala, du. Salvador, de Nicaragua, lui confiaient les retraites pastorales oii les pretres etaient subjugues, edifies parcelui
qu'ils appelaient d'un commun accord ccle saint Pare
Vaysse i).
Homme de Dieu, il 6tait aussi l'homme de la bonte
attrayante: grands et petits accouraient a lui, parce
qu'ils se sentaient aim6s.
Loin de se plaindre et de critiquer ses jeunes confrbres, M. Vaysse avait la rare qualit6, que seule la

-

995 -

vraie humiliti peut donner, de se faire le panegyriste et l'admirateur de ses inf&rieurs.
Pour dissimuler leurs d6fauts, ii savait saisir l'occasion de faire ressortir leurs qualites. Leurs triomphes
6taient ses triomphes, et leurs peines et difficultis
ses peines et difficultis. Ceux qui ont eu le bonheur
de vivre sous sa houlette sont unanimes a proclamer
qu'il a battu le record si difficile, par les temps qui
courent, de la vraie vie de famille et de la cordialit6.
C'6tait I'humilit, du superieur qui faisait la joie et le
bonheur des inferieurs. Ne 1'a-t-on pas vu se jeter a
genoux aux pieds d'un de ses jeunes confrtres, lui
demandant pardon au cas oit il aurait &t6la cause
involontaire de son chagrin ? Mais sa condescendance
ne deg&nerait pas en faiblesse, car il savait dire a chacun ce qu'il trouvait k redire.
La priere, la bonti, le devouement 6taient ses
armes prfereies; toujours sur la breche, il etait toujours pret a faire le bien; et, meme dans ses dernmires
ann6es a Guatemala, quand le frere portier l'appelait
pour confesser an parloir, jamais il ne se faisait
prier.
A quatre-vingt-huit ans et plus, sa memoire faiblissant, il oubliait les formules de la messe et da confessionnal. Je me vis alors dans l'obligation de lui
defendre de dire la sainte messe et de confesser.
Quelle peine pour son coeur de missionnaire! PIusieurs
fois, je le vis se jeter a mes pieds comme un siminariste, et me supplier de lui permettre de celtbrer la
sainte messe! Et alors vous l'auriez vu s'efforcant,
mais en vain, de r6apprendre les formules, mais sans
y arriver jamais, en 6tant venu peu a peu presque A

oublier la maison et le pays oih il r6sidait. Ce fut Ia
plus grande amertume de ses quatreou cinq dernieres
annees. Et cependant, il fallut nous resoudre a lui

- 996causer cette peine, parce qu'il avait perdu le sens de
la raalite.
Sa grande compensation etait le chapelet et le chemin de croix, qu'il faisait aussit6t apres son d6jeuner
et meme plusieurs fois dans la journee.
Son grand amour pour la vocation 6tait l'unique
moyen de le retenir, au milieu de ces oublis, de ces
absences de m6moire, qui lui faisaient chercher sa
maison, en tournant dans la cour, on en s'6chappant
et sortant dans la rue. Le menacer d'icrire au
T. H. Pere pour la dispense des voeux le calmait a
'instant: ( Cela, jamais, repondait-il; je veux mourir
missionnaire! )) Et il est mort missionnaire, laissant
dans cette province aux jeunes missionnaires qui travaillent a leur formation, 1'exemple d'une vie de
pielt et de d6vouement, 1'exemple du vrai fils de saint
Vincent, humble, simple, mortifiU, z6l6, du bon et
saint missionnaire comme le d6sirait notre saint fondateur.
Nous comptons sur son intercession pour que cette
province, qui jusqu'a maintenant a toujours souffert
de la p6nurie-de sujets, arrive A compter de nombreux
missionnaires, qui, en suivant les traces de ce vaillant et saint confrere, puissent repondre a la confiance
de ces pays du Centre Ambrique, qui regardent les
enfants de saint Vincent comme les vrais missionnaires, les vrais ap6tres des droits de Dieu, du salut
des ames.
Puissions-nous conserver pour de longues annses
cet h6ritage que nous a 16gu6 le bon et saint missionnaire, le saint Pere Vaysse !
Veuillez me croire, en Jesus et Marie Immacul6e,
votre tout d6vou6 confrere,
Francois LAGRAULA,
i. p. d. 1. M.
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CHILI
SANTIAGO
TRIDUUM EN L'HONNEUR
DE SAINTE LOUISE DE MARILLAC

Nous aussi, avons voulu apporter a notre sainte
Mere le filial tribut de nos hommages et de notre
amour. Nos fetes out dur6 les troisjours traditionnels,
trois beaux jours, trois jours grandioses, qui nous ont
faitgoiterquelque chose des gloires et des joies 6ternelles( 7, 18 et 1g novembre 1934). Pour la circonstance,
des groupes de Soeurs et de leur personnel de toutes
les maisons de la province du Chili, du nord au sud,
6taient venus en pilerinage, assister aux solennitis.
La chapelle de l'hospice de Santiago fut choisie
pour les offices religieux. Bien que sans style, elle est
grande et spacieuse, et peut contenir un nombreux
public. Pour la circonstance, elle 6tait fort bien ornee.
Le samedi 17, a neuf heures trois quarts, le Vicaire
g6n6ral de l'archidiocese, Mgr Fresne, pr6lat de Sa
Saintet6, c6lbra la grand'messe avec assistance au
tr6ne de Son Excellence Mgr don H. Campillo, archev&que de Santiago; le soir, a cinq heures, dansla magnifique chapelle des Peres Augustins, Mgr don Gilberto
Fuenzalida, eveque de la Conception, fit un splendide
panegyrique. II prit pour theme les trois miracles
6
voques par le Saint-Pere : Miracle de la vie, des
oeuvres, de la posterit6 de sainte Louise de Marillac;
thime qu'il developpa avec l'6loquence d'un orateur
et l'onction d'un saint. Le lendemain, dimanche, le
mime 6vbque celbrait la messe en grand Pontifical;
nous efimes, ce jour-li et le lundi, jour oii officia en
Pontifical le grand ami de la double famille, Son
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Excellence Mgr H. Felici. nonce de Sa Saintete, la
vision vivante des splendeurs liturgiques de Paris
a Saint-Lazare en ses plus grands jours. Toutes les
cer6monies se deroulirent avec un ordre, une harmonie, une piete parfaits. Tons les eleves de l'6cole
apostolique preterent leur concours avec un recueillement et une pi6te admirables. Dans l'apris-midi du
meme jour, a cinq heures, Mgr don Martin Riiker,
6veque de Chillan, donna, au principal theitre de Santiago, <cle Municipal ), une superbe conference sur
sainte Louise de Marillac et sa mission sociale dans
l'histoire, conference accompagnee de tableaux artistiques et historiques de la vie de nos deux saints fondateurs, avec accompagnement de musique choisie.
Les enfants de la maison de Belem pr6parerent ces
tableaux; ce fut tout simplement merveilleux, I'assistance 6tait nombreuse et distingu6e; tons les amis de
la double famille de saint Vincent y 6taient; ce fut
tres applaudi; apris la fete, les felicitations affluerent
de toutes parts. Le meilleur est que cette soiree fit
connaitre notre sainte Mire et ses oeuvres; elle est bien
vraie, l'exclamation d'une de nos Sceurs en sortant:
a Vraiment, on est fiire d'etre Fille de la Charit6. v
Pour terminer, puisque tout a une fin en ce monde, le
lundi, a cinq heures de l'apres-midi, Mgr don Raphael
Lira, 6veque de Rancagua, nous fit un pan6gyrique
choisi, d'une onction pen6trante; il nous montra
sainte Louise de Marillac, humble instrument des
merveilles divines, puissante par son humilit6 et son
esprit de sacrifice, et I'amour divin qui remplissait son
ame, pour procurer la gloire de Dieu et le salut des
pauvres. Un solennel Te Deum, chant6 & l'unisson,
cl6tura nos belles fetes.
Durant toutes les c6ermonies, I'orgue fut tenu avec
une maestria admirable par un artiste Lazariste,
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M. Reinoso. Le samedi, la messe fut chant6e par les
infirmieres et employees de deux grands h6pitaux de
Santiago. Le dimanche, deux autres grands 6tablissements firent de meme; le tout fut fort bien ex6cute,
mais, sans contredit, la palme fut emportee par le
seminaire interne de Nufioa, le lundi, avec les offices
en plain-chant que ces messieurs executent avec une
perfection pen commune. Mgr le Nonce en 6tait dans

l'admiration.
Oui, vraiment, nous avons lieu d'etre fibres de notre
titre de Filles de la Charite; mais, puisque noblesse
oblige, il nous faut ticher de nous montrer, par la
sainteti de notre vie, moins indignes des deux grands
saints que sont nos illustres fondateurs.

BRESIL
Extraits de lettres
de sewm BLANCHOT, Visitatrice du Brisil
a la TRES HONOREE MARE
16 fivrier i935. - Nous voici done a Belem pour
la premiere fondation de la Communaut6 dans l'Itat
du Para, et je repars ce soir, par le meme vapeur qui
doit me reconduire au Ceari, avec ma sceur Mahieu,
que j'avais prise pour compagne,en passant la, pour
ne pas revenir seule.
Que vous dirai-je de l'accueil requ? II ressemble de
tons points a tous les autres, mais marque de plus par
I'abn6gation et le d6vouement de nos bons Missionnaires hollandais, qui out abandonn6 aux Sceurs leur

maison, bien restaur6e et agrandie, pour se retirer
dans une pauvre maison de louage, chaude, delabrie,

incommode et peu same. Ces messieurs ont soupir6
apris 1'arriv~e des sours; longtemps, ils les ont fait
desirer par le peuple pauvre, ignorant, indifferent de
ce pays, bien fait pour exercer lear zile et celui des
Soeurs. Et la riception fut chaude, comme toujours,
puisque le saint sacrifice fut offert aussit6t en action
de grices, et le Magnifcat entonni par la multitude des
voix pour glorifier le Seigneur avec Marie Immaculee.
Ensuite, ce fut la prise d'assaut de la maison des
Soeurs. que chacun voulait voir et dont personne ne
voulait sortir, des compliments, des souhaits de bienvenue, des baisements de mains, tous voulant emporter
la benidiction des Soeurs. Etonnement, 6bahissement
de ce peuple, qui n'avait jamais vu la coroette, et qui
se posait 1 devant nous pour bien nous regarder, sans
dire ce qu'il pensait.
Le lendemain, Mgr I'archeveque tint A c6lbrer la
sainte messe &Saint-Raymond, pour remercier le Seigneur du grand benefice accord6 a. son diocese, et
puis, dans son sermon, il s'efforca de faire comprendre
au peuple le bienfait de l'arrivie des Soeurs. Le gouverneur du Para, qui est loin d'etre d6vot, mit a
notre disposition, depuis l'arriv6e au quai, une auto
qui devait nous conduire oiL nous voulions. C'est que
lui aussi a 1'ambition d'avoir des Filles de la Charith
pour une creche, destinde uniquement aax enfants
des lepreux qu'on veut isoler. La maison, pea spacieuse, occuperait a peine trois Seurs, et a des appartements riserv6s pour elles, ainsi que pour mne chapelle. Je sais encore a chercher le motif pour lequel
l'archevqque insiste tant pour que nousacceptionscette
ceuvre. Je crois comprendre qu'il prevoit par ce moyen
I'6vangilisation des pauvres de cet autre quartier et
I'avantage qu'il aurait d'avoir des catechistes de cte
c6t,
car c'est un saint pasteur, qui n'a d'autres pr6occupa-
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tions que les Ames, et qui s'y devoue de tout son ktre
et de tout son cour d'ap6tre.
Tout ce que j'ai vu ces jours-ci me porte a croire que
les meuvres vout se developper vite. II y a beaucoup de
travail Nas bons Missionnaires ont install6 en cette

pauvre paroisse les Enfants de Marie, la croisade, les
scouts, an petit dispensaire, oiu sont soignes, il faut
voir comment, les pauvres atteints spkcialement do
palaudisme, qui afflige une grande partie des habitants
des milliers d'iles formies a l'embouchure de 1'Amazone. Nos boas Missionnaires ont entrepris ces Missions, voyageant des journ6es entibres sur le fleuve
pour rencontrer un village. Le manque de pr&tres est
pire encore daasle Nord et, s'il n'y avait pas les religieux, ce serait 1'extreme mistre.
m Pedro 11D. - Malgr6 mon desir
r1 frivier,4 barddu

de ne pas m'attarder ici, je dois attendre l'heure de
Dien avec patience, car les vapeurs sont rares, et j'ai
dit rester quatre jours a Belm, ce qui m'a permis do
mains de connaitre 1'ambiance sympathique et surnaturelle dans laquelle se trouvent nos chires Sceurs. I1
y a l•ane belle moisson, et les ouvrieres vont se
mettre tout de suite an travail, avec une &quipe de
jeanes filles, qui deviendront .vite de vraies " Louise
de Marillac ,, grace B nos pieux et devoues Missionnaires,

Ea passant hier i Maranhao, dont la capitale est
Sao Luiz, ohi nos Missionnaires cnt la direction du
s6minaire diocesain, je fus surprise de voir arriver sur
le pont, oai je travaillais avec ma soeur Mahieu, une
bande de messieurs, dont an chanoine, un professeur
du s6minaire, qui accompagnaient le gouverneur et
son officier, ainsi que le directeur du service d'hygiene;
Ils venaient tout simplement nous enlever en canot,

-

IC02 -

pour aller visiter une 16proserie en construction, que
le gouvernement veut absolument confier aux Filles
de la Charit6, avec toute son administration et sa
direction. Apres quelques petites p6ripeties, nous
nous sommes trouv6s dans une ile bois6e; et un peu au
delA, un vrai centre, avec une soixantaine de petites
maisons pour les families de 16preux, formant une
avenue de la mer A la mer, ayant, an centre, un h6pital, et, A l'extrimit6, une chapelle, qu'il reste A
construire avec le bAtiment des Soeurs. Rien ne manquera, un r6servoir d'eau, une installation pour fournir
I'Nlectricit6; buanderie moderne, bains gin6raux, etc.,
et, enfn, au bout de l'avenue, la chapelle pour ces
pauvres gens, qui 6levera sa tour pres de ]a mer. La
maison, pour douze sceurs, doit s'6lever i 200 metres
environ de li avec une chapelle particulibre.
Enfin, c'est si tentant que c'est A donner envie d'y
finir:ses jours! C'est Madagascar, mais avec des installations modernes. Quel bien ne pourra-t-on pas faire
A ces trois cents lepreux et plus qui y seront regus!
L'offre est bien pour nous encourager a accepter; si
vous le permettez, ma Tres Honorie Mere, comment
ne pas succomber a la tentation? Que ferait saint Vincent en face de semblables propositions? Je crois qu'un
refus ferait mauvais effet, on penserait que nous craignons la contagion, et, A cause de cela, ils font toutes
sortes de propositions pour eviter un contact que nous
ne redoutons pas. La bonne seur Mahieu serait la
premiere A desirer cette oeuvre. De toute son ame ellel'envie. On ne peut s'imaginer tout ce qu'il y a de bien
,faire a ces pauvres deshbriths, que le monde fuit,
qui n'ont ni foi ni loi pour la plupart, et qui vivent
commerdes sauvages! Assur6ment, cen'est pas tout de
suite qu'on prendrait cette ceuvre, car il y en a bien
pour un an encore avant que tout soit achev6.
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mars,
MI
Fortaleza. - Je termine seulement mes
visites au Ciara, ma Mere; la pluie a d6truit tous les
chemins, et pour revenir d'Aracaty, vendredi, nous
avons mis douze heures d'auto, dont certainement la
moitik a nous sortir des ornieres et des maricages.
Grice a Dieu, j'ai eu la consolation de trouver partout des ceuvres florissantes, et des legions de pauvres
qui canonisent avec enthousiasme leurs bonnes Soeurs
de Chariti. De tons c6t6s aussi, des milliers d'enfants
se pressent aux catbchismes, et cet enseignement religieux au coin des bois, au bord de la mer, dans
d'humbles rdduits, converts de palmiers ou de t6le, est
tout A fait -vangelique. Je vous enverrai, au retour,
les rapports, car je ne trouve pas le moyen de les faire
ici, d'ou je dois partir demain. Dieu veuille que la fete
de sainte Louise ne soit pas un jour de jeine eucharistique, sans messe! C'est bien possible, car les jours
se suivent et ne se ressemblent gunre, puisque, I'an
dernier, c'etaient les magnificences de la Ville 6ternelle! Et saint Vincent aura quand meme un regard
pour sa pauvre fille, 6garee dans ce grand Brisil et

cherchant Asuivre sa vocation. C'est assez facile de ne
pas oublierles difficultis et les fatigues de ses voyages,
et de se reporter A son ipoque, dans ces pays non
encore defrich6s et sans routes. Encore faut-il tout
aimer, tout accepter avec son esprit et son coeur si
entitrement a Dieu!
4 avril. - De Pernambuco, oh j'ai dfi rester plus
longtemps que je ne pensais, je me suis rendue A
Maccio, capitale de l'Itat d'Alagoas, et oa se trouve
notre nouvelle fondation. LA, j'ai eu le plaisir de voir
nos soeurs heureuses au milieu des pauvres les plus
pauvres, et j'ai 6t6 bien consolke en voyant le contentement de nos chers maitres et le divouement de leurs
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servantes. Un vieux negre me disait : c J'ai toujours
travaill6 pour les Blancs, et maintenant ce sont les
Blancs qui travaillent pour moi. n)H est vrai que nos
sceurs n'epargnent pas lear peine. Elles vont aussi
soigner dans leurs maisons de terre les pauvres des
environs, font les pansements dans lear petit dispensaire, et cat&chisent une centaine d'enfants du quartier.
En me voyant, its demandaient si je venais pour leur
faire la classe; ils dtsirent tant venir a l'acole des
saeurs !Mais cet office, qui s'impose, n'!tait pas privu.
La petite 6preuve, qui d'ailleurs n'effraie pas nos
sceurs, c'est le paludisme. Ma seur Coelho l'a dlji
pris, mais elle est forte et r6agira, je pense. A Maccio,
tout le monde est content de son sort, et c'est la trinit6 parfaite dans I'unit6
Lorsque vous recevrez ces lignes, ma Tres Honorie
Mhre, je serai de retour i Rio, apres une absence de
trois mois. Aidez-nous, ma M1re, ai remercier NotreSeigneur et sa divine Mere du bien qui va s'opbrer
dans les ames par ces nouvelles fondations, oui nos
sceurs br6siliennes donnent d6ja de si grandes preuves
de d6vouement pour les pauvres. Elles s'unissent k

moi pour vous assurer de leur respectueux attachement, et je suis heureuse de me redire, avec la plus
filiale soumission, en I'amour de Jesus et de Marie
Immaculee, ma Trbs Honor6e Mere, votre tris humble
et tres obeissante fille,
Soeur BLANCHOT,
1. f. d. 1. c. s. d. p. m.

ACTES DU SAINT-SIEGE

CAUSE DE MGR DE JACOBIS
DECRET SUR L'HIROICITE DES VERTUS

DECRETUM
ABYSSINE N
BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS
VEN.

SERVI DEI

JUSTINI DE JACOBIS
EPIscoPI N LOPOLITANI
ET PRIMI VICARII APOSTOLICI ABYSSINEX,
E CONGREGATIONE

MISSIONIS S.

VINCENLT:

A PAULiO

SUPER DCBIO
An constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe,
Caritade itun in Deum cum in proximumn,
nee non de cardinalibusPrudentia, lustitia, Temperaniia,
Fortitudineearwnque adnexis in casu
et ad effectam de quo agitur
Quod Dominus lesus Christus redivivus, mox ad Patrem
reversorus, mandatum dedit Apostolis: Eultes... doceie omnes
gentes, illad nullo unquam tempore Eccles'a pro viribus
adimplendum intermisit. Et sane inter praecipuas Ecclesiae
laudes fervidus ile extollendus est apostolicus spiritus, quo
ea, per decurrentiam temporum spatia, inter omnigenas difficultates, Evangeliumn omni creaturaenunciare contendit, ut
sponsi sui Christi pacificum regnum per orbem dilataret.
Quod praegrande opus, a glorioso decessore tuo Benedicto XV, post immanis belli ruinas, novo quodam ardore.
veluti nunquam pereuntis Ecclesiae vitae testimonium susceptum atque commendatum, Ipse Ta, Beatissime Pater,
valida manua Ecclesiae gubernacula tractans, ita impulisti,

- Ioo6 ut vere videaris hortanti Christo intrepida fide paruisse:
Due in altum
rLuc.,
V, 4). Quapropter iucundum nobis atque
opportunum huic missionali studio fovendo accidere videtur

heroicas hodie apostolici viri exaltare virtutes, cuius laus est
in Evangelio.
Equidem Venerabilis Dei Servus JUSTINUS

DE JACOBIS,

Episcopus Nilopolitanus, Vicarius Apostolicus Abyssinensis,
Vincentianae familiae singulare ornamentum, qui superiore
saeculo in Aethiopica gente evangelizanda strenue adlaboravit, praeclaram nobis refert fidelissimi operarii evangelici
speciem, qui pro Christo legatione fungens, won quaerens
quae s su sunt, sed quae lesu Christi,in id unice intendit, arduo

ministerio suo, ut animas Deo lucrifaceret ; idque eo labore,
ea alacritate, ea constantia, in adversantibus difficultatibus,
ut vere ad heroicum culmen pertigerit.
Septimus ex quatuordecim filiis, quos Joannes Baptista De
Jacobis et Josepha Muccia vitae honestate et pietate praeclari, in Dei gloriam genuerunt, in oppido u San Fele ,
Dioecesis Muranae in Lucania, die nona Octobris mensis
anno 18oo JUSTINUS natus est. Tanta matris in Deum religio,
ut puerulum JUSTINUM mature fidei veritatum meditationi

per mediam horam quotidie incumbere, simulque sacrosanctam Eucharistiam, dominicam passionem, Beatam Virginem
animasque in purgatorio igne detentas tenerrima devotione
prosequi edocuerit: eumque, vel ante Pii Operis a Fidei
Propagationeinstitutionem, inter cooperatores, quos dicunt,
ad infidelium conversionem a Deo implorandam adsciverit
eiusque animo singularem in pauperes amorem indiderit.
Anno 1809, Confirmationis et Eucharistiae sacramentis primitus refectus, ampliores exinde pietatis fructus collegit.
Anno circiter 1812, alienissimo familiae tempore, pater eam,
non sine Dei occulto consilio, Neapolim transtulit. In hac
enim amplissima civitate JUSTINUS seu in pietate, seu in

studiis bonarum artium exercendis, maioribus emolumentis
est potitus. Qua virtute adhuc adolescentior polleret, ostendit, quum olim ab irato patre innocens ob errorem percussus : Bene, humiliter inquit, vel ipsa paterna verbera signa
sunt dilectionis. Admiratus pater magna de eo tune portendit.
Decimum octavum annum quum ageret, vocanti Deo obtemperans, Congregationi Missionis S. Vincentii a Paulo
adscribi postulavit. Voti compos factus et tirocinium
ingressus,
tantum in Vincentiana perfectionis palaestra profecit,
quan-
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turn postea eius opera declararunt. Pleno scilicet pectore
spiritum sanctissimi conditoris hausit, qui, pari humilitate

atque caritate insignis, quos maxime derelictos potiori cura
quaerebat. Religiosis votis nuncupatis, etsi nondum ad sacros
ordines promotus, JUSTINUS verbo Dei praedicando in sacris
missionibus operam dedit eo successu, ut ipsum ad id
munus natura et gratia comparatum esse pateret.

Die 12 lunii mensis a. D. 1824 Brundusii facerdotio auctus,
intensiori studio animarum saluti incubuit. Opere potens et
sermone omnium oculos in se, praesertim in Apulia, converterat. Tironum magister, Superior dein Neapolitanae domui
principi datus, muniahaec in exemplum exercuit.
Sed iam eum maiora manebant. Anno 1838,a Cardinali
Franzoni, S. C. de Propaganda Fide Praefecto, ad mox instituendam Aethiopicam missionem invitatus, Maio mense
insequentis

anni, Apostolici Praefecti

munere insignitus,

Gregorii XVI benedictione recreatus, cum paucis sociis
Africam versus profectus est. Arduum sane datum ei opus,
quod duo fere ante saecula persecutione abruptum, frustra
saepius generoso, sed irrito conatu tentatum fuerat. Rem
magno animo aggreditur JUSTINuS, Dei fretus auxilio et mittentis Romani Pontificis auctoritate: quam tanti habuit, ut
veluti sui apostolatus fulcrum in ea posuerit. Porro apostolicus vir eo statim prae primis spectavit, ut huic catholicae
unitatis centro gentem sibi commissam arcte coniungeret,
ut accepta olim fides, veluti palmes insertus viti, revivisceret.
Arrepta proinde occasione cuiusdam ad urbem cc Cairo ,
legationis, cui, instante Aethiopico Rege, uti comes additus
fuerat, JusTINUS, provido atque animoso consilio primores
nonnullos -Abyssinos cum eorum comitatu Romam usque
perduxit, qui benignissime a Summo Pontifice Gregorio XVI
fel. rec. excepti, adeo eius benevolentia ac maiestate permoti
sunt, ut vividam ac pergratam de Catholica Ecclesia imagincm ad sues reportarint, felix futurarum conversionum
germen.
Haec magnifica eius apostolatus exordia, quem duri postea
labores atque certamina nobilitarunt. Multa profecto etiam
naturae dona humili servo suo contulerat Deus : vividum ingenium, suadens eloquium, impavidum animum una cum mira
suavitate morum, actuosam in rebus agendis alacritatem.
Haec quidem, adiuvante divina gratia, non mediocri adiumento fuere. Verum eius apostolatus robur, eius efficacissima

-

ioo8 -

veritatis praedicatio extitit eius sanctissimae vitae testimonium, Christo docente: Vidsant operawestra bona el glirificent
Patrenm vestrum qui in caelis est. Incredibili caritatis affectu
populuma sibi creditum complectebatur. Quem ut facilius
Christo adiiceret, indigenarum vivendi rationi se adamussim
accommodavit, eorumque animos benignitate, patientia ac
regiminis suavitate sibi devinciens. Angelica autem pietas,
quae ex aspectu, ex incessu, ex orationis studio, praecipue
vero in Eucharistico sacrificio celebrando prodibat, Regis ac
populi favorem ac venerationem adeo ei conciliavit, ut veluti
arbiter in eorum controversiis haberetur, magno cum Ecclesiae emolumento atque honore. Verum contra laeta renascentis Missionis Aetiopicae incrementa schismatici Episcopi
invidia saevam tempestatem concitavit, quae diu graviterque
catholicos ac praesertim eorum pastorem JusTINux exagitavit. Quae gravius tune efferbuit, quum JUSTINUS, frustra ob
humilitatem reluctans, a Gulielmo Massaia, tune Vicario
Apostolico apud Gallas, de mandato Apostolicae Sedis, Episcopus Nilopolitanus consecratus est atque primus Abyssinensis Vicarius Apostolicus constitutus. Id anno 1849 Massauae evenit, quo ambo ex inopinato, duce Deo, convenerant.
At crescentibus difficultatibus, altius extolli visa est in
Servo Dei flamma caritatis. Iuvat eum paucis describere
verbis illustris Cardinalis Massaia, qui eum appellat:
a Aethiopicae Missionis fundatorem; indefessum Orientalis
Africae apostolum; suum magistrum, qui verbo et exemplo
eum docuerat quomodo vir missionalis se gerere debeat;
Aethiopicae Ecclesiae angelum; missionariorum magistrum;
illius fortitudinis atque abnegationis, quae ad Missiones
provehendas necessariae sunt, typicum exemplar
(I miei
trentacinque anni, vol. V, c. XII, § 5). Has equidem tanti testis
laudes JusTI.us opere aequavit. Sed ob suos labores atque
aerumnas, merito altiori Pauli stilo Servus Dei dilaudari
potest: In omnibus enim exhibuit semetipsum sicut Dri
ministrum, in multa fatientia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis, in plagis, in carceribus, in laboribus,
in vigiliis, in ieiuniis, in castitate1 , in scientia, in longanimitate, in suavitate, in Spiritu Sanclo... (II Cor., VI, 4-6). 'il
ergo mirum, si talis fidelis operarius in agro Domini e.coI. Pat uae probable couille typographique, le texte officid da
porte: in caritafe.

cret
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lendo bonos Irucets, iuxta divinum promisurn, tulecit in
-paientia.Duodecim ferme haereticorum millia tidei caitolicaeconvertit ; plures missionales stationes fundavit ;viginti
indigenas presbyteros ordinavit, quos inter plures confessicne Christi in tormentis nobiles, et B. Ghebre Micha1l,
purpureus missionis flos, martyrio coronatus.
Viginti et amplius annos, aspera quaeque perpessus, J-sTISUS in tam nobili opere prosequendo adiaboraverat. Sed
iam, sanctae vitae corona, sancta instabat mors. Quum ex
Massaua in Halai quosdam Abyssinos sacerdotes et seminarii
alumnos reduceret, inangusta quadam valle, inter praeruptos
montes, iuxta torrentem AlighedE, calore morboqae oppressus ac viribus destitutus constitit, ac se post tres horas moriturum nunciavit. Mutuam dilectionem ac Summo Pontifici
oboedientiam suis commendavit, veniamque ab eis humiliter
petiit. Mox sacramentali Confessione expiatus, et Extrema
Unctione roboratus, petiit ut solns aliquantisper relinqueretur. Genuflexus oravit, dein brachiis supra pectus in
modum crucis iunctis, capite lapidi innixo, decubuit. Elapse
a se praeaunciato temapore: Venit Deas, inquit: paucisque

patrio sermone additis, vultus eius splendescere coepit, ulti:
maque absolutione recepta, inter medios filios suos purissimam efflavit animam die 3i Iulii a. i86o. In actum deductam
diceresa S. Vincentio a Paulo descriptam typicam sui alumni
mortem, qui in ipso laboris campo, viribus extenuatus procumabit, et interrogaati viatori : QiOis fe, miselle Presbyter, ad
•espondere potest: Caritas.
haec extrmwa perduxit?
Eo demortuo, universa fere Aethiopia ingemuit : non
solum enim catholicis sed et heterodoxis, immo et mahume.
tanis complorantibus tanti patris excessum.
Annis 189r-1894 Ordinarii processus Neapoli, Lyciae et in
Apostolico Vicariatu Abyssiniae constructi sunt; in hoc
autem processu, quinque prae ceteris eminent testes, qui
fidei confessores et passionum servi Dei fuerunt consortes,
praecipue vero eius discipulus Beatus martyr Michael Ghebre,
et Abba Tecle Aymanot, qui praeter fidei confessionem, doctrina et pietate nobilis, historiam vitae Venerabilis JusTIn
conscripsit.
Processiculo quem Diligentiarum vocant confecto, anno
1902 die i Maii mensis, favorabile decretum editum est. Die
vero t3 Iulii mensis a. 1904 Pius X s. m. Commissionem
Introductionis Causae sua manu obsignavit. Die 28 lunii a.

-

I010 -

oo19,decretum super cultu nunquam exhibito Dei Servo prodiit. Apostolicis processibus confectis, de omnium processuum vi iuridica in Sacra hac Congregatione die 9 Decembris a. 1915 actum est propitioexitu. Servatis itaque omnibus
de iure servandis, die 2 lunii a. 1931 coram Rflo Cardinali
Alexio Henrico LUpicier, Causae Ponente seu Relatore, Antepraeparatoria Congregatio fuit coacta, quam die 9 Aprilis
vertentis anni Praeparatoria est subseq uuta; Generalis deniq ue
coram Ssiffo D. N. die 16 lulii habita est,in qua idem Rmus
Cardinalis dubium proposuit discutiendum : An constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe, Caritatetur in Deum cum in
proximum, nec non de cardinalibus Prudentia, lustitia, Temperantia, Fortitudine earumpue adnexis in casu et ad effectum
de quo agitur. Cui seu Rmii Cardinales, seu Officiales Praelati
et PP. Consultores responderunt. Beatissimus vero' Pater,
suffragiis his benigne exceptis, suam distulit ferre sententiam, maius a Deo lumen expetiturus. Hanc autem hac die
pandere statuit, vicesima octava Iulii mensis, Dominica
septima post Pentecosten. Eapropter arcessitis Ribis Cardinalibus Camillo Laurenti S. R. C. Praefecto et Alexio Henrico Lipicier, Causae Ponente seu Relatore, nec non
R. P. Salvatore Natucci, Fidei Promotore Generali, meque
infrascripto Secretario; sacraque Hostia sancte litata, edixit:
Constate de virtutibus theologalibus Fide, Spe, Caritate turn
in Deum cum in proximum, nec non de cardinalibus Prudentia, lustitia, Temperantia, Fortitudine earumqur adnexis
Venerabilis JUSTINI DE JACOBIS in gradu heroico, in casm et ad
effectum de quo agitur.
Hoc autem decretum promulgari et in acta S. R. C. referri
mandavit.
Datum Romae, die 28 Iulii a. D. 1935.
CAMILLUS Card. LAURENTI,
S. R. C. Praefectus.
Alfonsus CARINCI,

S. R. C. Secretarius.
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M. Paradela a reuni dans ce volume les articles publi6s sous son
nom dans lea Anales de la Congregation de la Mision. Nul n'etait mieux
pripare que lui pour nous parler des anciens de la province espagnole,
devenue aujourd'hui un grand arbre qui itend sea rameaux jusque sur
l'Inde, l'Amfrique et I'Oceanic.

Les Missions de Chine. Onziime ann6e (1933-1934).
Peiping, Imp. du Petang, 1935. XV-735 pages.
Ce livre nous donne, par missions, la statistique des missionnaires, des
6tablissements, des ceuvres et des fruits spirituels de I'ann6e ecoulie. II
peut servir de modeleH tous les ouvrages qui poursuivent un but
semblable. L'auteur mirite de sinceres felicitations.

Joseph B. CODE. Elisabeth Seton. Louvain, 1935.
In-12 de 48 pages.
Le P. Code a d6ji publiC, en anglais, plusieurs crits sur Elisabeth
Seton. Son sujet lui est familier. II est plein d'admiration pour la
fondatrice des Soeurs de Charit6 d'Amerique et sait nous la faire
partager.

Antonio CONTE. Treinta afios en tierras Salvadorenas.
San-Miguel, 1933-1934. 4 vol. in-12 de 2oo pages
environ chacun.
M. Conte raconte en detail ses travaux et ceux de ses confreres au
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Salvador. Le bien qu'ils y ont accompli est immense, et il 6tait bon
qu'il fit coDnu. La moisson y est grande, les ouvriers trop peu nom.
breux. Puisse la lecture de ces volumes susciter de nouveaux ap6tres
pour cette terre fertile qui ne demande qu'a etre defricbhe !

C. AROUD. L'ldial missionnaire. Paris, 1935. Brochure de 35 pages.
Ces pages, fort bien illustrdes sur du beau papier glac6, nous donnent
une conference de M. Cyprien Aroud aux clercs de Saint-Lazare. Nous
devons avoir un ideal; cet ideal, il faut le priciser, le vouloir, le vivre,
le difendre. Telles sont les pensaes que developpe l'auteur de cette
brochure. Pour bien parler sur ce sujet, il n'a eu qu'I regarder en
lui-meme. Hilas! l'ideal est parfois combattu par des ennemis invincibles; la maladie, l'infirmit6 ont raison des energies les plus indomptables; M. Aroud le sait. Un seal ideal rsisite a tout : la conformite &
la volont4 de Dieu.

Theobald LALANNE. Exercices sur le vocabulaire Aispano-latix (edition d'essai). Classes de 4' AA, 3'.
Impr. du Mesnil (Eure), 1935. 48 pages.
II suffit de parcourir cet opuscule pour deviner tout ce qu'il a
demande de travail k notre confrere Theobald Lalanne. 48 pages, mais
pleines, condensees, savantes, limpides. M. Lalanne a d6ji requ bien
des ~1oges de professeurs de l'Universite ou autres, auxquels il a communiqu6 le plan de son icrit. Ces eloges lui seront encore moins
m6nag4s, maintenant que sa brochure a paru. II I'a sans doute tiree I des
milliers d'exemplaires; tout s'ecoulera sans peine.

Almanach des Missions de Saint-Vincent-de-Paul.
1936.
L'Almanach de r936 a voulu Atre missionnaire jusque dans son calendrier. Saint Hilaire est d6tr6n4 par le Bienheureux Jean de Montecorvino, premier archev8que de Pkin; saint Paul ermite, par le Bienheureux Frangois de Capillas, martyr au Fokien; saint Marcel, par saint
Berard, Pierre Othon et G., martyrs au Maroc; saints Vincent et
Athanase, par le Bienheureux Gil de Frederic et Mat, martyrs au
Tonkin. Si saint Jean Chrysostome n'est pas sacrifi,, c'est parce qu'il
est le patron de l'CEuvre des Ecoles d'Orient. Saint Andri Corsini cede
la place au Bienheureux Jean de Britto, martyr au Madur6; sainte
Agathe, i vingt-cinq martyrs du Japon. Ainsi de suite.
Des les premitres pages de I'Almanach, nous sommes transport6s en
plein pays de Missions, et nous trouvons sur notre chemin les plus
grands missionnaires que 1'amour du Christ et des imes sit animes.
Les pages suivantes nous prominent en Perse, en Chine, dans 'ile
de Madagascar, en Colombie, en Abyssinie. Partout, missionnaires et
sceurs propagent la foi, d6truisent les superstitions, renversent les,
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idoles, •livent l'idial des populations; ils montrent ce qu'a de beau et
d'ntile la charite, qui gagae lea coeurs en gudrissant les corps.

Novena a San Vicente de Paul. Paris, Bouret, 1935.
In-32 de 16 pages.
Une consideration et une priere par jour.

Enrico LUCATELLO. 22 anni in Eliopia. Rome, 1935.
In-8 de xv-233 pages.
C'est la vie de Mgr de Jacobis en Abyssinie qui nous est pretentie
sous ce titre, et cette vie, on le sait, est faite .d'apostolat et de souffrances. Que les vertus du grand prilat aient atteint fherotsLne, la
S. C. des Rites vient de le declarer. Les lecteurs de ces pages trouverout la decision da Saint-Siege amplement justifthe.

Jucundus CHECCONI. De natura characteris Ordinis.
Rome, 1935. In-8 de 41 pages.
M. Checconi vient de passer son doctorat : voici un chapitre de as
thbse; elle montre ce qu'est le caractere de 'Ordre : une puissance
rdelle instrumentale, le fondement de certaines relations, un signe
configuratif au sacerdoce du Christ, un signe qui dispose k la grace, un
signe distinctif. Telles sont les pensees qu'en beau latin, comme on
voudrait le voir manier par tous les elives en theologie, diveloppe le
nouveau docteur.

Amed6e RossI. La Gnoseologia [0 psicologia pura
della conoscenza propria e attuale], del prof. Giuseppe
Zamboni. 2' 6dition. Plaisance, College Alberoni,
1935. In-8 de 3io pages.
Joseph Zamboni entend par gnos6ologie la science descriptive de la
connaissance humaine. La gnosiologie ne s'enseigne pas; elle est Pincommunicable. 11 a fallu beaucoup de courage f M. Rossi pour suivre
son adversaire sur Ie terrain oh il s'est place, car il est difficile de
travailler dans I'obscurit6. a Etre clair ", tel eat le premier principe
de la m6thode philofophique, comme des autres m.thodes. Mais peut4tre les t6nabres conviennent.elles mieux sux idees de M. Zamboni.

H. PETITOT. I. Histoire exacte des Apparitions de
Notre-Dame de Lourdes a Bernadette. - II. Histoire
exacte de la vie intirieureet religieuse de sainte Berna-

dette. Paris, Desclie De Brouwer, 1935. In-8, 289 et
222 pages.
Ces deua

volumes furent composix par le P. Petitot, an cours des
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deux dernihrcs annees de sa vie. Frappe de paralysie en pleine force
de 1'Age (cinquante-deux ans), en proie & d'atroces tortures physiques
et morales, sans espoir de guerison, le P. Petitot avait conserve la
pleine maitrise de sa pensic et toute son energie opini1tre. Le jour
meme oi la maladie le terrassa, ii continua en dictant, ne pouvant
plus ecrire, un article pour la FVi spirituelle. Chaque jour, jusqu'i sa
mort, il reprit sans defaillance un semblable effort. C'est ainsi qu'il
acheva d'abord son Introduction d la saintetd, puis entreprit les deux
volumes distiacts mais lies du present ouvrage.
II en poursuivit la t4che avec sa rigueur de mithode accoutumie, se
procurant et etudiant avec soin tous les testes utiles, allant & Nevers
consulter des documents inedits et encore secrets, comme le carnet
intime de Bernadette. Au point de vue technique, cet ouvrage n'a
done ricn h envier i cenu qai consacrbrent la reputation d'historien de
son auteur.
Mais plus encore peut-etre que les autres biographies de saints du
R. P. Petitot, cet ouvrage se signate par sa penetration spirituelle. Le
R. P. Petitot dtait un grand connaisseur d'imes. Ses travaux de
spiritualite et sa direction spirituelle le situent dans notre 6poque. Sa
Sainle Tidrese de Lisietu avait 6tt une vraie r6v6lation. Depuis cet
ouvrage, sa methode, son experience, sa competence en matiere spirituelle s'etaient encore affermies et etndues. Ces deux volumes sur
sceur Bernadette marquent le stade deiinitif d'une pensde pleinement
conquise et toute simplifiee. La simplicite est,en effet,une des marques
de cet ouvrage : aucun appareil critique, ni thdologique, un style
depouilli, naturel, peut-tre tun pen Iche... Personne ne se laissera
tromper par ces apparences.
Le lecteur sera surtout frappe par un certain accent. Nul ne doutera
qu'il y cut entre 1'Aie de'l'ecrivain et .ceUe de ia sainte une communion personnelle, continue, profonde, un colloque, et qu'il fft donne &
celui qui dictait ces pages, phrase b phrase, avec de la souffrance, de
livrer ce qu'il avait compris pasce qu'i I'avait vecu.
Le manuscrit de cet ouvrage 6tait completement achev~, approuve,
et dijk entre les mains de 1'editeur, quand li R. P. Petitot mourut. II
seasmarer de l'orthographe des
ne restait qu'k corriger les epreuvesletl
noms propres.

NOS DIFUNTS
MISSIONNAIRES
35. Anselmo (Jacques), pretre, 1934,en Chine; 5I ans
d'ge, 14 de vocation.

36. Alpuente (Henri), pr&tre, 13 juin 1935, &Madrid;
68, 45. 37. Zi (Jean-Baptiste), pretre, 20 juin, A Haimen; 35,
17.

38. Metta (Jean-Pierre), coadjuteur, 6 juillet, A Valona; 75,47.
39. Forsans (Jean-Baptiste), coadjuteur, 14 juillet, A
la Maison-Mere; 63, 46.
40. Dawson (Andr6), pretre, 3 juillet, A Brooklyn;
59, 35.
41. Milza (Francois), pretre, 23 juillet, A Chieri;
41, 24.
42. Clerc-Renaud Jean), iveque, 2 aoat, a la Maison-

Mere; 69, So.
43. Brandazza (Alexandre), coadjuteur, 24 juillet, A
Rome; 76, 47.
44. Hofman (Albert), pr&tre, i aoft, & Venlo; 57, 39.

45. Cardin (Paul), pr&tre, 2o aoit, A Dax; 81, 61.
46. Schlesinger (Louis), coadjuteur, 24 aoft, A Aixla-Chapelle; 74, 5o.
47. Culbertson (Pdouard), pr&tre, 28 aoft, A Philadelphie; 38, 8.
48. Eckles (Charles), pr&tre, 3 septembre, A Philadelphie; 86, 64.
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CHERES S(EURS

Marie de Belenet, I Clichy; 66 ans d'age, 42 de vocation.
Maria Bouillon, a Boloeil; 80, 6o.
Marie Arnoux, aux Marches; 88, 6o.
Henriette Raby, a Sate ; 81, 54.
Catherine Delpy, a Vic-Bigorre; 61, 39.
Antonia Turchiarulo, i Potenza; 75, 5i.
Marie de Bernardis, a Luserna; 74, 43.
Amelia Molina, a Cali; 64, 40.
Elvira Gaberreta, a Montevideo; 5i, 26.
Frangoise Delmas, A Clichy; 75, 55.
Amilie Charlier, a Vis6; 5i, 26.
Elisabeth Hriberoik, a Ljubljana; 73, So.
Louise Dumarest, a Chitillon-sous-Bagneux; 81, 55.
Jeanne Jacquemot, a Marseille; 72, 49.
Reine Vancrombreucq, a Chateau-l'lveque; 31, 4.
Claire Gayet, a Santiago; 64, 37.
Jeanne Vergnaud, a San Isidro; 83, 56.
Germaine Vlaminck, a Shanghai; 67, 45.
Rosa Jenkins, a Baltimore; 87, 61.
Antoinette Martinengo, a Turin; 85, 64.
Marie Henberger, a Graz; 72, 52.

Marie Midence, a Guatdmala; 52, 3o.
Mercedes Alvarado, a Guatemala; 26, 3.
Emilia Rodriguez, a Baracaldo; 59, 37.
Maria Sarasola, & Madrid; 77, 54.
Teresa Inglada, a Reus;61, 36.
Faustina Lopez, k Barcelone; 61, 42
Soleda Silva, i Madrid; 79, So.
Maria Lopez, I V.ldemoro; 72,40.
C6lestine Mercier, a Grex; 82, 69.
Marie Grillere, & Gamaches; 80. 56.
Catherine Coveney, k Dublin; 51, 2K.
Marie Coyne, a Liverpool; 69, 43.
Angela d'Acierno, a Corropoli; 70, 45.
Brigida Neri, a Sienne; 80, 61.
Rose Pagani, a Turin; So, 22.
Nicolasa Revellon, a Riosucio; 65, 32.
Belen Perdomo, a Aguadas;

24, 2.
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Marie Brasseur, a Stoumont; 69, 49.
Mary Shoeklee, a Baltimore; 85, 65.
Xavier Labedzka, a Lublin; 89, 63.
Blanche Ligeret, a Louveciennes; 74, 49Veronique Benko, a Budapest; 59, 40.
Josephe Pollak, a Eger; 71, 51.
Rose Tesanszky, a Gyongyos; 79, 61.
Tomas Moreras, k Manille; 60, 40.
Isidora Garcia, a Seville; 78, 56.
Micaela Elizegui, a San Juan de Porto Rico; 77, 53.
Fermina Nuiiez, a Lrida; 67, 51.
Josefa Parra, a Valdemoro; 71, 40.
Marie.Goulesque, i Rio de Janeiro; 90, 72.

Clarisse Lauga, i Bordeaux ; 39, 21.
Blanche Lejay, A Alexandrie; 71, 48.
Maria Versani, a Turin; 9r, 65.
Anna Della Valle, a Savigliano; 26, 6.
Marie Busa, a Klotildliget; 22, 4.
Josephine Mocken, A Cologne; 66, 24.
Marie Gudrin,

a

Clichy; 72, 5o.

Marie Couzon, a Clichy ;-58, 30.
C6lina Lection, A Troarn; 83, 59.
Marie Aujerac, a Carthaghne; 64, 31.
Priscilla Reis, a Rio de Janeiro; 78, 53.
Maria Wimmer, a Salzburg; 37, Il.
Thdrese Moi, A Turin; 27, 7.
Sabina Dezelak, k Ljubljana; 31, jo.

Anna Kosec, a Ljubljana; 48, 27.
Catherine Herrmanns, i Cologne; 61, 38.
Catherine Dahlkotter, i Schonecken ; 65, 39.
Ida Ware, k Ealing; 69, 46.
Marie Motte, h Lille-Wazemmes; 76, 53.
Louise Delaunay, a Puteaux; 70, 49.
LUonie Denouault, a Pau; 80, 6o.
Louise Phre, a Chitillon-sar-Seine; 73, 5i.
Thecle Peto, a Chelmno; 74, 52.
Mary Sheehy, a Saginaw; 74, 48.
Annie Cookerly, A San Jos6; 75, 56.
Julia Diaz, a Lujan; 85, 61.
Marie Stamm, a Graz; 63, 39.
Catherine Muc, i Vienne; 53, 27.
Gabrielle Lacouture, a Alger; 58, i3.
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Marie Baret, h Messine ; Si, 59.
Catherine Hagerty, a Cork : 71, 5i.

Assunta Roberto, a Luserta; 39, 14.
Marie Knappik, A Budapest; 64, 42.
Marion Donovan, 1 Smtllum 158, 33,
C-cile Spitzer, a Ipelske Sahy; 62, 39.
Maria Echarren, a Toro; 74, 53.
Juana Olazabal, a Seville; 72, 45.

Segunda Learreta, A Cuernica; 34, S.
Florencia Izu, A Calahorra; 52, 23.
Antoinette Llorens, k Constantine ; 34, 14.
Clara Donzelle, a Armentieres; 83, 54;
Marie Leray, a Paris; 84, 6o.
Marie Grognuz, a Montolieu; 58, 32.
Germaine Legrand, a Lisbonne; 45, i6.
Marie Barbet, a Marseille; So, 57.
In3s Fiumana, a Sienne; 33, 4.
Joseph Zuzek, A Ljubljana ; 38, 8.
Claire Theil, a Chelmno ; 76, 32.

Bertha Zierer, a Salzbourg; 63, 38.
Frangoise Scherfler, a Salzbourg; 83, 64,
Yvonne Messy, a Chantilly; 41, i6.
Leonie Buisset, h Paris ;

74,

41.

Francisca Auladell, a Santiago; 69, 47.
Marianne Krygser, a Koscian ; 63, 4r.
Paula Halik, a Oradea; 76, 59.
Anna Giachini, a Sienne; 67, 45.
Marcelle Kubler, A Clichy; 33, 1i.
Alice Lion, a Paris; 36, 14.

Blanche Pennequin, a Paris; 55, 35.
Julie Pdlissier, a Guimerville; 74, 54.
Philombie Deweierder, i Douai; 71, 5o.
Alice Couchon, a Toulouse; 67, 59.
Palmyre Laurent, a Paris ; 8, 58.
Conception Dios, a Malaga; 81, 57.
Dolores Leiva, a Burgos de Osma ; 75, 55.
Pilar Aguilar, a Grenade; 39, it.
Grdgoria Iraeta, a Manille ; 65, 46.
Micaela Gorraiz, a Saint-Martin de Unx ; 79, 56.
Angela Fraile, a Ferrol; 22, 3.
Amalia Vega, a Jativa; 67, 46,
Maria Gil, a Seville ; 69, 5o.
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